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Le T. H. P. ANTOINE FIAT
(1832-1915)
Supdrieur gdenral de la Conyregation de la Mission
et de la Compagnie des Filles de la Charit6
de Saint Vincent de Paul
ESQUISSE BIIOGRAPHIQUE

par Huhert MEUFFELS, C.M.
AVANT-PROPOS. - Le vendredi matin 22 avril, duraut
I'oraison, sur les cinq heures, apres la confession hebdomadaire,
M. Hubert Meuffels remettait au Trcs Honore Pere Slattcry un
de ses derniers travaux manuscrils : la biographie du Trcs Honor6 P3re Fiat. Toujours fort occup6 dans ses iectures et 6tudes
et recevant de nombreuses confessions d'eccldsiastiques, M. Meuffe's poursuivait neanmoins la mise sur pied de ce portrait du
PNre Fiat. C'est l& le fruit tangibe de ses ultimes labeurs et
le resumd des experiences de toute une vie, qui lui tenaient tant
A cceur.
Moins d'une demi-heure apres la remise de celle esquisse
biographique. M. Meuffels allait comme d'habilude dire sa messe,
au premier tour de cinq heures et demie. Ce jour-lA, il n'etait
pas tres bien, mais cela lui arrivait h maintes reprises, surtout
en ces derniers mois, et son courage le poussait. Au Pater,
M. Meuffels s'arc-boutait a l'autel et sans tomber, ldglrement
pench6 sur le corporal, il etait arretd par une congestion cCr6brale. Attitude symbolique de son courage et de son energie ; il
reste debout jusqu'A Ia fn, sans s'affa!er et sans mouvement... La
messe fut achevde par M. Piet, Assistant de la Maison-MBre, tandis que le v6n6r6 malade 6tait transporti a l'infirmerie ob, sans
reprendre connaissance, malgrd tous les soins et devouements
prodigues, ii s'dteignait des le lendemain soir samedi sur les dixhuit heures.
Cette circonstance valait d'etre notee avant la publication
de ce travail reproduit ici fidW!ement. tel qu'il a et laiss6, malgrd son aspect provisoire dans maints dClails, et dans plusieurs
passages.
Cette equisse (la seule que nous ayons jusqu'ici) de la vie
tout. un
du T-;!- Hlonori IPore Fiat. tant attllenue. snra :nalrl
rcnl:nfort el une joie pour behautoup Il imie- qui onl encore conrnu
et aitni le diane Supsricwr pgnli al. C'esl en tout cas unp preuve
de I'amour filial de 11. leuffels et- une nmaiiifetlalion. apres lant
d'nlares. de son courage audacieux el de son zt:e pour la Petite
qu'il a servie de tot!e son lnti. conimn le moiitreCiimpateniP
ront d'ailleurs les pages que doit prochainement !ui consacrer
M. Corneille Verwoerd.
Paris, ce 10 juin 1949.
(Note des Anna!es.)
Au lecteur. - Le 4 septembre 1878, une Assemblie gqndrale,
rdunie d Paris pour donner un successeur d M. Eugene Bord. ddcddd le 3 mai prdeddent, dlut comme Supdrieur gdndral de la Con-
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gre;gatiun-de la Mission, M. Antoine FIAT, assistant de la MaisonMere, Saint-Lazare.
it deiit le seiz•rme ucyesseur de saint Vincent de Paul et it
gouverna ta double famille religieuse jusqu'd l'Assemblde ynadraie de 1914. 11 se demit alors de sa charge d cause d'une surditd
qui s'accentuait, et il mourut le i" seplembre de I'annde suivante,
plcin d'annees et de medrilcs.
Nous l'avons bien c6nnu, beaucoup aime, modestemcnt seconde. Sa bienveillance pour la Hollande, noire patrie, nous paraissuit autrefois excepholnnelle : ele dlait, en fast, la mime pour
tous des autres pays uuxquels s'tend l'teucre bienfaisante de
saint Vincent de Paul.
En 1882, d la fin de la troisibme annce de son long gdndralat, les denements l'avaienl inidressd particulireimcnt d ta lollande par ia fondution de I'Eccle apostolique de Wcrnhout. J'y
fus rvu en 1884 ; le bon Pere venuit la visiter chaque annie.
Apres les humanilds je passai sous ses ycux, d la auison-MIire
de Paris, les sept anndes de ma fornation retigieuse et sacerdotale. Apres ctea, ii m'envoya professer au Grand sdminaire de
Saint-Flour, d'oit, jeune diacre, iti tail venu s'enr;.er dans la
Congrdgation de Saint-Vincent de Paul. Sept ans plus lard it me
renvoyJ en Hollande, fotler un Grand seminaire de notre Congrdgation. Pendant quarante-deux anndes, je rdalisai dans ma putrie ses bieveiiantes intentions, ct cedes de scs successeurs :
MM. Villette, Verdier, Souvay et Robert, jusqu'it ce que, terrassd
var la maladie en 1945, je fus invit d rentrerdans cetle MaisonMerc quil avail habitde pendant plus de cinquanlc ans. J'y retrouvai son nom toujours en ,ivuralion. Un moment, j'uurais
a aon gde, avcc let
voulu essayer son histoire. C'dtait tUimrit d
forces qui me restaient. Nos historiens de demain pourront mieuz
marquer la place, que doit occuper dans les annaies de notre famille religieusc, .n supdrieur universclcement aimd et vnedrd,
dont les annees mouvement6es du Gineralat oat ddpassd celles de
saint Vincent de Paul. Mais, au seuil du tombeau, si je ne puis
plus me flatter de raconter comine it conviendrait, ses acies et
ses merites, je ecux au mins essayer d I'aide de documents ct
de sourenirs personnels, de rctracer sa sgynpatiaiqiue fiyu,'e et
d'dtre pour nos Confreres et pour les Filles de la Charitd, un
fiddle interprete des leqons de pidle el de sagesse, de bonte surtout qu'il nous a leguaes en hIritage.
Hubert MEUFFELS, C.M.
Antoine FIAT naquit et ful baptish le m6me jour, 29 aoot
1832, en France, A G:6nat, petile paroisse du diocese de SaintFlour, & une trentaine de kilonirlres d'Auriilac, chef-lieu du ddpartement du Cintal, dans I'ancienne province d'Auvergne. Gldnat, dans la vailde de la Cere et de la Maronne. ne fait pas partie de !a region des hauls plateaux des Plombs et des Puys,
mais apparlient d(jh aux contreforts du Massif Centra:.
La famille Fiat Pierre-Vabre Jeanne, 6tait d'honnele mais
trbs modeste condilion. Elle 6tait proprietaire du moulin dit I de
Savoie n. situ~ h un ki:om1re de 1'6glise, ainsi que d'un pressoir
de pommes et de noix, de queiques champs et d'un petit troupeau de brebis. Sur les six enfants de la famil:e trois 6taient
des fi les qui, loules, moururent en bas Age. Des trois garqons
Pierre, Arsfne et Antoine, cc dernier Elait le plus pieux et le
plus 6veill6. Comme saint Vincent, il garda les brebis aussit0t

-5qu'il lut en Age de rendre quelque service. A peine ag9 de dix
ans, en 1842, I1 perdit son pere. Sa mere suivit son mari dans
la tombe le 27 septembre de I'annde suivanle. Avant de mourir
la pauvre femme recommanda instamment a l'abbd Dubois, vicaire, qui venait de lui administrer les derniers Sacrements,
et A ses deux autres enfants, le jeune Antoine, leur petit frere.
Une tante, non maride, Jeanne Fiat, une de ces pieuses personnes qu'on nomme a menettes a (1) dans le Centre de la
France, se chargea du menage et des int6rtts des jeunes orphelins.
-Antoine fit sa premiere Communion, le 24 mars 1844, et
regut la Confirmation, le 5 mai suivant. L'abbd Dubois lui permit de se joindre a quelques autres enfants, dont ii dirigeait
1'rducation. Antoine se montra reconnaissant, docile et invariablement desireux de devenir pretre. En octobre 1849, quand il
6tait ddja un jeune homme de dix-huit ans. M. Dubois le fit
adimettre dans la classe de troisieme de Pleaux, l'un des Petits
Seminaires du diocese de Saint-Fiour. La maison edait tres prosp6re, sous la direction du clergd diocdsain. Elle avail eu de tres
bons supdrieurs et elle complait, en ce moment, deux cents
dlIves. Le nouvel arriv6 de Glenat. vi:lageois A peine digrossi.
mais pieux et bon camarade, s'habitua vile dans son nouveau
milieu. BientOt ii avait atlrap6, ddpassd mitme la moyenne de
ses c~ndisciples de classe. Son inlei.igence teait plutlt faite de
rdflexion que d'imagiihation, avec une preference marquee pour
le latin et. pour i'hisloire. D'autre part, au temoignage d'un condisciple, I'abbd Lamartinie (2), it fut un modEle de s6minariste,
travailleur et consciencieux. En rhetorique, ses condiscip!es ie
proposerent pour le prix de Sagesse. Pendant son annde de
philosophie, la confiance de son supdrieur lui imposa, en plus
do ses propres devoirs d'dleve. celui de pr6sider la salle d'dtude
de ses condiscip'es. Charge ddlicate dont il s'acquitta avec une
fidelitd aussi diserbte que consciencieuse. II pareourul A Pleaux
les quatre classes de troisibme, seconde, rhdtorique et philosophie (1849-1853). Parmi les dvrnemenls publics qui eurent lieu
anors. .a rdvolulion de 1848, puis le coup-d'Etat de Ddeembre
1852, qui changcrent la royaut6 de Louis-Phi ippe contie la
DeuxiBme R6publique et I'Empire, l'impressionn6rent moins que
1'drection A Auri:lae d'une statue au grand Pape Sylvestre II,
Gerbert, le plus noble fils de la cild ; et la Loi Falloux de 1850,
qui marquait un grand pas vers la libertd d'enseignement.
A la fin de la phi:osophie sa dernicre annde d'etudes a
Pleaux, Antoine FIAT fit sa demande d'admission au Grand Seminaire de Sainl-Flour. Son desir n'avait rencontr6 d'autre difficut6d que la situation de sa famille, privde pr6maturdment des
bons soins d'un p&re et d'une mere. Mais la Providence continua
a lui venir en aide par ses deux freres et sa pieuse tante ; ils
feraient leur possible pour assurer au sdminariste l'ach6vement
de ses dtudes sacerdotales.
(1) Le mot menelte venant peut-qtre de moineau. designail de
pieuses femmes, prenant sur elles les devoirs de pi6td et de charit(
que sa'nt Paul attendait des veuves de la primitive Egiise. (Cf.I Tim.,
cap. V).
(2) Frere de la Tres Honorde MEre Lamartinie. Suprrieure Gdn&
rale des~ Files de la:ChariMl de Saint-Vincent de Paul. dans les annees
de 1893-1899. Elle dtait native de la Sdgalassi re, petite paroisse toute
proche de Gldnat.

-6Anloine FIAT arriva au Grand Sdminaire de Saint-Flour le
mardi 5 octobre 1853. Chose curieuse a noler : il fit le chemini
A pied de Gl6nat it Saint-F.our, en compagnie d'autres seminarisles.
Le Grand Sdminaire avait .t6 dirig6 depuis 1673 par la
Congrdgation de Saint-Lazare. Nos Confreres avaient bAli la maison et I'avaient gardde jusqu'a la Grande Rdevoution. Quand ils
y furent rappelds en 1820 par Mgr de Salamon, apres que les
Sulpiciens, les premiers prets au sortir de la tourmente, en eurent assur6 fraterne lement la reprise, ce furent successivement
MM. Tripier, Grappin et Fabre qui la dirigerent comme Supdrieurs. Tout r6ceminent le bienheureux Perboyre y avait enseignd
;e6

,rri, et

I'E.ciilte

suilie. a\ant

tie

tdetenr

le Sup.riur

de I'ac'uel Petit Stminaire de la vile, et de retourner bientSt
a la Maison-MBre de Paris, pour assister le Directeur de notre
Sdminaire interne ou noviciat. Le batiment central a grand air.
II pent loger, s'il le faut, de cent cinquante A deux cents 6l6\es
et leur assurer avec une grande chapelle et les salles communes necessaires, une chambre pour chaque seminarisle. Un beau
jardin en plans superposts et soutenus par des terrasses, offre
de larges alides pour les recreations et laisse encore de bonnes
pieces libres pour un potager ferti'e.
La mmine annie que 1'abbd FIAT, entrait au Grand Sdminaire,
un nouveau Superieur y arrivait pour prendre la direction de
la maison. C'dtait M. Antoine PCreymond, natif de Riom-Bs-Montagnes dans le mume diocese. Jusque-l il avait 6~t Superieur
du Grand Seminaire de Tours et auparavant professeur dans
ceux de ChAlons-sur-Marne, Sens el Amiens. II allait bientot
acqu6rir dans son diocese d'origine l'influence des grands supdrieurs de la Compagnie. par! exeip ,et'l- Ie XM.Peyra. A Monltpeliier, de M. Sudre . Cambrai. de M. Girard i A!ger.
Le diocese avait aussi depuis peu un nouvel dveque. Dans
le courant de I'annde. Mgr de Marguerye avav' etR transfer6 de
Saint-Flour h l'6xrfehc d'Aulun et avait eu cuiine successeur Lyonnet, un thto!ogien de marque : it allait, en p ein
accord avec son nouveau Supdrieur du Grand Siminaire. orienter dans un sens nettement romain, 1'esprit de son clergd et !es
etudes de ses stminaristes.
DWs son entree, l'abb6 FIAT fut gagn6 par l'esprit du Seminaire. Pendant la retraite du d6but, que prechaicnt les directeurs eux-minmes, le nouveau Supdrieur inaugurait ces lectures
spiritue les substantielles et pratiques, par lesquel:es un chef
de maison. sans plus la 15cher, s'empare de la bienfaisante domination de sa famille clrica'e. II leur expliquait son fameux
,,rglement ,, qui harmonise dans une sainte et douce contrainte, les 6'dmfc.Ls du devoir et du bonlteur du siminarisle.
II leur montrait, comment leur 4 ordre du jour , pourvoyait
simp!cment, sagement et efficacement, depuis le lever de cinq
heures au coucher de neuf heures, A leurs besoins de piet6,
d'etude. d'esprit de fami'le, de sant6 meme. Point n'6tait besoin
pour ces jeunes gens, anim6s de bonne volont6 et de gindrositd,
d'entendre corser de mots 6tranges leurs aspirations et leurs
saintes initiatives. Les mots si simples et si clairs de a vertu ,,,
de ta vcritd ,,
de " mortification n et de
zsle des imes ,, gardaienl pour eux plus de .ens et de sainte lucidit6 que les expressions n6buleuses, sous lesquel!es mainis 6crivains et confdrenciers
cachent maintenant 'es exigences toujours simples et constantes
de la pleine vie chrltienne et sacerdotale.

-7Ici, nous vou!ons nous representer l'abb6 FIAT parmi les cent
dix seminaristes que comptait alors le Grand Sdminaire de
Saint-Flour. Nous allons prendre en mains une photographie de
cinquante annees plus tard. Nous y voyons up grand groupe entourant leur dveque, Mgr Lamouroux, et leurs directeurs d'alors,
un beau groupe de stninaristes robustes et bien portants. A la
figure franche et ouverte, refldtant leur bunheur de vivre pour
Dieu jusque dans leur costume ecc.dsiastique ou ne manque rien,
pas meme le rabal, qui donnait aux plus jeunes clercs un inddniab!e cachet de distinction et de dignitd. C'est ainsi que fut
l'abbd FIAT les trois annees et demie qu'il vdcut au Grand Seminaire de Saint-F;our.
M. Sylvain Valelle (plus tard Visiteur provincial d'Algdrie),
professeur de dogme, qu'il avait choisi comme directeur de son
ame, lui apprenait A aller & Dieu, a la bonne franquette, par
les chemins droits et connus, a par oh le gros des sages a
passe n. Simple, aimab;e. pieux et serieux, comme elait ie directeur, tel se montra le dirig6. Sa derniore annee du Seminaire il dtait le Doyen ou le Rlgiementaire de la maison. Comrne
tel il occupait au second dtage la chambre affectde A I'olfice.
II

aimait '

racter

qu'u

de

pruccceurs

avaui

mene ia

corde de la cloche de maniere a r6veiller de son lit toule la
maison !... mais de permeltre aussi aux souris des combles de
descendre par cette corde lui faire des visites nocturnes inopportunes.
L'abbd FIAT dtait un bon dlve, A tous dgards. Au registre
officiel des Notes arretdes a', Conseil par les Directeurs, c'est
habitueliement la note tres bien qui peint sa conrairie, son application A 1'dtude, son caractlre ; sa pietd est m4me trcuvie ddifiante, son jugement est dit a droit n, sa santd a assez bonne,.
Cette note a tr6s bien a est aussi ceile qui co-uronne habituellement ses examens, tant semestriels que ceux de ses ordinations (3). Un vYdnrable pr~tre, qui avail assistd A !a scene, m'
racontd que dans une these solennelle, presidde par Mgr Lyonnet, le sort designa l'abbh FIAT pour rdpondre A une difficuit4
sdrieuse do thdologie. L'd4vque, en lui donnant la parole, dit :
( Eh bien a Monsieur FIAT, Fiat Lux ! a Et apres avoir entendu
son exposd, il se contenta de conclure, A I'applaudissement gdn6ral : a Et facia est Lux I a
Il recut de son Eveque la Tonsure le 3 mars, et les Ordres
Mineurs le 2 juin de I'ann6e 1855 ; le Sous-Diaconat le 16 f6vrier
et le Diaconat le i7 mai de 1856. Rdgulibrement, la Pretrise lui
etait assurde pour I'annee suivante, 1857.
Mais, depuis quelque temps, il se sentait appeld & la vie
religieuse dans la famille de Saint-Vincent de Paul. Jeune encore il avait tdi touchd par le bien qu'un Lazariste avail fait
A Gldnat par six missions successives. II avait subi 1'attrait de
saintetd dont le Bienheureux Perboyre avait laiss6 le renom
dnvs la maison, avant d'aller cueillir en Chine la palme du martyre. D'autre part. la vie de pietd et d'etude de ses maitres,
jointe a leur activitl sacerdotale lui souriait davantage que
le contact aveo le mondo pendant les vacances annuelles. Mgr
Lyonnet, edt bien prefird, comme dveque de Saint-Flour, le
retenir pour le diocese, a mais, ajoutait-il, comme dvdque de
1'Eglise Catholique, il le laissait suivre I'appel de Dieu a t
(3) Lettre de M. le Chanoine Magne, Supdrieur du Grand S4minaire, 20 octobre 1947.
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La famille, qui s'6lait impos6 des sacrifices, pour faire eludier son abbd, fut ddeue dans 1'espoir de son assistance, une
fois qu'il serail prtlre. lais elle
itait
irop chrltienne pour
ne point apprcier. l'honneur de voir P'un de ses membres appele A un d6lachement plus complet. Elle 6prouve bientOl, edie
ausi, In Idilime fier-d de bien d'autres families qui, dans ces
r nn:cs-lh, donnbrent 'un de leurs membres & I'apostolat : les
Baldus (4), les Lavaissiere, les Bray, les Pechaud, de Chine,
les Daris de Perse, les Chaumeil de Madagascar, les Saliege
de Syrie, les Aladel, les Saraille, les Pouget, el d'autres Lazarisles, que leurs Sup6rieurs out retenus dans les oeuvres de
France.
Quant i la Congregation de la Mission, elle n'eut qu'a se
fdliciter de ce nouveau postulant qui venait sponlanement &
elle. a Ce jeune honmme est tres boa sous tous les rapports,
venait d'rcrire M. Pireymond, en le prdsentant & M. Etienne,
Supdrieur g6ndral ; c'est le modile du Seminaire : il a trns
bon caraeleie, il est d'une conduite exemplaire, d'une vertu
so'ide, d'une pidtd 6difianle. En somme c'est un jeune homme
drji formd. a Inulile de dire qu'un tel rapport, venant d'un
tel apprdciateur, lui ouvrit toutes grandes, les portes de SaintLazare.
C'est le jeudi 26 fdvrier 1857, que Plabbd Antoine FIAT,
diacre du diocese de Saint-Flour, rut introduit au Seminaire
interne ou novicial de la Congrdgation de la Mission, aprcs une
courte mais fervente retraite d'admission. II y trouva en ce
moment, en plus de dix-huil frcres coadjuleurs. une bonne trentaine de novices-eleres ; entre autres, MM. Pdmartin, Me:lier,
Tournier, Clavelin, D6elens, le saint confrere aveug'e de plus
tard.
Depuis cinq ans, le Directeur ou fMaire des novices etait
M. Jules Chinclion, qui impri~nait fortement son empreinle do
piCtd sur les nombreux Lazaristes qu'il dlait appel & former.
M. FIAT alta derr.tnder ia bdD6diclion au Supdrieur g6ndral,
M. Jeais-Bapt~ite Etienne et si'uer un grand compatriole, M. Aladel, Assistant g6neral et Directeur des Filles de la Charitl, confesseur dc Seur Catherine Labourd. II fut presentd & MM. Jacques et Gabriel Perboyre, ie frere et le cousin germain du
Bienheurtux martyr de la Chine. II retrouva parmi les Oludiants
scolastiqnes, M. Frangois Nico'aux, son ancien condisciple du
Grand Srminnire de Saint-Flour. Tout le monde lui fit Ires bon
accueil, sans lui #pargner une crise d'ncclimatation et de decouragernen! ssez cc-mmunte chcz les debutants. Son esprit de foi
et la .-age horii de son Directeur la lui firent surmonter bien
vi•. el depuis cs monment, il fut cormme a coufirmd6
dans la
stabilitd de sa vocation religieure.
II n'eut pendant son noviciat d'autre histoire que celle d'une
progression m•lhodique dans la pratique des vertus. C'est bien
a tort que I'on so repr6sente un noviciat comme un lieu saint,
d'on sont hannies toute joie et loute spontandit6 d'Sme. Si les
etudes propremcnt dites sont momentanement suspendues, une
foule d'exercices et la visite des monuments et des sanctuaires
(4)Mgr Baldus, d'Ally, vicaire apostolique de Chine-Honan ; Mgr
Lavaisibre, de Grandelles, vicalre apostoliquw de Chine-Chdkiang :
Mgr Bray, de Siran, vicaire aposlolique de Chine-Kangsi : Mgr Darnis.
de Sa'nt-Illide. vicaire apostoilque de Perse, mort avant son sacre
(le 5 avri! i858).
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de la capitale enrichissent 1'esprit et le ceur de M. Fiat. II
joukssait de la bonne vie de famiHe qui regnait au novicial. Au
lieu des condisciples toujours rcgrellts du Grand S6minaire de
Saint-Flour, it avait mainlenant d'autres aimabes Confr6res,
vonus des diffdrents dioceses de la France et de l'6tranger, ce
qui dcveloppaiL les ressources de son caractere et de son nme
p;euse et ingenue..La maison de campagne, Gentilly, lui remp'agait ce:le de BDgus el lui procuralt de douces jouissances.
Car il Rtait une de ces ames simples, qui se trouvent aisdinent
a cher eliles
parlout ofi Dieu les a conduites. Et si la scimaine
va du dimanche au dimanrhe, comme parloul en pays chretien, elle va aussi en tout internat, d'un jour de conge a ceiui
de la semaine suivante, pour le repos de l'•me et de i'esprit.
Les premiers Vwux dans la Congrgation de la Mission ne
se font qu'apres deux anndes r6vo ues. M. FIAT lermina l'unique
annee de probation proprement dile de ce temps-ia, par la cerdmonie que nous nommons le a Bon Propos ,. II le fit le 26 f6vrier 1858. Ensuite, assisl6 par un bon professeur ii suppl6a
aux traites de thdologie qu'il aurait achevds a Saint-Flour, si
sa derniere annee n'elt et6 interrompue par son d6part & SaintLazare. Apres un bon-exanien final et une fervente retraite preparatoire, ii recut !e 29 mai 1858 h l'6glise de Saint-Sulpice I'ordination sacerdolale par l'imposilion des mains du Cardinal
Mor'ot. Ds juillet suivant, il fut place au Grand Sdminaire
de Monipellior. II y trouvait, comme Supdrieur, un compatriote
du dioese de Saint-Flour, M. Antoine Peyrac, nalif de Mauriac. qui avait eu, lui aussi, une partie de sa pr6paration sacerdotale I Pleaux et a Saint-Flouri avant d'al!er la terminer a
Saint-Lazare. Depuis treize ans, il 6tait professeur, et depuis
dix ans Supdrieur, du Grand Seminaire de Montpel:ier. M. FIAt
y rencontrait comnie coliegue. MM. Laniinane. Ang:::de. Duchemin. Prunac et P4richon. qui, tous, ont laiss6 un nor dans !es
S6minaires de la Compagnie. On lui confia 'enseignement de
1'Ecriture sainte et de I'hisloire de l'Eg:ise, en tout tro:s classes
par semaine, avec les aulres devoirs r6serv6s aux Directeurs
des Grands Sdminaires. L'Histoire de I'Eglise avail depuis longtemps int6ress6 le jeune professeur, mais il dut s'imposer un
travail soutenu pour compleler sa pr6paration technique de
1'Ecriture sainte. II en comprit surtout la n6cessit6 dans la visite canonique du Grand Seminaire de Montpellier faite en 1859
par M. Bourdarie, le Visiteur de la Province de Provence.
Le 27 fdvrier de celte meme annde 1859. M. FIAT avail fait
les Saints Vceux & Montpel'ier. En 1861, le Diocise et !e S6minaire furent plonges dans le deuil par la mort de leur Eveque,
Mgr Thibault ; c'est lui qui aussiltt apres l'election de
M. Elienne, comme Supdrieur gdn6ral, avail confid la direction
de son Grand S6minaire A la Congr6gation de la Mission. Quatre
ans plus lard, a. la mort de M. Aladel, M. Peyrac, Superieur du
Grand S6minaire de Montpellier, fut nomm6 Assistant g6n6ral
de la Congr6gation, et remplacd au Sdminaire par M. Laplagne,
jusque-lJ
professeur de morale. EL. a 'a fin de I'ann•ep scoaire
suivanle, M. FIAT fut lui-meme rappe!6 & la Maison-Mere pour
devenir Sous-Diredceur du S9minaire interne. II fut sincerement regreltti A Monlpellier de tous. s6minaristes. confreres et
clersed de la vi'le ; son doux temperament avait beaucoup sympathicd avec celui du Midi. Quant a I'Auvergne, sauf la fois ouN
son Supirieur, M. Peyrac, I'y avail emmen6 en vacances, il n'y
dtait jamais retourn6, et n'y retournerait jamais ; m6me quaud,
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d'or sacerdotal de son ancien
d1jii Superieur intiau!, ie jubilt
Supirieur du Seniinaire de Saint-Flour, M. Pereymond, lui en
aurait fourni la bonne occasion. Itavait ddjb de ces pieuses convictions sur le detachenent que ses plus fidO:es admiraleurs
pouvaient plus aisement admirer que comprendre et approuver.
A SAINT-LAZAIIE, AVANT LE GENE.RALAT

M. FIAT avail trente-quatre ans quand il revint de Montpellier h la Maison-Mere. oh pendant pres de cinquante ans, il
allait parcourir tous les degres de I'autorit et de la saintete.
Le Superieur general Rtait toujours M. Jean-Bapliste Etienne.
Entr6 dans la Conipagnie l'un des premiers, quand celle-ci rclevait les ruines accumul6es par la RBvo ution, M. Etienne s'etait
vu confier successivement les fonctions de Secretaire et de Procureur grntral ; elles i'avaicnt fait assister de pris A quelques
6preuves intestines de la Congrd.ation. Pour une Socidet comme
pour un particulier, ii est des convalescences p us penibles que
celles qui accompagnent la naissance ou la fondation proprement dite. Mais ies temps , durs , etaient passes. Le nouveau
Sailt-Lazare de ia rue de S6vres, 95 (depuis le 9 novembre
18!7), sans "ga!er I'amp!eur de I'ancien, avait Wt6 d'annee en
annlie micux organis6. Une chapelle convenable, inauguree le
1" novembre 1827, abritait le corps de saint Vincent de Paul.
II v ivat it I apporli en trioimhe de Notre-Dame, !e 25 avril
1830, et place au-dessus du maitre-autel dans une chAsse d'argent, don du diocese de Paris. La Providence avait amend tout
pris de Saint-Lazare la rouvelle Maison-Mere des Filles de
la Ciarild. A la rue du Bac, 140 (par ordonnance royale de 18i5)
et y a\ait depos6, en la mnme annde 1830, entre les mains d'une
jeune Soeur, Catherine Labour6, son message de la Medaille miraculeuse de l'Immaculde Conception.
Les deux families de Saint-Vincent de Paul continuaient b
essaimer en France et a l'etranger, la Chine (5), les Etats-Unis,
la Svrie, le Brdsil. L'Assemblee gdn6rale de 1843 avait donn6
la dignitO et le pouvoir supreme A celui qui, plus que' tout
autre, avait port6 le poids du jour et de la chaleur dans la restauration de l'oeuvre de saint Vincent. L'administration avait
cessd d'etre hdsitante ; elle 6tait devenue ferme et ddcidde. Le
Pbre ELienne, aide de ses Assistants, dont les plus meritants
furent MM. A'adel, Peyrac, Slurchi, Stella, Vicart. gouvernait
sa double famille sans trop s'occuper des detai!s. mais sans non
le mot est juste - etait
plus les negliger. Son c R.gne , a son aptogee, quand, en 1866, il appe'a M. Antoine FIAT h pr6ter
. ce bel epaneuissement son concours comme Sous-Directeur du
Smi&naire, concours" modeste A ses propres yeux. mais de suite
tres senti et trhs apprtcii.
Le PBre Etienne avait fait accompagner ses amenagements.
materiels et 1'extension des oeuvres. d'un grand soin pour le renouve'lement intlrieur de la famille religieuse. n avait remis
en vigueur I'esDrit primitif. les snintes RBgles et les pieux usages de la Mission, tels que saint Vincent les avait fait accepter
A ses premiers disciples. II atlendait avec raison de la formation des jeunes genirations qui se presentaient, le meilleur
(5) Les Lazarieses s'dtahlirent sirtout. en Chine, & partir de 1782,
oie 'a Propagande et le Couvernement frangais firent substituer la
Congrdgation de la Mission A la Socidte de J.sus, momenlandment
supprimde.
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succes de ses omuvres. 11 a\ait eu la main heureuse en leur donnant en 1851. comme Direcleur, M. Ju es Chinchon, homme d'ar.
dente pidl4 et de grande experience dans la formation des jeunes gens. Aux vacances de 1866 ii !ui adjoignit, comne R',usDirecteur M. Antoine FIAT, de Montpellier. probablenient sur
ia recommnandation de M. Chinchon lui-miume et de M. I'Assistant Peyrac. Ni l'un ni l'autre n'avaient perdu de vue, le premier son ancien novice - diacre de Saint-Flour - !e second
son compatriote d'Auvergne et colleprateur de Montpellier. Leur
confiance ne fut pas trompde. Les huit annees qu'il venait de
passer (1858-1866). au Grand Sdminaire de Montpe lier avaient
l~Ipour le nouveau Sous-Directeur de Saint-Lazare une prdparation providentielle pour I'oeuvre ddlicate de I'instruction
et de la sanctification de ses jeunes confreres. A ce moment, oii
la Conrregation n'avait pas encore d'coles apo~tloiques, ses
aspirants atteignaient ndanmoins le beau chiffre de quatre-vingthuit ktudinnts scolastiques, et de trente-cinq seminaristes-novices, venant tous des Sdminaires diocesains ; que ques-ins seulemnent sortaient des Co!lIges et huit prilres avaient d6jk pass6
par le minisiere pastoral.
Vers la fin de eette mniie a:nnie 1866. ie 18 octobre, M. Eu,ire Bor6, venan! de Coiistanlinople. ctait nommd Secretaire
g(nera•l. I.a Providenc? r(iinissait aipsi i 'a Malson-Mlire des
homnmes oui devaient. dans la suite, coopdrer intimement au bien
g6ndral de la Congr6gation. M. FIAT venai de retrouver aussi a
Saint-Lazare, MM. Jacques et Gabriel Perboyre, ainsi que deux
compatriotes meritants d'Auvergne : MM. Brioude et Lacombe.
Il nouveau Sous-Diiecteur se donna a ses devoirs avec sa
graiile piAlt et son affection marquee pour les jeunes gens. II
suivai, les rie!es de son office mais aussi les cnnsei!s et ies
saintfP industries dont ces r0zles avaient Wtlcnrichies par ses
preddcesseurs et par les specialistes dans cc I'art des arts ,,les
mailres danns 1'6ducation et de 'a p6dagogie. Bien entendu it se
fit I'humble , socius a, le serviteur, le comnpagnon fidele de son
Directeur. M. Chinchon, s'effaacnt partout devant lui, dirigeant
vers lui l'obdissance et I'affection des Seminaristes, prenant a
son compte. tout ce qui est dftnil et corvee dans l'office. Mais
it se montrait aussi tres accessib'e, trbs bon. Irbs affable et pr6venant pour les jeunes gens. Dans ses instructions, il laissait
parler son coeur, son ame aimante, mais elles Etaient toujours
pr4oarees avec snin et solidement charppntees. Jamais il ne se
prevaudrnit de l'inexnerience de ses jeunes auditeurs dans les
voies spiri[uelles, ni d'une grande faci'itW de paro'e qu'il a dejh
ministre de Dieu,
acquise. Tout ce qu'il leur enseigne, commei
ou comme simple repPtiteur des lemons de son Directeur. portera
le cachet d'une doclrine s rieuse puisee aux su'rces de la thdologie, de.la spiritualitd. et de la connaissance du cutur humain.
In est aussi charg6 des postu'ants et novices Freres condjuteurs. Cette portion de la famille prend dans son coeur une helle
place dictee par son esprit de foi et d'amour pour les plus humbles et les plus petits de son troupeau.
Quand, Iannee suivante, l'Assemb'ke g4ndrale de 1867 tint
ses s4ences h la Maison-MBre. elle eut sous les yeux le consolant
spectacle d'une jeunesse 1dvitique nombreuse, conduite par un
Directeur et un Sous-Directeur, s'entendant bien, et tous les
deux aimbs de tous. Bientdt tous lea deux s'attel6rent a un tra-
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vail de refonte et de revision des Reg'es du Seminaire interne,
demand6 par 1'AsscmblCe generae.. D&s 1'annee suivante. M.
Etienne put obliger tous les sdminaires internes de la Compagnie & adopter et & suivre desormais une seule et meme R&gle,
celle de la Maison-Mere.
L'annee 1870 fut marquee dans i'Eg:ise par le Conci'e oecumdnique du Vatican et par la definition solenneile de l'Infaillibi:itl Pontiflcale, deux grands \eenements auxquels la Congregation, M. FIAT tout spicialement, s'associ6rent avec "amour.
C'est lui, qui avait amend M. Etienne, reienu par des raisons
d'opportunilt, peut-6tre mxme d'attachement personne, A se prononcer fermement pour l'Infaillibiiild pontificale. Deux annies
auparavant il 1'avait aussi decide a substituer en pratique a la
Maison-MBre. la Lilurgie romaine (6). A ]a gaalicane-parisienne,
qui, a Paris, n'avait MtB abandonnee qu'en principe par ;a Circu aire du 1" novembre 1851. "C'etail encore en 1870, que se
c6lebreraient les noces d'or de vocation de M. Elienne : on sut
1'amener i laisser libre cours a ia reconnaissance de ses enfants.
La ce•dbration de la fete fut fixee au 4 aott, devangant de deux
mo:s la date exacle, afin de permettre h plus de confreres d'y
prendre part dans ces mois de vacances. Mais, hd!as ! ces joies
furent bien temperees par la ma'heureuse guerre qui avait c.atd le 19 juillet, le jour-m~me de la fete de Saint-Vincent.
M. FIAT dul emmener les jeunes gens au Berceau de SaintVincent-de-Paul, pendant que M. Chinchon, coinme Assistant g4neral, dtait relenu aux c6tes du Superieur general. Celui-ci, derant les dvenements, dut se retirer en Be gique, d'abord, et p:us
tard, lui aussi, an Berceau-de-Saint-Vincent-de-Paul. Quand il
put rentrer a Paris, M. Etienne nomma M. FIAT son Assistant de
la Maison-Mere.
Le Superieur general, aidd de ses Assistants g6ndraux, de
son Secretariat, et de sa Procure generale. gouverne toute la
Congregation ; mais il se sert d'un Assistant particulier pour
la Maison-M~re. Cel Assistant devient pratiquement le Suprieur
de cette Maison-MBre. II est charg6 de son personnel et de ses
nombreux offices, de ses exercices de pietI et de cu:te, de sa
discipline et regularitd, de ses etudes, de sa vie de famille,
de ses relations avec la ville, de ses fonctions an dehors, de ses
h6les, de ses confrires de passage. Pour faire face a lous ses
devoirs, it faut A cet Assistant une parfaite cor.naissance des
Rhgles et des usages de la Congr6gation, des personnes dont il
a la conduite, de leurs besoins, de leurs aptitudes,- une grande
attention et prevoyance, un esprit d'initiative et de vigilance,
une dose indpuisable de bont6 et de patience, et de la decision
pour parer aux imprevus d'une vaste administration. M. FIAT
avait ces dons et ces qualitls. Necessaires en tous les temps, il
les fal ail surtout a la fin d'un grand regne. aupres d'un Supdrieur dminent et vendrd que 1'Age, la cruelle maladie de la
pierre, et un temps de guerre et de Commune de Paris, privaient
d'une partie de ses forces physiques et morales.
M. FIAT dtait sympathique aussi bien au Gendral qu'a la Communaut6. II apportait dans I'administration de la Maison-MBre
et dans le maintien des Rlgles et usages de la Congregation, un
(6) Circulaire du PBre Etienne, tome III. pages 421 et 590. Voir
aussi Annales 1932, page 424. Cf. Rosset : Vie de M. Ellenne, pages
343 et 507.
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caractre marque de fermetl et de severit6. Mais ii procedait
avec une lejle dlevation de vues et une si grande bontd pour
les personnes, que tout le monde lui rendait justice et lui gardait
ine affection sincere.
L'Assemb'de sexennale de juillet 1873 maintint M. Chinchon
comme Assislant de la Congregalion. A la molt de M. Vicart,
6 octobre 1873, M. Etienne nomma Assistant gen6ral et Directeur des Filles de la Charite, M. Mellier, Supdrieur de la maison d'Angers. Dans les premiers mois de 1874 la maladie de
M. Etienne s'aggrava. et ii mourut le 12 mars 1874, apres do
grandes soulfrances, qui, jusqu'A la fin, n'entambrcnt guere sa
soiiicilude pour ses deux families et pour leurs affaires. Dans
sa reconnaissance, !a Congregation de la Mission, le regardo
comme son second Fondateur. EL en raison des services exceptionne!s rendus, it est inhum6 dans le sanctuaire de la chapelle de notle Maison-Mcre.
M. Mellier, Vicaire g6ndral, convoqua la nouvelle Assemblee gc6nrale le 8 septembre 1874. L'Assemb:6e donmstique de
la Maison-MWre envoya M. Fiat comme son premier deputd a
i'Assemblde provinciaie, qui le ddl6gua le 28 aoOt h 1'Assemhl6e
gen6ralc. Ce: e-cielut. le 11 septembre 1874, le Secrdtaire genral, M. Eugine Bore. comme Supdrieur gnedral, et lui donna
comme Assistants : MM. Delieil, Bourdarie, Chevalier et Stella.
Quant A M. FIAT. ii resta 1'Assistant de la Maison-MEre de
M. Bord, comme it l'avait Wtd sous M. Etienne. Peut-6tre avec
un peu moins de spontandite, mals avec le m6me devouement et
!e meme esprit de foi ct de confiance. Comme sous M. Etienne,
il s'absentait rarement de la maison, croyant avec raison, que
la nature de ses devoirs lii demandait une rdsidence presque
conlinuelle, tandis que le Supdrieur gdndral se doit aussi &
d'autres enfants qu'a ceux dont it partage d'ordinaire la communauit de vie. Malheureusement, M. Bord, aprds quatre anndes
de travaux et de soliiciludes intenses. fut lerrass6 par la maindie. En pleine nuit du 1" mai 1878, il alla chercher secours
chcz l'Assislanl oi la Yaison. M. FIAT fit soi.ner le ma'ade avec
tout son coeur de flns, mais le mal e6ait dbsespdrd : M. Bord mourut des le lendemain au soir, 3 mai 1878 I.e 29 otnbhre 1~76,
i! avail ddsignd M. FIAT comme Vicaire g6neral et comme Visiteur de la Province de France, ie 8 janvier 1877.
Quand it s'adrcssa la preraiNre fois A la Congrdgalion entidre comme Vicaire gdndral, M. FIAT convoqua I'Assembide g?nerale rour le I" septembre 1878. II ajouta un conseil qui fut
remarqu6 des amis du hon ordre et de 1'esprit de pauvrete.
Le Vicaire genera!, disait-il, serait heureux de bien accueillir
les confreres du dehors que des raisons sdrieuscs pourratent y
conduire d'ici-lh. II les priait toulefois de faire toujours autoriser leurs ddplacements, meme necessaires, par la voie hierarchique de leur Superieur particulier ct de leur Visiteur. II
saluait d'avance a I'homme a qui bient6t nous pourrions de nouveau donner le nom de Phre. ce'ui qui sans rien bouleverser, ni
brusquer, inclinerait nos esprils et nos coeurs a la fido!e observance de nos sainles rhgles, gage certain de bonheur et de
prosDeritd potr les deux families de Saint-Vincent. Cet homme,
concluait-i', Dieu nous le donnera, je l'esptre. a Cet homme. a
sa grande surprise et honte, dira-l-il, dans sa premi're Circulaire, c'.tait uIi-meme. Le 4 soptembre. c'est lui Antoine FIAT,
qui sortait de I'urne comme I'elu du Seigneur.
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AuBE DE 3JNE9ALAT
Quand, au soir de cette memorable journde, 4 septembre
. FIAT se trouva seul dans ses nouveaux appartemenis,
1878,
laiss6s .tout recemment par M. Bore, et, quatre anneos plus t6t,
par le Pere Etienne, il dut se demander pourquoi 1'AssemblIe
\enait de le prdf6rer. lui. le ( pauvre Antoine FIAT w (7), a
M. Chevalier, et a tant d'autres confreres, plus capables a ses
yeux, de recueiilir I'hdritage de grands prdd'cesseurs ?
Son dtonnement Rtait d'autant plus sincere que sa surdit6
venait deja de se faire sentir (8) et a le goner dans ses rapports avec son entourage. Les membres de l'Assemb:Ce avaient
eu, tous, I'occasion de s'en apercevoir, car il n'en faisait et n'en
pouvait faire mystere A ceux qui l'approchaient. a Pendant le
scrutin qui '6:isait - nous a-t-il racount - it n'entcndait nas
qu'il s'agissait de lui. a
Sans doute il avail toujours accompli son devoir de son
mieux et avec conscience. Mais, etranger, comme il le resta toute
sa vie A la faveur humaine, sensible, tout au plus, au suffrage
de I'avenir, plutOl qu'A i'appreciation et A l'affection du moment,
il se rendait bien- comple qu'il avait parfois mdcontentd, par
une pointe de sdvdrit6, par un souci exag6r6 de rdgularitd et
d'esprit primitif. Ndanmo!ns, le fail dtait Il : I'Assemb:de venait
de l'diire successeur de saint Vincent, et de deposer le pouvoir
et le ievoir de la charge supreme sur ses 6paules... A Mais ajouta-t-il plus tard - avec le Pouvoir et le Devoir, il venait
de sentir quelque chose de IrWs doux : a Viscera Pateanitatis ,,
les entrail es de la Paternitd : il dtait Superieur. mais Supdrieur-PKre. a
L'assentiment gnderal i l'dlection provoqud dans les deux
Maisons-Meres etait la preuve de 1'estime g6ndrale de I'lu ;
c'dtait I'approbation de son passd et. un gage de confiance pour
Iavenir. Te le que nous avons connu son Ame vraiment humb'e, 1'r6vnement n'avait d0 lui causer aucune vaine complaisance, mais simplement lui dire que Dieu avait jetd ses regards
sur lui et avail ele'd son pauvre serviteur : a Respexit humilitatem serri sui ). Ce pauvre serviteur acquiesca et renouvela
son vieu d'obdissance : cc Me voici, Seigneur, parce que vous
m'avez appel6. Avec votre aide je remplirai le mandat que vous
venez de me donner. a
C'Utait en raalitM un beau mandat I Entretenir, d6velopper
pout-etre encore, l'oeuvre lIgude par saint Vincent et par ses
deux ord6cesseurs immddiats I Si les emotions de la journde
retardirent le sommeil ce soir-lk, son cceur de PBre a dd lui
inspirer un tour rapide du monde. Les deux Maisons-MBre, il
les voyait en pleine prospdritd. ayant chacune un personnel
cholsi, un recrulement consolant de trois h quatre cenls petites
Sceurs au SBminaire des Filles de la Charit.d et a Saint-Lazare,
quatre-vingts 6tudiants scolastiques et cinquante smminaristesnovices (9). De florissantes oeuvres en France, en Italie, en Espa(7) C'est a'nsi qu'il se nommalt dans l'intimitd, comme parfois, 11
parlait aussi du a pauvre saint Joseph a, du a pauvre saint Vincent .
meme
du , pauvre Bon Dicu a.
et
"8) Bientdt, d6sirant se faire decharger de sa direction spiritue~le
11 constatit dans une letire a Sceur Bessonneau que a sa surdit6
s'aggrave sensiblement a. Letlre du 24 oclobre 1882.
(9) Quelques annOes p'us t6t ces chiffres avaient meme mont6 :
etudiants, 105: siminiriates, 52 : fr'res ocadjuleur-. 58. Cf. Personnel du i"' janvier 1875.
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gue, en Autriche et dans l'ancienne Pologne. Une mission prospere en Chine, en Syrie, en Afrique, de belles fondations s'dtendant aux Etats-Unis, dans le Mexique, le Brdsil et dans les pays
de l'Am6rique centrale et latine. Presque parlout, la bienveillance des autorites ecclesiastiques et civiles assurees aux ceuvres.
Dans la vigne du Seigneur c'etait un bel apanage que le sien,
il ne le laisserait pas en friche ; il le ferait fructifier par ses
Fils et par ses Filles, rdpandus par le monde entier : i ferait
fleurir partout l'esprit de foi et de charite de saint Vincent de
Paul ! Quant a lui personnellement, b la t6te de la famille religieuse, il r6aliserait le programme de tout Supdricur dans sa
maison : Wtre ce.ui qui prie le plus, qui souffre le plus, qui travaille le plus I
Trois jours apr6s I'6lection du Gendral, I'Assemblie lui donna
comme Assistants : MM. Chevalier, Deltei!, Stel'a, et e!le c6itura ses seances le 12 septembre, laissant au nouveau G6neral
le devoir de nolifier ses decrets et de prendre en mains le gouvernement ordinaire de la double famile religieuse. De suite
aprbs l'd7ection, M. FiAT avait annonc6 le rdsultat h Leon XIII,
qui occupait depuis le 20 fdvrier de cette mmne annee 1878, le
'trne de Saint-Pierre. II lui avait demand6 pour lui-m6me et
pour les deux families de Saint-Vincent sa bdendiction, qui arriva
immidiatement de Rome. Mais, avant de se s6parer, I'Assemblde
r6digea une adresse que tous les membres souscrivirent (10).
(10) Voile d'apris les Annales de 1878, le texte francais du document et de la rdponse du Saint-Pere :
a Tres Saint-Ptre. Alors que par la grdce du Seigneur, encouragds
par la bontd de Votre autorite apotoiique - reunis dans cette maisonmere de noire Cong)dgation, nous venons d'dlire A la jote commune,
l e chef et le guide de la double famille de Saint-Vincent, it est digne
et juste, Tres Saint Pere. avant de rentrer dans nos miasons, pour y
vaquer de nouveau au ministere du saint des dmes et d la formation du clerg6, que nous verions protester de noire foi et de notre
ab'oltue soumssion et obdissance envers Votte Saintetd. Nous savons,
Sen effet, qu'a Vous, en la personne du bienheureux Ap6tre Pierre,
Aotre-Seiguieur Jesus-Lhrist a'confte rlsclefs du royaume des cieux,
que sur vous, dvdque du siage de Rome, et Pierre indbranlable Ludmnme a fondd son Eglise ; nous savons qu'i n'est pas avec Ie Christ,
celui qui n'est pas avec Vous, et qu'il jltte au vent, celui qui ne ramasse pas avec Vous. Nous savons qu'd cette Eglise, d raison de son
em;nente supidmalie, non seulement toutes ls dglises, mats aussi tous
les fiddles ae I'univers doivent s'unir. Nous savons que pour confirmer
vos Freres et paure dgalement les brebts et les agneaux, vous aves
recu de Jdsus-Christ mdme, Ie privilege de I'infaitibilitd. Nous savons
enfin que cette foi, ce respect. cette soumission de I'esprit ont fld espressdment recommandes & ses fils par notbe bienheureuz Pere saint
Vincent, dont les admirables exemples oat confirmd les priceptes.
Quand apparut I'Ardsie du jansenisme, par sa parole, ses ecrits, l'autoritd dont it jouissait pres des grands, par toute la puissance dont It
disposait, it la condamna et 1'crasa. Et cette ligne de conduite, transmise de gdndration en gendrat:on, nous L'avons reVue de nos p*res
comme le testament de notre Saint Pondaleur.
Aussi, sur le point de retourner aux ceuvres de notre vocation, prosternds en esprit aux pieds de Votre Saintetd, avec leplus profond respect et un filial amour, nous desirons ardemment faire profession soLennelle de ces sentiments intimes, qui sont les ndtres et ceux de tow
les membres de notre Congregation. Si quelque bien, siquelque fruit,
si quelque profit, pour le satut des dmes et la formation du clergd
ont dtd jamais produits par notre petite Compagnie : tous ces biens,
la grace de Dieu aidant, ont leur source dans Votre autoritd supreme,
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A cette adresse, Sa Saintelt Leon XIII, rdpondit le 9 octobre
suivant au Supdrieur gdndral par la lettre suivante : a Ldon XIII,
Pape. Mon cher Fils, Salut et b6nddiction apostolique. Nous
avuns recu avec joie la leltre quo le 12 septembre, Vous el vos
ConfrIres, rcunis dans votre maison principale de Paris, a l'effet
d'elire le Sup6rieur gendral de Votre Congregation, Yous Nous
avez adressee. II ne pouvait que Nous etre tres agreab e, cet
empressement filial a professer voire foi constanle, votre soumission et obbissance a Nous et A ce Siege apostolique ; sentiInents exprimcs dans les termes les plus expressifs que votre
pidtd a emprunles aux Peres de la Sainte Eglise. Suivant ea
cola les exemples de voire saint Instituteur et Pere, vous nous
donnez la ferme confiance que xous suivrez courageusement et
conslamment ses traces en lout ce qui touche au saiut des Ames
et au bien de l'Eglise. De ce -zle qui dot consumer toules les
mes combattant pour Notre-Seigneur Jesus-Christ, sortira, nous
n'en doulons point, le puissant remnde dont la vertu diminuera
les maux, sous le poids desquels la societd humaine est dcrasee.
Nous confilnt en ces espoirs, Nous demandons A Dieu pour -nus
I'abondance des dons cd.esles ; et, en tdmoignage de notre bienveillance Pontificale, a, Vous, tres cher Fils, a tous les Confrres dont vous 6tes le Supdrieur, et A la religieuse Compagnie des Filles de la Charit6, ainsi que vous I'avez demandd,
Nous accordons avec la us s grande tendresse dans le Seigneur,
la Bdnediclion apostolique. Donn6 A Rome pres Saint-Pierre, le
9 octohre 1878. De Notre Pontificat, la premiere annie. Ldon XIII, Pape. *
Lz POWIs •DU JOUR BT O

LA CHALEUR

Ce n'est qu'au mois de novembre 1878, qu' a enve'oppd d'humilit6 et de confusion ", M. FIAT put adresser A la Compagnie sa
premibre grande Circulaire. 11 y rend comple des acles, des ddcrets et des directions de l'Assembide gendraie qui I'avait dlu.
Sa manibre a lui, - on le remarqua tout de suite - ne scrait
pas celle de M. Etienne, faci ement charm6 a par le consolant
spectacle que prdsentait la Compagnie * mais pluiut celle de
saint Vincent, pleine de simplicit6 et d'onction, B la saint
Bernard.
Gette Circulaire de novembre ne le dispensa pas pu 1" janvier suivant, de ce le par laquelle le Sup6rieur gdndral envoie
a ses Confreres les souhails. les avis et les nouveles de l'annde. Elle maintenait aussi I'usage, inaugura I'annee precddente
par M. Bord. d'ajouter un ndcro'oge de I'ann6e dcou' e. Par rette
ddlicate attention les ddfunts de l'annde sont rappelds solennelVotre bdnEdiction Apostolique et a1 trts humble soumission de nos
esprits et de nos cmeurs & Volre Saintetd.
Qu'i plaise done d Votre bonad, Tr.s Saint-PNre. d'accueiftir cette
solennelle protestation de tons les enfaons de Saint Vincent. Que notre
langue s'attache A noire pVlais, si jamais nous oublions Votre personne
sacrer. vos commandements, et la pleine et intime obdissance qu'aujourd'hui, ou nom de toute noire Conqregotint, nous Vous promettons
de grand ceur. Et pour que jamais notre faiblesse ne ddroge a re voue
unanime, nous Vous supplions humblement de daigner te fortifier et
afferm'r, en accordant votre benddiction Apostolique A nous et aux
Filles de la Charitd, dont notre bienheureux Pore, saint Vincent, nous
a ronfid la direction. - De Votre Saintete, les fils tres humbles et tr4s
obeLdsants. Paris, Maison-Mere de la Congregation de la Mission (18
septembre 1878).
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lement au souvenir et aux prieres des vivants, pieux usage enracind de pus en pius dans les mni.ieux ou regne un vuritab.e esprit
de famide.
M. FIAT avail le culte des morts : a Ce culte, disait-il doit
rester sacrd dans la Congregation *, 11 vou.ait qu on ,es honorSt,
qu'on cilit sou\ent leurs excmples, qu'on gardat bien vi\ant sl
souvenir des ser\ices el des actes de d6vouement qu'ils avaien•
rendus h ia Compagnie. Leurs nonis, surlout ceux de M. Elienne;
de M. Bord, et de M. Chinclhon qui avail formn
lant de jeunes
confreres, ies tradilions qu ils avaiient lablies restaient en lhoin.
neur dans une sorte de p:euse legende de fami.le, toute faite de
reconn:iisance et de &enWration.Encore Assistant de la Maison.
MWre, il avail encourage M. Mellier el les Dames de la Ciha
rit·e
faire reenir ie corps de M. Etienne & Saint-Lazare oi
ii repose dans le sanctuaire de noire chapeile. Supdrieur gendz
ral lui-mnme, ii fut heureux de rendre un honneur analogue
h d'aulres defunLs miriLants qui, apres la Revo ution, reposaient encore dans des tombeaux de fortune, dans la capitala
Te:s les Vicaires gCndraux, MM. Brunel, Placiard, Hanon, Ver.
berl, Boujard, les deux Supdrieurs gei&uraux de Wailly et Salhorgaie, ainsi que M. Bouiangicr, qui avail dI~ Procureui gnedrat ct Assislant en des temps tourment6s. M. FIAT les fit pieusemeut exhumer et, aprbs un service tres solennel. cdlebrC dans
noire chape:le de Saint-Lazare, les fit rdunir A nos autres ddfunts du cimetibre Montparnasse.
Dans les iistes nouvelles qu'il aurait a publier lui-mOme,
venaenut s'inscrire, apres les noms de Nosseigneurs Domnenco
et Aniat, des Elats-Unis, el Spaccapietra, de Smyrne. ceux de
ddfunts qui lui dLaient partieulibrement' chers, conewic
M. Josoph Girard. Visiteur d'Algdrie. A qui son grand age et son aspect
venerab:e faisaient donner le nom de
P(ire deernel d'Afrique W.
A l';ge de quatre-vingt-huil ans il venait de parcourir en voýlure sans se reposer qualre cent cinquante kilomitres, pour aller
hAter a Constantine la fondalion d'une maison de mission ;lorsqu'il fut frappo
le 19 avril 1879 par une allaque d'apop exie. Ce digne vieillard avail appartenu A I'ancienne Association des Missionnaires de France, et avail did admis dans noire
Congregation A I'age de quarante ans. II avail rld l'inslructcur
de la nouvelre province d'Irlande, puis le Fondateur-Superieur,
pendant trenle-six ans, di Grand Smninaire d'Alger, el le coopdrateur fld&.e et discret du Cardinal Lavigerie, dans son cluvre
d'org'anisalion de la nouvelle Afrique Chr4tienne.
Moins d'u. mois plus lard, le 3 mai. un nouveau deuil frappa
M. Fiat. dans la personne de M. Mellier. Natif d'Orleans. it avail
eu la confiance de Mgr Dupanloup el des deux Archeveques de
Paris, le Cardinal Morlot el Mgr Darboy . tous les trois lui
avaient fait prEcher la relraile a leurs prteres. Entrd dans la
Congr6gation, il avait fondi' la maison d'Angers oif la conflance
du Pfre Elienne etait venu le chercher pour le nommer Assistanl-Substitul et Dirpcteur des Fi'les de la Charil& Avant de
mourir, il I'avait meme nomm .Vicaire g6ndral. Un nouveau
mandat pub;ic ne lui ayant pas 61~ renouveld par I'Assemble
de 1874, ii avail did rendu. la direction de 'a maison d'Angera
oil ii mourul en 1879, laissant le renom d'un confrere aussi
humble oue distingue.
Le 17 novembre 1879. M. FrAT perdait h Paris, M. Antoine
Pevrac, son ancien Superieur de Montpellier. En mars 1880,
e'ftait. A ShanghaT, M. Ange Aimeri, Procureur de nos Missionp
de Chine ; le 12 mai, M. Gabriel -Perboyre, cousin du Bienhau-
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reux martyr de Chine ; le 10 aott, M. Arnauld Verschueren,
Visileur du Br6sil (1878-1880), natif de Weert I'un des premiers confrlres de Hollande, qui 4taient entrss dans la Comrpagnie, avant que ce petit pays et pu conquerir, en 1882, comme
nous al:ons le voir. les sympathies du nouveau Superieur g&
ndral ; et le 10 decembre, M. Marc Durando. le Visiteur de
Turin. dont la cause de beatification est introduite pros du
Saint-S`:ge, et trois mois plus lard, le 3 mai 1881, son troisieme
Assistant, M. Pierre Bourdarie. Nous devons nous borner & ces
quelques noms ; les necrologes sont a la port'e de tons les
confreres. surtout depuis 1911, qu'i!s sont reproduits, t la fin
de nos Catalogues annuels du personnel (10 bus).
En mai 1879, il fit son premier voyage a ad limina
a
Rome. Le Pape Leon XIII, qui occupait, depuis fdvrier 1878, le
Siege Apostolique lui fit un accueil d'autant plus paternel que
la demande d'une maison de missionnaires, faite quand il etait
encore Archevdque de PWrouse, al:ait bienltt y recevoir un
commencement d'execution.
De retour en France, le Pere FIAT alla presider le 27 mai
1879, a Folleville, en presence de nombreux Prdtres de la Mission et de Fi'les de la Charit6, des paroissiens du village, de
seminaristes d'Amiens et d;ileves de College de Montdidier,
ine fete ori furent encouragges les crealions charitab!es que les
Eveques d'Amiens (11) et les SupBrieurs majeurs de la double
famil'e religicuse de Saint-Vincent de Paul avaient revdes pour
ca lieu, intimement lid aux origines de la Congregation de la
Mission.
Entre temps, M. FIAT s'etait atte!' avec amour et courage k
son devoir de Superieur. 1I reglait par une Circulaire speciale
une question de discip ine intbrieure, qui devait toujours lui
tenir a c<eur, la Visite-retour du Confrere dans sa famille. II
I'accordait pour des raisons serieuses mais il dtait loin de
rencourager. Dans r'intcrieur de la famille religieuse se donnaient a cet egard de beaux exemples d'abn6gation et de zoie
des fmes qui durent bien rejouir le coeur du nouveau General.
C'est ainsi que pour I'Abyssinie. une de ios missions les plus
pgnib'es. venaient de partir, sur leur propre demande, M. Schreiber, ancien exile du Kulturkampf, Allemand, accompagn* de dcux
Frbres coadjuteurs, et la MBre Louise Lequelte, qui avait accompli Qon second triennat de Superieure genara'e des Filles de
la Charitl, et qui etait accompagne d'une de ses Soeurs.
Un vo umineux courrier lui apportait chaque jour de graves
questions k trailer. Un Superieur procbde avec sagesse quand,
avant d'agir et de donner des deisions, it se munit de conseil.
C'est la raison d'etre de la consultation obligatoire des conseillers qui, lui sont donnds par l'Eglise ou par les constitutions
de sa fimille re'igieuse. Le Pere Etienne a laisse sur ce devoir
une Circulaire. vrai chef-d'oeuvre dans l'espkce ; M. FIAT, sdrieux
par nature, form6 aux affaires dans le contact rrulier avec les
deux decniers SupCrieurs gdneraux etait tres fidBle a la tenue
du Conseil. II communiquait A ses Assistants sinctrement, et
son pas pour la forme ses penises, ses proiets. ses insoirations,
ses convictions personne'les et tous les elements d'information
qui pouvaient 6clairer une question avant de la regler. Mais,
(10 bis) Voir dans Annoles 1939 (tome 104), p. 635-644, pour les
provinces de Frince. If Calenrdrlr mn"tideie des ddfunts, 1874-1938.
-(i) NN. SS. Boudinet et Batallle.
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plus peut-eire qu'aucun autre de ses preddccsseurs, il faisait
prec6der le conseil reguiier de la Congregation par des consuliations privdes et uti.es. 11 les demandait parfois & d'humbles
confreres, bien h mime de le renseigner sur un fait donn6 ou
sur une situation moins connue. II usait aussi de reunions sp6ciales d'dtudes, ou commissions spdciales, auxquelles il faisait
assisler, en plus de ses Assistants, d'autres dignitaires ou simples
confreres specialises en la matiere. Leur avis n'etait pas de
rigueur, mais il venait d'hommes connus par I'importance de
leur science ou de leur expdrience, la notoridtd de leur office
ou de leurs relations. Outre I'avantage de se procurer par 1&
une lumi6re p us abondante et de premiere main, une informalion plus variee et pus complle, il se crdait ainsi des coopdrateurs prdcieux, justement flattls d'avoir part a ses soilicitudes et heureux de trouver dans cette confiance, ['occasion loujours bien venue pour I'inferieur de pouvoir exposer directement a son supdrieur. sa propre pensde, ses initiatives, ses espoirs ou ses essais d'amelioration des ouuvres.
Des la premiere annee de son Generalat 1872, et en 1895, ii
r6unit t la Maison-MBre les Superieurs de sea maisons de France
appliques aux Missions, la premiere ceuvre de la Compagnie ;
en juil:et 1881, et surtout en juiilet 1894, ceux des Grands Seminaires ; - en 1897, ceux des Petits S6minaires et des Ecoles
apostoliques, et en 1910 et 1913, ceux de ses sco'asticats de
Paris, de Dax et de Panningen. Ces reunions n'etaient pas simplement des rencontres pour entendre de beaux discours ou des
confdrences techniques, c'dtaient de vritables congres d'etude
et de discipline, prdpards sur des programmes communiques
longtemps 1 l'avance, debattus et discutes 4 fond par les membres de ces reunions et suivis de d6cisions approuvees ou soumis parfois & un examen plus approfondi et A une expdrimentation plus more. On comprend l'uti:itd de ces congres ; les
rdsultats en 4taient communiques non seu ement aux intdressds mais aussi aux Eveques qui nous confiaient leurs fideles &
evangeliser ou leurs futurs pr.tres k former. Tous pouvaient
se rendre comple de la constante fiddlite de la Congregation au
principe de u Nova et yetera *, dans des temps et pour des
besoins, toujours les memes et pourtant toujours nouveaux :
a Tcmpora mutantur et nos cum illis a : a les temps changent
et nous avee eux ,. UTne nouvel'e ddition de notre Direcloire
des Grands S6minaires annoncee par une Circulaire de M. FIAT
du 14 decerbre 1894, 6tait prAte et fut envoyee aux maisons
le 6 janvier 1896.
Quand Loon XHI eut publid le 4 aout 1879 son Encyclique
a Aetcrni Patris Unigenitus Filtus , sur le renouvellement des
etudes ecc:siasliques, M. FIAT temoigna au Pape son adhesion,
tant pour lui-meme et pour ses confreres que pour les Grands
SSminaires conflis par les Eveques a la direction de SaintLazare. La fondation en ce moment-mrme de la Revue a Divus
Thomas t par la maison de Plaisance, donnait au Souverain Pontife une preuve particulibrement apprecide, lui venant d'une
Congregation qui dirigeait tant de Seminaires dans I'ancien et
le nouveau Monde. Le Pere FIAT n'dtait pas un inconnu pour
L.on XIII. Sans I'avoir cherche, il avail attire la bienveil!ance
du Pontife. Peu d'anndes auparavant le Cardinal Pecci. encore
Archeveque de P6rouse, s'etait adressd h Saint-Lazare afin d'obtenir une fondation de missionnaires dans sa ville dpiscopale.
Faute de confreres disponibles, ia demande n'avait pu Atre
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agrode. Une fois devenu Pape, il dlait revenu A la charge et son
desir avait 016 un ordre pour le nou\eau Gdndral. Ldon Xill
lui en derneura recomiaissant. Quand, au mois de novembre
1881, il retourna aI Rome, ii rebut au Vatican un accueii tres
bienveiilant, qui se renou\vea & chacune de ses visites ulterieures pendant le long Pontificat. LUon X111 avail garde enters
l'huimble Supdrieur tie la Mission la reconnaissance durabhe de
I'ancien Archev6que de Perouwe.
En 1880, M. FIAT avail auloris6 la pub'ication des Lettres
de saint Vincent, regardies jusque-l, cornmme un bien de famille
A l'usage exclusif des Confrirer
et des Filles de la Ciarit~ t(1).
Elles furent suivies bientot par ia publication des autres 6crits
de saint Vincent, comme sent ses Conferences aux Missinna;lres et aux Sours. A 'offrande des .eetres du Siint, dont M. FIAT
lui avait fait hommage, a son r6cent voyage de Rome, Leon XIII
r6pondit le 11 mars 1882 par celte leltre : a Nous estimous
que ious avez fait un arde, non moins pieux que sage, en publiant les iellres jusqu'ici inCdiles du Saint Instilutcur des
Congregalions dont vous Ctes le Supdrieur. Comme, en effet,
dins ces leltres brillent d'un nouvel dclat la prudence et la
verlu de l'hoinmne de Dieu, aI lecture n'en peut 6ire assurinent
que Ires uti:e et salulaire. Nous espirons que par ce moycn
le feu sacrd de fIardente charilt qui a fail de saint Vincent
i'homme le plus bienfaisant de son sitc:e, se r6pandra au loin
el Cleindra, ou au moins diminuera la delestable passion do
I'6goisme, source de lant et de si grands maux dans nos jours
malhcureux.
Pr6sageant done des fruils ahondants et salulaires du travail et des soins si dignes d'.loges apportds B cette ceuvre et
vous remerciant avee effusion de 'homminage que vous Nous
en avez fail ; I \ous hien aimi
et religieux Fiss, et A tous
les memhbes des deux Congregations dont vous avez acluel'ement In conduile el qui ant Iras hien mdrilt de i'Eglise, Nous
acrordons avec amour Notre b6n6diction aposlolique, en favoraabe augure d'une parfaile fiiicile. Donnd A Rome auprNs de
Saint Pierre. le XP jour de mars de I'annde 1882 de notre Pontifical la cinquiime. T.6on XIII, Pape. n
En octobre 1879, accompagn6 de M. Ste'la, M. FIAT avait
fait personneilement la visile d'Essagne et de Portuga!.
pendant qu'il faisait faire celle de Turquie el de Syrie, par M. P6martin, son Secr6tnire g6n6ral.
StMINAIRE INTERNE. -

UNIQUB OU MULTIPTL

? -

DAX

Un beau ddsir d'uniformit6 et celui d'ajouter un nouveau
fleuron A In g:oire de la Maioan-MWre, en faisant de cel'e-ci la
vraie nourrice de loules les Provinces avail maintes fois fait
exprimer & M. Etienne napenste d'un S6minaire interne unique,
6tabi au centre de la Compagnie (13), oh d6sormais tous les
(12) C'est I'6dition dite de M. Pemartin, secretaire gnd-ral. Cf.
Coste 1. p. V:.
(13) Cf. Elienne. Circulaires II, p. 323. 399 :
Rdpugnance -qu'l
(M. Elienne) a toulours tdmoirmee contre la multiplication des sOmlnaires internes o. dit M. FIAT (Circulairr. 1"' mars 1880). et ilcontinue:
* Xaonmoins Is sent'ments de ce vinerable supt:rfeur n'ayant pas
prOvalu dans nos Assemblies g9nera'es, et celles-ri consltuant tautoyl
r:t• supreme de ao Congregation, it est de mon devoir de me rendre
& terris wxur. Je vats done... m'occuper de fonder en France d'autret
.
sdmenatres nternes.
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candidals viendraient chercher. sous les yeux du G6enral, la
rimIme formation A Ia vie de saint Vincent, les mnmes enseigne-

ments thloriques et pratiques. La vision 6tait bei eet avuil
chalrmi I'*miie flia e de M. FIAT. Mais, une fois General lui-meme,
il vit nettement son co16 trop ideal el bien risqu6.
Un Smininaire inlerne unique n'est pas possible pour une
Compagnie sortie de son berceau et devenue une socielI mondia;e. Un simple essai de r6a!isation se heurterait
des difficulles insurmontab'es, en raison des distances, de la difference
des climals, des langues el des santis. Dans un noeiciat. ii se
roucontre maint candidat encore imparfaitement fixd sur son
aveoir. Il sera:t sou\erainement imprudent de faire venir des
quatre coins du monde des jeunes gens de seize A vingt ans
pour examiner la direction A donner a leur vie. Get examen pent
nmieux se faire, A moins de risques, dans leur patrie respect,\e. avec beaucoup plus de chance de succs et de stret6. C'est
ce qu'alleste I'hisloire de la Congregation. Des ses d6buls, a
mesure qu'elle gagnait du terrain, e le mu liplia ses maisons de
formation : Paris, Genes, Rome, Varsovie, Turin, bientct Lyon,
C,,•ors Rarcelone. L:shonne. etc... Elle Llendait ses residences
pour allumer de nouveaux foyers de charit6 et d'apostolat, et
e..e les conliait auitant que possib e aux confreres qu'el.e s'engendrait.dans ces nouvelles terres de travail aposlolique.
Si pour maintenir ses euvres, elle eOt exig6 avant tout,
des 616ments d'importation lointaine et 6lrangbre, eole eat ball
sur ýe sable. Tout ce qui vient de Dieu directement profile di
pr6ceple divin : a Crescile et multiplicamini, Croissez et multipliez-vous -, et se propage spontandment, naturellement, Dieu
ne manquant jamais dans les choses n6eessaires. Aussi le sfmina:re qu'exige i'Eg ise pour son propre recrutement est le sdminaire local et dioecsain, tout en mainlenant I. Home, centre de
la chrl'ienti quelques seminaires-types pour une elite ou pour
des pri\id6gids. Des hommes sont venus autrefois de Judge ou
d'Asie-Mineure, envoyes par les Ap6tres ou par leurs successeurs, nous apporter la foi et le baptlme. Mais depuis de longs
siec:es, ce sont nos propres compalrioles qui nous dispensent
<ette meme foi et ce meme baptOme. Ndanmoins, nous considbrons loujours comme nos PNres dins la foi, ces mnmes hommes
qui appelereln nos peres du pagansnsme A la lumiere de I'Evangile : les Denis et les Polhin, les Boniface et les Willibrord, les
Patrice et les Francois-Xavier.
Pour M. FIAT, la marche h suivre etail claire. 11 partageait
la conviction de l'Eglise, celle qui dominait aussi dans la Congr6gation sur un probleme, dont une so:ution trop id6a e et
retardoet meme faussa la vie reguliire. La Maison-MWre resterait. au cenlre, le sCminaire-lype, dont la rig'e serait suivie
dans tons les autres s6minaires internes provinciaux. Comme
I'avail dejA regli M. Etienne, les directeurs provinciaux. avant
de commencer leur office, viendraient faire un stage dans ee
sdminaire modile. Aulant que possibe, i: y enverraient pour
que qurs mois que!ques-uns de leurs mei'leurs smrinaristes. Ce
serait favoriser I'union et assurer l'unifoiinil eatire les provinces. Mais chacune d'elles pourrail, devrait meme avoir sa
propre maison de formatnon, aulonome et ddpendant du chef de
Ia provinee. Ce n'est que par exceplion qu'el'e recourrait a celui
de la Maison-Mire ou a ce:ui d'une orovince rapprochCe ainsi
lue le permet I'Eglise par l'institution de S6minaires r6gio.naux.
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I'inauC'etaient Ia les idees qu'al!a deve!opper M. FIAT
guration de la Maison de formation de Dax, le 27 septembre
1881 (14). Cetle ouverture, disait-il, avail pour la Congregation
une importance qui n'echappait A personne. C'e•ait un nouvel
hommage rendu A la mdmoire de notre Bienheureux P1re qui,
dans cette me~e vilie de Dax preluda A I'exercice des vertus,
qui out fait de lui le fondaleur et le modele des Missionnailes...
C'etait aussi la r6a isation d'un \veu exprime a p!usieurs reprises aux Asseniblees g6nrales et adoptees par elles, un pas
decisif et significatif vers I'aulonomie des provinces, necessaire
pour donner A notre administration sa forme complete et reguliere, et, aurait-il pu ajouler, pour assurer A la Congregation
sa stabilitC el son deve oppement normal.
Cet acle de M. FIAT a Dax lui fit grand honneur. Toute la
Congregation 'it avec p!aisir et avec confiance dans son nouveau
chef, que, magrd I'autorit6 incontestable de M. Etieune et
de ]a veneration qu'il avait toujours I6moignee pour ses ddsirs,
M. FIAT saurait A I'occasion prendre des d6cisions diffdrentes
quand el:es lui paraitraient plus conformes aux int6rets de la
famille rel!gieuse.
S'il avail pu agir et par'er 4 Dax, avec tant d'assurance,
c'est qu'en juillet 1881, la reunion des Visiteurs et Supdrieurs
de France avait hautement approuve sa pensee de rteablir dans
la Congregation le Siminaire interne de deux annees. L'Egiise
ne demande qu'une seu'e annee de noviciat, comme elle ne 'emande qu'une seule confession, " h tout ie moins une fois I' n a.
Mais el e permet et consei le imrne de faire durer la formattion
religieuse plus longtemps pour lui faire donner son >lein rendement. Qu'on s'en rapporle par exemple A l'Instruction sur la
seconde ann6e du Noviciat (15), et plus rdeemment au discours
du Pape Pie XII, A I'occasion de l'Bection du Pere Janssen,
Superieur g6enral des Jesuites (16). Saint Vincent, lui aussi,
avail 6tabli 'ieux anndes de seminaire interne. " non tant pour
examiner sa vocation, mais pour s'y affermir n (17). II avait
emprunt6 la pratique du biennium A la Compagnie de Jesus,
et la Congregation de la Mission y est restee fldBe depuis leg
origines jusqu'a la Grande Revo'ution. Le temps semblait venu
de reprendre maintenant les a deux ans de Seminaire sans etudes proprement dites, la deuxibme ann6e restant semblablo b
la premiere avec une maturiil plus grande dans les exercices
de la formation n.
Ds 'e 15 octobre 1881, M. FIAT rendait obligatoire dans tous
les Sdminaires de la Congregation, la regle du Seminaire interne
de la Maison-MWre, recommandant aux Directeurs de faire I'expdrience, chacun dans sa Province, de la regle ainsi unifide,
et leur proposant une nouvelle reunion a Saint-Lazare au mois
de juillet prochain. C'est A 'a suite de cette reunion de juil!et
1882 et du Grand Conseil (18) du 2 aoft suivant que fut r6tablie la loi des deux annees de SUminaire (sans etudes propre(14)
Dax (27
(15)
1921, p.
(16)

Voir compte rendu Pdmartin : inauguration de la Ma'son de
seplembre 1881). Annales, t. 46 (i881), p. 587-601.
Instructio de secundo anno Novitiatus. Acta Apostolcae Sedis.
539 seq.
Cf. texte Nouvelle Revue ThUologique. Mal 1917, p. 535 seq.
(17)i
Les deux annees de vocation ne son! p-is pour reconlaltre
'ils oat les dispositions requlses, car 11faut lea avoir reconnues auparavant, mais afin qu'ils s'y affermissent davantage. * Cf. Coste, 6.135.
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ment dites, la deuxieme annde en tout semblable a la premiere).
A Saint-Lazare, la mesure entra on vigueur des la renttde sui.
vanle, A la fin des grandes vacances 1882. Sa mise en <euvre
el bonne organisation dtaient confides a M. Marin Alauzet, le
Directeur du Seminaire et des Etudes de la Maison-M"re, qui
depuis ia derniere Assemblde gdndrale avail succddd au vendrable M. Chinchon, A quI M. FIAT avait confid son propre office
d'Assistant de la Maison-Mere.
La bdnddiclion de Dieu se montra et se maintint de plus
en plus abondante sur M. FIAT qui venait de commencer sa quatriBme annde de gouvernement. Une communautd autrichienne
de Seurs, qui avait pris naissance vers 1836 a Schwarzach, et
qui transfdra bient6t sa Maison-MBre A Salzbourg, se rapprocha
de la grande Communautd des Fiiles de la Charitd de sainle
Louise de Mari lac. avec I'aide de M. Mungersdorf, de M. Peril,
Visiteur et Directeur, et de Soeur Ldopoldine de Brandis, Visitatrice de nos Seurs d'Autriche. En juin 1882, M. FIAT eut la
consolation de les admettre au saint habit, d'eriger la maison
de Salzbourg en Maison Centrale, et d'accepter dans la famiile
de Saint-Vincent de Paul et de Sainte-Louise de Marillac, la
fervente communaut. qui comptait, en ce moment, soixante-sept
dtablissements. Tout se fit sur le ddsir quasi-unanime des Soeurs
et avec l'autorisation de leur Supdrieur, le Prince Archevdque
Eder de Salzburg.
Le 4 septembre de cette meme annde 1882. M. FIAT commuiiiquait A sa doub:e famille religieuse un Rescrit de Leon XIII
maintenant au Supdrieur gdndral de la Congrdgation de la Mission son autoritd sur les Filles de la Charite, qui dtait contestde ou mise en doute par quelques Eveques.
Apres ceux de Folleville et de Dax, le Pere FIAT vou!ut
aussi honorer les souvenirs de saint Vincent & Chatil'on-sur-Chalaronne, dans le diocese actuel de Belley, oft le Saint avail dtl
curd de juillet & ddcembre 1617, et avail 6rigd la premiere Confrdrie de la Charitd. Ce fut le curd de la ville-qui lui en fournit
l'occasion en I'appelant A une belle edrdmonie qui aurait lieu
le dimanche 24 septembre. Son h6pital tatii confi0b aux Soeurs
de Sainte-Marthe et ses dco'es & des Sweurs de Saint-Joseph,
mais le pasteur ddsirait aussi un dlablissement des Fi les de
la Charite. Elles visiteraient les malades et les pauvres a domicile, et elles'assisteraient les Dames de la Charitd dans leurs
muvres charitables. Elles ddvelopperaient peut-etre un jour ces
ceuvres, par un orphelinat et d6s A prdsent par un ouvroir professionnel of les jeunes fl'es apprendraient A Iravail'er et se
prdpareraient a devenir de bonnes meres de famille. Son ddsir
fut approuvd et encouragd oar Mgr Soubiranne, dvoque de
Belley. II sut amener les Filles de la Charitd A acheler, restaurer et agrandir la viei'le cure qu'avait habitde leur saint
R1gleFondateur, dans laquelle il avail rddigd I'immortel
(18) Le Conseil de !a Congrrgation ~tait compos6 du T .H. Pre
FIAT et des Assistants, MM. Chevalier, Delteil et Forestler, oelul-ct
remplacant M. Bourdarie, r cemment dOcde.
Le Srminaire interne. Cf. surtout Circuaiire du PWre IAT, du 18
Juillet 1881, p. 5.
SToutes ces citailons montrent oUi'll n'est pis eonforme a 'erprit de la Congregation de faire dtudler les s6minaristes pendant la
deuxi'me annae de formation. *
a Les Visiteurs qui les font dtudier doivent ddsormais revenir &
la rfgle.
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ment a des i Charitds a, premiers lineaments des Rfgles de leur
propre Institut. La maison lait v6n6rable mais es e loinbait
ta ruine. Monseigneur la benirait lui-inm•e, et y installerait les
Seurs. Mais it invitait leur Supdrieur, le successeur de saint
Vincent, h cl6brer la premiere messe dans eel oratoire domestique, reconstruit sur l'endroit mdme de i'ancienne chambre du
saint Fondateur. La grandiose c6rdmon1e se dcrou:a ensuile,
le 24 sepleinbre 1882, dans l'6g:ise paroissiale de Saint-Vincent
devant une nombreuse assistance de prelres, de Filles de la
Charitd el de fiddles. A I'dangile. Monseigneur exalta devant
M. FIAT, la Mere DWrieux, el une nombreuse assistance, Ia charile de saint Vincent de Paul a qui avail aimr son prochain
comme le monde n'aime pas, mais comme Dieu seul sailt nous
aimer a. En rdponse a i'archipretre qui le remercinit d'avoir
h,•taIle a demeure dans la ville, a les Filles d'un Pire qui
avail fait tant de bien & leurs anc~lres a, I'Evdque se disait le
plus heureux 6v-que de France, car il r6gissait un diocise
qui compte les deux saints prelres les plus populaires du monde
enlier : Vincent- de Paul et le Cur6 d'Ars, Jean-Mar:e Vinney !
En se rendant & cette fete, M. FIAT avail fait son peperinage a
Ars. dont le saint Cure pendant son pastorat de quarante ans,
avait si souvent adresse de bonnes vocations aux Prelres de
la Mission et aux Filles de la Claritl (19).
P&ikrATION EN HOLLA.ANDE : WEAKNHOUT

Depitis quelque temps la polilique de ]a France etait devenus hosti'e t&'Eglise, plus spicialement A 1'Cdole chrdlienne.

M. FIAT jugea prudent d'acqudrir pour la Cong-rgation un 6ta-

blissement dans un pays voisin, de facile acces, mais surlnut de
~1gislation stable et vraiment lib6ra'e. Aprbs que!ques tatnnnements i'on s'arreta au choix d'une propridld champ6lre : Wernhoulsburg, situee h 'enlrbe de 'a Hollande, dans la commune (20)
frontalibre, entibrement catholique de Zundert. L'eveque de
Breda, Mgr van Beek, donna volontiers son approbation au proiet qui lui fut soumis. Les 6l•v'es de 1'Pcole aposlolique de Looslez-Lilie. auxque!s viendraient se joindre que'ques postulants
hollanda's annonces y formeraient le nouveau Sdminaire SaintVincent-de-Paul.
Iteqt des prdtres qui ont merit6 d'etre appel6s de a bons
administrateurs a. M. FIAT n'etait peut-etre pas de la grande manijre c'assique, comme un M. Etienne. mais sorement de la manimre rdel!e sans en avoir jamais eu la pretention, ni meme la
conscience. On sail ddja avec quel soin il tenait son conseil et
s'enlournit, avant d'agir, de toutes les precautions de prudence,
de discrdtion et de respect sincere des droils des diverses autoriHis civiles et ecclesiastiques. Sa maniere de proceder dans la
fondation de la maison de Wernhout nous livre son secret de
conqubrir a tout jamais, l'estime et la conflance de ceux avec
lesque!s it aaiit A traiter affaires.
Quand iteut r6solu avec ses Assistants la fondation de Hotlande, ii s'entendit avec 'honorable famille Montens, de Be'gique pour I'achat et 'organisalion de la maison : elle rencnntra
de suite la sympalhie et meme la coopdration bienveilante de
toutes les autoritds intdressdes. Puis ii se rendit personnellement
(19) Compte rendu Pdmarlin, dans Annales. t. 48 (1883.lp.5-20.
(20) Sur !a route dite a de Napoldon 4, de Paris & Amsterdam.
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lout droit & Breda, pour remercier I'Eveque et prendre ses d&.
sirs el ses bons conseils pour la nouvel:e fondation. Mgr van
Beek ful trts patere:. a Nous sommes heureux Monsieur le Snpdrieur, lui dit-il, que vous ayez trouvd la Hollande assez g6ndreuse et assez amie de la libert6 pour vous donner I'hospita:it&.
Vous Ntes des hommes de paix et de charild : failes lout le
bien que vous pourrez dans I'esprit de saint Vincent de Paul,
qui est un esprit d'humilit6 et d'amour des pauvres. *
Apres ce a seulement, le lundi 20 novembre 1882, ii so rendit i Wernhoutsburg, pour voir sa nouve'le maison, na bMnir
solennellement ainsi que ses confreres, professeurs el leurs &Ieves, offrir ses respects au cur6 de la paroisse de Zundert, et A
la fami;le du chhtelain qui avait dirige les premieres recherches.
Ce aui charmail tout le monde c'etait sa simp:icil6 exquise. 11
semblail, disait un pr6tre, un nouveau saint Vincent : u Viicentius redirivus a, et ii exerCait, A son insu, un pouvoir fascinateur sur les personnes qui se trouvaient en relation avec lui ;
il gagnait il jamais 'eur confl:nce.
Depuis cette premiere visite en 1882, M. FIAT refaisait rhaque annde son a pelerinage a a Wernhout, y ajoutant depuis 1904
celui de Saint-Joseph de Panuingen, jusqu' sa dminssion du
G6ndra!at, en 1914, un an avant sa mort.
Dieu bdnit la fondalion de Wernhoutsburg, faile ce mardi.
21 novembre 1882 (21), par M. FIAT. Des quaranle premiers e 6ves de ce jour, vingt-deux alleignirent I'ordination sacerdotale
et dix-huit la vocation de missionnaires. Dins la suite, sans
propagande de notre part, ce furent les pretres des envirnns,
gagnes par la pietd et le disintdressement de ces Fi's de saint
Vincent de Paul, qui assurbrent principalement le recrulenient'
des classes qui al'ait suivre. De.uis lors. avec une moyeine de
cent cinquante B6!ves Wernhoutsburg a donnd A I'Eglise et i la
Congregation des centaines de bons pr6tres et d'hommes aposto:iques.
Disons de suite qu'k I'Ecole apostolique ou Petit Seminnire
Saint-Vinrenl-de-Paul, se sont ajoulds en 1903, le Grand Sdminaire Saint-Joseph de Panningen, et plus tard des maisons de
ministere pastoral en Hollande, ou d'dvapg6lisation directe en
Chine, au Bresil, et en Indondsie. En 1921, ces Rtablissements
on[ Wt( conslituds en Province de Ho!'ande de la CongrPgalion
de la Mission. Les Filles de la Charite nous ont suivis. i vingt
ans de distance. En 1902, elles ont fail leur enlree en Hol!ande,
d'abord h Susteren. C'est en 1927 qu'elles ont form6, el'es aussi,
une , nrovince de Hollande a de la grande Compagnie des Filles
de !a Charifd.
Tout comme celles de l'Egfise, les oeuvres de Saint-Vincentde-Paul en Hollande sont tantOt en prospcrit, tantot en souffrance ; puissent-elles garder partout le cachet de foi et de
conflance qui marquail leur premier introdurteur en ce petit
p a ys, le saint successeur de saint Vincent qu'Rtait M. Antoine
'IAT.

De Wernhoul. il a'la I Cologne. oi M. Marcus et ses confreres travaillaient i gudrir les blessures qu'avaient faites i
la Province d'Allemagne, le Kulturkampf ef les lois de mai.
Paris, ii continua avec ses Assistants, & traiter plus
Rentrde
(21) Le T. H. P. FIAT arriva a Brdda et & Wernhout le lundl 20
1882, et la binddiclion se fit le lendemain mardi 21- novertbre 1882. Cf. Annales C.M. 1883, p. 26 seq.
uovembre
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& fond certaines questions concernant les grands intlerts de
la Congregalion : teiles le zeie A deployer dans les missions
a la campagne et aux pays Utrangers, I'impuision A donner aux
6tudes et a la bonne formation dans les sdminaires confibs i
la Compagnie, 'envoi d'etudiants aux Universites catholiques,
surtout & celle de Rome, le soin des sant6s, la bonne administration des biens temporels, la a vie de famille a dans nos
maisons, etc...
PATRONAGE DE SAIrr ViKCNr

Le Pire FIAT avait applaudi
leI proclamation de saint
Thomas d'Aquin r' de saint Louis de Gonzague comme patrons

de 1'enseigneiment catho ique et de la jeunesse studieuse de
ces dcoles. II se demandait si un honneur analogue ne pourrait
pas Etre obtenu pour saint Vincent de Paul, qui avait suscitl
dans I'Eglise tant d'oeuvres fie charitb. II s'en ouvrit au cardinal Guibert qui, non seulement, gouta I'idee mais, comme Archeveque de Paris, la fit adopter de tout 1'Episcopat de France,
le pays oh Vincent avait vecu toute sa vie bienfaisante. De
grandes families religieuses joignaient leurs suppliques B.celles
des eveques. L'occasion du resle semblait tris favorab'e. On
6tait au commencement de 1883, I'annee ot Ir'euvre sympathi-

-que de Freddric Ozanam,a
les Conferences de Saint-Vincentde-Paul », allait c6lebrer en mai prochain son premier cinquan. tenaire. On avail eu la sagesse de pressentir & I'avance le SaintSiege, qui avail ddja promis un bon accueil A la demande.
Le 8 mai, a la derniere reunion, des Conferenciers de France

et du monde entier, s'dlaient transport6s successi\ement de Notre-lme des Victoires la Maison-Mre de Saint-Lazare aupres
du tombeau de saint Vincent, et aux Carmes aupres de celui
d'Ozanam: Le Cardinal, une dIpbche de Rome
la main, vint
leur annoncer la rponse favorab'e de Leon XIII. Saint Vincent
de Paul fut prociam- par Bref pontifical, patron de loutes les
Associations charitables. 4manant de lui, de que'que manilre
que ce soil en France: deux ans plus tard un autre Bref ajouta
dans tout Punivers catholique (22). Les deux restrictions apportees dans ce Patronage. qui n'avaient pas ~0t faites en ceux
de saint Thomas et de saint Louis de Gonzague, tempdraient au
premier abord la joie de l'altente, mais lout bien considdre,
elles se comprenaient et ne pouvaient pas diminuer la grandeur
du bienfait accordd.
VOYAGE D'ORIINT : TURQUIE ET SYRIE

L'annee 1883 ramenait un centenaire. C'est en 1783 que,
h la pri.re de Louis XVI, roi de France, la Propagande chargenit notre Congregation de s'occuper des Missions de I'ExtremeOrient, aiss6es sans assistance religieuse, par la supprespion momentande de la Soci6td de Jesus. Nos Provinces de Constanti(22) Breve Leonis XIIl. Quum multi...
auctoritate Nostra,
his 'tteris. Sanctum Vincentium a Paulo Apostolica
omnium societatum Caritatis
in trot cathol:co orbe ee.stentium et ab eo quomodocumque promonantium, peculiarem apud Deum Patronum declaramus et constitutmus ;
c.que volumus omnes honoriffcentias tribut, coetestibus Patronis compeentes. CDatum Romae, apua Sanctum Petrum. Sub annulo Piscatorif
MP Ji dii
M
188.-. Pontificatus Nostri anno octavo.
Ledo chotaki. Extension du patronawn de Sqint-Vincent. Cardinal
Annales, 1885,
p. 321-340. Cf. Annales, t. 48 (1883), p. 413-443
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nople et de Syrie voulurent commu morer ce centenaire, et le
Pere FIAT se rendit i leur desir d'avoir B cette occasion sa visite.
Accompagne de 1'Assistant, M. Leon k'orestier, ii se reudit
;e 28 oetoure l883. par ia %oie de terre, de Paris B Vienne, ot
se joignit i eux M. Mungersdorf, ie lisileur d'Autriche. A varna,
en duigarie, its sembarquerenl sur la Mert Noire, qui justina sa
mauvaise reputation, de iner inhospita.ibre. Le lenuoin.Ain matin
i.s entraient par te Bosphore dans la rade de Constantinople, oil
les attendait au debarcadere M. Heurteux, Superieur du Luoege
Saint-Benoil, et Visiteur de la Province.
Notons une fois pour toutes que dans ses voyages, le PBre
FIAT ne voyageait pas en touriste, mais en Superieur et on
Pere. Son grand souci 6tail de \oir ses Confreres, ses Filles
de la Charite, leurs oeuvres, de partager jeurs soucis, leurs joies,
leurs penies surtout, de se reunde compte de leuts ditficu.lAs,
de ieurs besoins, de les encourager, les aider, les porter A ua
zBle plus grand encore pour les int'rets de Dieu et pour leur
propre sanctincation. I1 ne ndgligeait jamais d'al:er remercier
leurs bienfaiteuis surtout les autorltes ecciesiastiques et civile9 qui leur facilitaient le travail dans leur charitab.e ministlre. Naturelenment, it manilestail aussi une sympathie discrite et sincere a tout ce que ,e lieu qu'il visitail olirait de
beau, de vdndrable, et de digne d'intdrAt.
Au grand College Saint-Benoit, it eatendit le futur Cardinal Rote.i, alors Delgui
aposto ique du Pape ai Constantinople,
lui ddc.arer : u Ah I mon Pere I vos Lazaristes el \os Filles do
la Charite font ici un bien incalculable : sans ieur concours,
quo ferions-nous ? N Bien entendu, ii visita Sainle-Sophie et
les autres merveilles de la Capitale. II fit aussi un pB erinage
& B6bek, ou son prddicesseur, M. Bore, avait exelc6 son ze,e
et ses ta.ents, avant son d6part pour la Perse et son rappel i
la Maison-MAre.
II se rendit ensuite par la mer de Marmara A Sa'onique,
qui appartenait encore a ai Turquie. C'etail le centre principal
ou le futur Mgr Bonelti et Mgr Miadenoff, avec des Confr&ees
et des Filles de la Charite, d6pensaient leur zB.e t la conversion des Bu.gares de Macedoine. De Salonique ou Thessalonique,
il s'enbarqua pour Smyrne, la ville evangdlisee autrefois par
saint Poiycarpe, le saint vieillard. qui monla sur le bicher pour
sa foi et qui 6tait gouvernde maintenant au spiriluel par noire
confreres y tenaient le Col
Confrere. Mgr Spaccapietra. Nos dge
du Sacr6-Cceur et les Filles de la Charite y eutretiennent de belles
euvres d'assistance, tant dans la vil.e que dans les environs.
C'est en revenant de l'une de leurs maisons, Bournabat que le
Pere FIAT dchappa i un grand danger. Les chevaux de sa voiture qui longeait la mer, s'effaroucherent, en s'embarrassant
dans des fils de fer trainant sur la route ; ils vinrent i reculer
dans la direction de la mer. Dieu inerci on putI les arrteer
temps et prevenir une catastrophe.
A quelques lieues de Smyrne se voient les ruines d'EphEse,
autrefois la grande metropo:e de i'Asie-Mineure et de I'Asie
chrFlienne entihre. L'gme pieuse et aimante de M. FIAT reOlt profondement touchee et renouvela son acte de Toi i la divinitd du
SVerhe rncarn6 et a la maternit
divine de Marie, si hautemeut
affirm6es en ces lieux autrefois cd ebres, mainletnant si ,1-,o *s.
De Smyrne. son bateau, I'Erymante, passait par Rhodes
et Mersina, non loin de Tarse, la patrie de saint Paul. II suivait
et coupait maintes fois la route souvent suivie par le grand
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apotre. Le 29 novembre, M. FIAT arrivea Beyrouth de Syrie, o5
it fut accueilli par M. Devin, Visileur de !a Province, M. Sa:itge,
Supdrieur d'Antoura, et le futur Mgr Crouzet, Superieur de Damnas. I donna tout son temps aux Confreres, aux Sturs et aux
eeuvres de leurs maisons. Ce qui ne I'emp6cha pas de commndorer spicialement a Damas la Conversion de saint Paul. et a Beyrouth. les grands mnrites de la Visitalrice, la Sceur G& as, dual
ii prtsida le jubi 6 d'or d'une vie qui avail 61. si fdcoude en
grandes oeuvres de charit6.
Des deux Collbges de Damas, en Syrie, et suiltout de
celui d'Antoura, dans le Liban, sont sortis beaucoup de protres
et de laiques de premier rang. A Anioura, il se fit un de\oir
d'al'er saluer et remercier le Patriarche maronite, et dans la
soirde de b6nir la table des pauvres qu'on fetail specialement
en son honneur et A sa vive satisfaction. II passa le reste de
la journde avec ses confreres et avec nlajeunesse laborieuse et
sympathique de ce grand centre d'instruclion et d'dducation,
avec laque;le it se trouxait particu:iereinent h l'aise. Sans s'en
douter, il exerqail sur el e, par sa simplicild, sa bonta el sa
prudence, un prestige auquel personne ne pouvail dchapper.
On a pu s'6tonner que si pros des sanctuaires de la Pahlsline, il n'ait pa; donnad i sa pidte In saisfaction de les visiler,
d'autant p'us qu'il I'avail sponlandmenl permis &M. Mungersdorf,
Son compagnon de voyage. II est probable qu'it voulait r4server
tout son temps A ses Fiis et A ses Filles et a leurs oeuvres, se
promellant pour une aulre occasion - qui, hWCas I ne se pr6senta plus - Je pi:erinage par excellence, celui de la Terre
Sainle (23). Son absence de Paris ne pouvait Ee prolonger. Le
depart de la Syrie dtait arretd pour le 10 d6cembre et devait
se faire par I'Ep-pte. Mais le cho!dra, qui venail d'6c:aler a
A'exandrie rendil cetie route impossible ; il faliut reprendre
le chemin de Chypre, Rhodes et Smyrne, d'o 1Y'on s'embarqua
pour Brindisi et Naoles. M. Mun-ersdorf rpetra d& Fogpin en.
sa province d'Autriche. Le 23 ddcembre 1883. ]e Trbs Honor6
Pere FIAT et M. Forestier otaIent de retour i la Maison-Mere
pour y cd'dhrer les f6tes de Noel et de la nouvelle annee.
Ie 9 mai 1885. M. FIAT accordait a M.Ju:es Mail y, procureur
gcndral, le repos hien m6ritd apres de longs et prdcieux services,
rendus en ce office, t MM. Etienne, Bord, et h lui-mnme ; et il
nommail A sa place M. Nicoas Bellembourg.
Nous avons appris de la houche mome d'Arnold Janssen, le
fondateur de la Socidet du Verhe Divin. qu'A sa demande, ol
VWndrd PAre FIAT accorda voloniiers !e 20 juin 1887 A notre Confrhre d'Aulriche. M. Ferdinand M"dits, de se rendre pour trois
mois a la maison de Steyl, en Hollande, afin d'aider A la formation de leurs premiers novices : ce dont celle grande Congrdgation missionnaire lui demeure toujours trcs reconnaissante.
I.e 4 septembre 1888, la grande Province des Elats-Unis fut
d'viqc e en deux Provinces distinctes, nommdes habiluellpment
I'Orientn'e et 'Occidentale.
M.FIAT conslatail avec regret que depuis les deux siecles et
demi que la famille religieuse se dcvouait au salul des Ames,
le S'inl Fondalpur seul avait oblenu les honneurs des autels :
it ava!t etd b6atifid en 1729 et canonisd en 1737. Une fois Supdrieur g6ndral, it lui tardait de faire cesser un retard qui ne lui
t
(23) Cf. Annales 188i. p. if-199.
Crcul. FIAT I, 1" janvier 1884.
A.A.A..

Bulletin annuel, mal 1946, p. 13 seq. (Antoura),
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semblait pas digne de la famille religieuse, telle que celle-ci
se reconstituait, pensail-il, Ik-haut, autour de saint Vincent de
Paul. ie saint Patriarche.
On iui fit esperer que parmi nos Causes introduiles en Cour
de Rome, celte qul avait le plus de chance d'aboutir avant lea
autres, dlail celle du Vdncrab;e Jean-Gabriel Perboyre. 11 avait
CBimis a mort pour la Foi e it septembre 1840, A Ouchangfou,
en Chine, dans des circonstances parliculibrement semb:ables A
celles qui marquerent la Passion de Notre-Seigneur JCsus-Chri.t.
Trahi et vendu A prix d'argent par un de ses disciples, traind de
tribunal en tribunal, frappd et inhumainement flage;le, enfia
.exdcutd avec des criminels de droil commun, un vendredi, par
le supplice de la slrangu'alion sur la croix, c'etait un ensemble
de souffrances et d'humilialions qui tirent dire A Ldon XIII
. I'eelatant martyre du VWndrable Perboyre est son p:us grand
miracle a.
Vingl ans auparavant, In meme mort avait dtd infligde, apros
trenle ans d'apostolat, A son confrire Frangois-Rrgis Clet, au
mome lipu de la meme captnale du Houpd. Les deux martyrs
avaient -16 inhumis immddiatement apr6s leur supplice dans
un lieu tout proche %In Montagne Rouge a. qui servait de cimetibre aux chretiens. Les.deux avaient d di dclar6s Viiarablcs par
Grsgoire XVI, le 9 juillet 1845. Leurs corps avaient ldd exhumds
et rapportds en France avec beaucoup d'honneurs et avec l'obhervation des formes juridiques. Dieu permil aue la Cause du VWndrab:e Perboyre gardMt le premier rang h Paris et A Rome.
C'est !e dimanche, 10 novembre 1889, que Ledon XIII admoitail so!enne' lement an nombre des Bienheu:reux le Vdndrahle
Gabriel Perboyre. Le PAre FIAT qui avait suivi patiemment les
longues dpreuves par lesquelles Rome sacre chevaliers, les Saints
de la Cour celeste rayonnail de joie A la t6te d'une he! e couronne de Missionnaires el de Filles de la Chmrilt. On remarquait
prmi eux M. Jacques Perbohyre, pr tre frBre du nouveau mare
yr, ct s s cur, Marie Perhovre, Filie de la Charitl de la
Maison Centrate de Naples (23 bis). Une autre s•cur, Antoinette,
se ddvouali encore dans un orpleiinat de nos Soeurs de Chine.
El un autre frere, Louis Perboyre, Mtait mort autrefois, voguant
vers a Chine, aspirant missionnaire. dans un temps of son frere
Gabriel, le futur martyr, decrivait encore A ses novices de
Saint-Lazare u cetle bel:e terre.strangere. allendue de leurs
vcoux. thetre bientOt de leur travail apostolique, et arros6e si
souvent des sueurs et du sang de leurs devanciers a.
Si I'on nous permet un souvenir personnel, le matin du
21 novembre 1889, que'ques jours anrbs Ia hbatifreation. je vis
avparaitre a noire sacristie le Pere FIAT avee M. Perboyre ; its
4taient revenus la nuit m6me de Rome encore rayonnants de
joie. J'eus le bonheur d'accompagner M. Perboyre A l'autel du
nouveau Bienheureux oh j'etais celte semaine le servant dsign6,
et de lui servir sa premiere messe sur les reliques du Martyr
son frOre. Pendant que non !oin de nous, le bien-aime Pere FIAT
disait sa messe en actions de grAces devant 'e tombeau de saint
Vincent de Paul. Les mois suivants nous assistAmes aux triduums
(23 bis) Agre de 79 ans et en ayant 56 de vocation, Smeur Marie
Perboyre- ddcadait le 25 f6vrier 1896, en la Maison cenlrale de Naples.
(Voir Remirques de 1897, p. 56-63.) - Antoinette mourut & Hangchow
deux ans plus tard, le 2 octobre 1898 : elle avait 83 sns et totalisail
65 ans de vocation I (Voir Remarques de 1900, p. 29-36.)
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celdbres dans les deux Maisons-Meres et dans diverses dglises
-e communautis de Paris. Nos ames y trouverent un aliment k
nos jeunes dcsirs d'aspostolat, de martyre peut-otre, si Dieu n.-us

en ouvrait un jour .e chemin.

Reconnaissant au Saint-Siege de la glorification du premier
martyr de la Mission, M. FIAT se montrait encore plus sensible
h tout ce qui d&ve:opperait dans .a famille reAigieuse le culte
-de Marie Immnaculde. II appreciait le choix fait par Dieu
d une hunmbe File de la Charit6, pour les apparitions de 1830
dans la chapelie de a Maison-.(Mlre de ;a rue uo BIc. 141). E les
contribuerent efficacement avec ce:les de Lourdes, A faire entrer
dans la pidtd et la foi pratique, le dogme de I'lmmacuiee Conception qui Rtait sur le point d'atteiudre sa maturit6 dans le
culle public de I'Egiise. 11. FIAT axait lail celdbr-'- niec arv.n'de
devotion le premier cinquantenaire de ces apparitions. La M4daille , Miracu euse u indritait de plus en p.us ~oon norm par
sa diffusion mondiale, sa fecondit6 en conversions et gudrisons,
et par la fa\eur qui accueiliait dans les ciasses iaborieuses les
Associations des Enfants de Marie, depuis que M. Etienne leur
avait obtenu, en juin 1847 (24), la participation aux privileges
de a c Prima Primaria n, de Rome. Avec 1'appui encourageant
du Cardinal Gaktan Aloisio Muse ia. il obtint une reconnaiss..ice
quasi-canonique pour les apparitions de 1830, par I'institution
en 1894 d'une f&te liturgique de la a Manifestation de Marie ImmaculJe de la M6daiile Miracueuse ,. El.e amena le Pape
Ldon XIII & faire couronner en son nom par le Cardinal Richard,
de Paris, la statue de Marie ImmacuA de e la chapelle des Apparilions. Par un saint enchainement ces favours aboutirent, euleur temps, sous les pontificats de Pie XI et de Pie XH aux actes
so enneis de la beatification du 9 mai 1920, et de canonisation,
le 11 mai 1934, de !a Coop6ratrice de saint Vincent, longlemps
dds:gnee sous :e modeste nom de veuve, Mademoiselle Legras, et
ddsormais sous son nom de famille, de a Louise de Marillac *.
Ce furent plus tard la bdatification, le 28 mai 1t)33. et ia caotnisation. ie 27 juillet 1947, de sainte Catherine Labourd, qu'on a
nommnme a\ec raison, la Sainte de la a discr6tion parfaite a.
Des le 7 mai 1900, le vendrable Francois Clet avail regu,
lui aussi, les honneurs des autels. Celte fois encore comme en
1889, pour le bienheureux Perboyre, Leon XIII avait preside ia
bdatification, et le PBre FIAT avail did heureux d'y assister. Si
I'aposto at en Chine du bienheureux Perboyre n'avait dur6 que
cinq anndes. celui du edndrable Clet en avait comptl vingt-neuf:
il avait cr6d un lien des plus forts entre le vieux Missionnaire
et les chretienles qu'il avait cr66es. Perboyre, par un martyre
dc:atant, avait rappe:d le diacre Saint Etienne de I'Eglise de Jdrusalem. Francois Clet, faisait plutot penser A saint Paul, le
grand soedat du Christ, et A ces glorieux vieillards de I'antiquitd : Po ycarpe de Smyrne, Ignace d'Antioche, Irdnde de Lyon,
qui ne montjerenl sur e bfcher ou n'alierent se faire broyer sous
la dent des bites qu'apres avoir porte de longues anndes le poids
du jour et de la chaleur dans l'apostolat. Aussi, n'est-ce qu'aprbs
de penibles hesitations, que pretres et fiddles de Chine s'etaient
r6signds A laisser emporter en Europe, les prdcieux corps de
leurs alhibles qu'ils auraient prdefer garder pour leur patrie.
Dautres triomphes allaient suivre, jalonnant les annees du
xx* sicle, tels furent ceux de plusieurs martyrs de la grande
(24) Rescrit de Pie IX, 20 janvier 1847.
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R6vo'ution : les quatre Filles de la Charitd d'Arras, les bienheureuses Madeleine Fontaine. Francoise Lanel, Thdrese Fantou et
Jeanne Gyrard, les dernieres victimes de la guillotine ; en juin
1926, les bienheureux Louis Francois et Jean Gruyer de SaintFirmin & Paris ; et en 1926 encore, du martyr abvssin CtOnehr
Michael ; en 1934, ce:ui du martyr Rend Rogue de" Vannes ; et
en 1939 celui du bienheureux 6v\que d'Abyssinie Justin de Jacobis et des deux femmes admirables, Louise de Maril:ac et Catherine Labour6, que nous avons ddjk cilies. C'est au C:el surtout que M. FIAT, mort le 3 septembre 1915, aura gout6 le suppldment de bonheur qu'a dt lui valoir son zeie pour ces heureux dvenements dont, plus que personne, il avait Wt6 ici-bas
I'inspirateur et l'infatigable promoteur.
DiFFICULTES GOUVERNEMENTALES

Au milieu des saintes joies que lui procuraient la ferveur
de sa famille religieuse. une administration saine et la benddiction divine qui accompagnait partout les travaux de ses enfants, comme aussi la premiere btalification, ce:le du bienhcureux Perboyre, la Providence m6nagea presque constamment au
P&re FIAT de dures ORreuves. Tout son g6ndraiat (1878-1914)
coincida avec la pdriode qui marqua dou oureusement pour
I'Eglise de France, la fin du xix* sitcle, et le commencement du
xx*. M. FIAT, pacifique par vertu et par tempdrament, soumis
par devoir et par inclination a tout pouvoir legitime, fut constam;nent aux prises avec les lois sur I'dcole sans Dieu, les s6minaristes A la caserne, les biens ecclisiastiques gends dans leur
destination, les associations religieuses troubl6es dans leur libertd et leur vita!ilt normale. II assizla a la ddnonciation unilatlrale du Concordat et A la Sdparation vio ente de I'Etat et
de I'Eglise catholique. Le tout entrainant de grandes ruines, des
exils im.nemrites, de pdnibles enlraves aux oauvres n6cessaires
pour 1'rducation morale, pour I'dvangdlisation et la civi isation
chrtienne du monde. Sans parler des divisions regrettables entre concitoyens, entre pretres et fld6les, entre religieux de tout
ordre, . propos de devoir ou d'urgence. de mode ou de tactique de la ddfense des droits sacres de la foi et de la religion, de la justice el de -la libertd. Que d'am.res prdoccupations et tristesses ressenties A tous les degrds de la hi6rarchie.
du Pape jusqu'au supdrieur de la plus humble Congr4gation
Et partout, que de perplexitd pour bien connaltre son devoir,
non moins que de courage pour I'accomplir I
La Rdvolulion des Boxeurs en Chine (1900) lui avail fait
subir de cruelles angoisses pendant le memorab e siege du d6lang oif pdrirent avec de nombreuses victimes leurs h6roiques
d6fenseurs, 1'enseigne de vaisseau Paul Henry, et successivcment
quatre ou cinq missionnaires : Dord, d'Addosio, Chavannes, etc...
En 1911, c'dtait la Rdvo'ution au Portugal oh succomb6rent M. Barros-Gomes, el le Visiteur de la Province, M. Alfred
Fragues. Dans l'~anne de la bdatification du bienheureux Perboyre, en 1889, la France avail refusd aux eccldsiastiques leur
exemption du service militaire actif ; celui-ci devenait ddsormais ob!igatoire pour tous les citoyens , valides. C'dtait une
grande atteinte portee aux droits de I'Eglise, une 6preuve ddlicate, imposde a la vocation et A la vertu des futurs prGtres, une
douloureuse prdoccupation causde A leurs Supdrieurs. Le coeur
sensible du PBre FIAT en fut meurtri. Ce n'dtait pourtant pas un
de ces cas extrdmes oC ii serait permis, obligatoire meme de
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refuser ob6issance a I'homme pour la garder i Dieu. L'Eglise
e:le-lnnMe demiandait quou accept't I'epreuve tant quel e no
serait pas rapporlee ; qu'on ue la devaneat pas non plus sans raison, ma:s que lout le soin des intdresses et de leurs prepos6s
se d6pensst a en minimiser les dangers et h mettre a profit
I'avanlage providentiel qu'e:le prcseulait pour une formiation
perionue le pus s6rieuse, et pour un rayonnement sacerdotal
p:us geng&al et plus petdLrait. L'dvenement proura.par la suite
e hien-foud6 et la sagesse de ces previsions. S'il y eut ind\ila caserne, des d6faillances, quelque
tabemeunl, ici et 1~,
nive iement d'esprit de foi, de gen6rosit6, ii y eut inconlestab:emeiut p.us de vertu aguerrie, de g6enrosil mnrritoire, d'apostolat par l'exemple, de tonne inlluence exerc6e par le contact
jourunlier dames instruiles, nobles et convaincues, svee l'esprit simple et gen&reux de i'homme droit de notre race.
Le PIre FIAT avait connu en 1895, d'autres perp.exiles et
douleurs. Un imp6l nomms d'abord a loi d'accroissemenl 0. plus
s religieuses
tard a d'abnnemnent n, frappait les communautl
pour un pr6tendu enrichissement, au d&ces d'un membre tie la
communautl. I! suscila parlout de violentes prolestalions, d'ardentes disrussinns. Fallail-il, oui ou non, se soumettre a Il
loi ? La lulte P'amena d'aulres clartis que ce:lcs-ci : la question ne toueha:t ni la Ioi ni les moeurs. Les congrCgalions que
visa.t la loi etaient, :es unes a reconnues n, les nulres a non
reconnues a par la loi ; elles ne se trouvaient done pas daisl
une situation identique, vis-h-vis de I'Etat. Les EvCques et les
jurisLes consulles, diIffraient d'avis ; le Saini-Siege, consull ,
son tour. ne voulait ou ne pouvail intervenir et laissail & chaque Conrtigation a liberle de diriger le dehat, au mieux de
sa situation spca.'e et de ses propres iniTrets. Le 5 scptcmbre,
M. FIAT dcidail avec ses Assistanls que les Visileurs d'Europe
seraient consut4es sur celte grave question, avee un expos
fidble des raisons a pour a et a ronire n. Le 27 seplembre suivant, if donnail sa decision : a Aprds avoir longlemps prie ef
rdflichi, disait-il, apres avoir consultd les Supcrieurs de no"
maisons de France, et pris les suffrages, non seulement de mes
vWnerables Assistants mais encore ceux des Visiteurs des provitces d'Europe, comme le requibrcilt nos Conslitutions,dans un cas
de grande importance, je viens enfin cous faire connaftre notre
resolution au sujet de la loi a d'abonnement a. Elle n'est pas telle
quc plusicurs 1'eussent ddsirde et beaucoup sons doule Ce
seront afllig6s tant au dedans qu'au dehtors de ia Compagnie.
Cctte pe'nsve m'a longtemps tenu et me lient toujours daws de
douloureuses anfoisses ; j'cspre ndanmoins que tons reconnatIront la droiture de nos intentions ct auront egard aux mtlift
qui nous ont dl•erminds (I subir pour le moment la li dlile
a d'abonnement l'. Celte d4cision, il la motivait briitvemiet :
a La resislanre, pour nous, communauld ei.laemenl anlorisce,
serait ine resistance t(ujours extrnjwliciaire et partant une
ins'umission nous exposant civilement l des disastres. et con.stitulionnellcmcnt. a la ndcessit de deroir convoquer IAssemble&
ginera'e. Le Saint-Stige laisse aux Sup6ricurs non selement
pleine liberte d'adopter leUe ligne de ronduite qu'ils jugent la
plus convenable d la ddf6ens de Ieurs intdrets, mais. appreciaut
la situation spciale de Congrqgationsreccnnucs, laisse i la prudence de leurs supdrieurs le scin de prendre les resolntions les
pius conformes d la sauvegarde des intdrtis qui leur sont confies, sans se prdoccuper des ddcisions qu'adopleraient les Con-
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refuser obdissance h l'homme pour la garder & Dieu. L'Eglise
e:le-mjime demandait qu on acceptat I'epreuve tant qu'el e no
serait pas rapport6e ; qu'on ne la deuanc&t pas non plus sans raison, umans que lout le soin des intdresses et de leurs pr6posis
se d6pens.tM I en minimiser les dangers et & mettre a prolit
l'avantage pruvidentiel qu'elle pr6sentait pour une formation
per·sonne le pius sdrieusr, et pour un rayonnement sacerdotal
p:us general el plus pen6trant. L'•dvnement prouva par la suite
beien-f'ond et la sagesse de ces pre\isions. S'il y euL ind\itabeemeni, ici et lh, . la caselne, des d6faillances, quelque
nive lement d'esprit de foi, de gcn6rositl, ii y eul incontestab.ement p.us de vertu aguerrie, de g~nerosili mdrioire, d'aposbolat par 1'exemnple, de bonne inlluence exerete par le contact
journaaier dAmes instruiles, nobles et convaincues, avec 'esprit simple et gen&reux de i'homme droit de notre race.
Le PIre FIAT avail connu en 1895, d'autres perppexilds ct
dou!eurs. Un imp6t nommd d'abord a loi d'acerissement .,
p!us
tard u d'abtnnement ,,frappait les communautls religieuses
pour un p6tlendu enrichissement, au dccs d'un membn e de la
comimunauli.
!1 suscila parlout de violentes protestalions, d'ardentes discussinns. Fallail-il, oui ou non, se soumetlre a
la
loi ? La lulle n'amena d'aulres claris 'que ce:les-ci : na question ne touchlit ni la foi ni les moeurs. Les congr~gnlions que
visait In loi 6taielnt, ies unes a'econnues
n, les aulres a non
rucnnnPai

, pnar In Ini ;

al:es

ne s

Irnnvnient done nas dans

une situation idenlique, vis-a-vis de 1'Etat. Les Evsques et les
jur:sles consuills, dilreraient d'avis ; le Saint-Siege. consulte &
son iour. ne vouiait ou ne pouvait intervenir et laissail B chaque Conzrrgation 'a liberld de dirigor le debat, au mieux de
sa silualion specla'e el de ses propres inuiTcrts. Le 5 septembre,
M. FIAT dicidait avec ses Assislants que los Visiteurs d'Europe
seraient cemsu.t(s sur celte grave question, avec un expos6
fidule des raisons " pour ) et (c conlre a. Le 27 seplembre suivant; il donnait sa dtcision : a Aprbs avoir longlemps prid ct
rdflichi, disait-il, aprbs avoir consultl
les Supirieurs de nos
maisons de France, et pris les suffrages, non seutement de mcs
vendrables Assistants mais encore cenu des Visiteurs des provinces d'Europe, coiome le requiircntnos Conslitutious,dans un cas
de qrande importance, je viens enfin rous faire conaltre noire
rdsolution au sijet de la loi a d'abonnement n. Elle n'est pas telle
que plusicurs leussent ddsirde et beaucoup sans doule en
seront affligds tant au deduns qu'au detlors de la Compagnie.
Cctte pcnsde m'a lonytemps tcnu et me lient toujours dans de
douloureuses anqoisses ; j'cspire neanmoins que tons reconnaiiront la droilure de nos intentions et auront egard aux iotlifs
qui nous ont ddlerminds d subir pour le moment Ia lot dile
Sd'abonnement '. Celle ddeision, it la motivait briivcment :
0 La resistance, pour nous, communaultd u~iaflment autorisde,
serait une rdsistane toujours extraiuliciaire et partant une
ins'mmission nous exposant civilcment A des ddsastres. et constilutioUnellement. A la ndcessilt de deroir convoquer 'Assembide
genera'e. Le Saint-Sidge laisse aux Supdrieurs non seulencut
pleine libertd d'adopter telle ligne de conduite qu'its jugent la
lus ennvenable A la defense de leurs intdrets, mais. appre'ciait
a situation speciaLe de Congrdtlarons recannucs, laisse d la prudence de leurs supdrieurs le s6in de prendre les rtsolulions les
pltus conformcs d la sauvegarde des intdrcts qui leur sent confids, sans se prdoccuper des ddcisions qu'adopteraieatles Con-

Le T.ILP. FIAT. XVI- Sup6rieur G6n6ral
4 Septembre 1878 - ?9 Jullet 1914

Eglise de Gle•at (Cntul)

*

---

·

rr

-cT

3. - Moulin de Savoie (Maison familiale du P. Fiat).
4 - Devant le preaoir A pommes et &noix Antoine Fiat. neveu du P. Fiat, Sr Bechevet, M. Collard.

Le T. H. P. Eugene BORE

M. Jean-Louis MELLIER
(Orleans, 30 Cctcbre 1813 - Angers. 3 Mai 1879).
Cf. Ann-al-

t.

a1

(lome

n.

5.ma -r

tnsr.rhl..-

par M.

PAm.rtln).

XV- Sup6rieur Gbn6ral
(11

Septembre 1874 -. 3 Mai 1878).

-

33 -

gr6gatiois non reconnucs. Le clerqd secutier, frappd et glnd, lui
aussi, par des lois rcgrcttables qu'il ddplore, par exemple les
s6minaristes d la caserne, la complabihtl
des Fabriques, etc.,
Rome et ti clergd de France, tant sdculier que rdyulier, a adoptd,
lui aussi, non la resistance mais la s6znmission.
a Cela n'cmpdchera que nous aurons d souffrir soit de la lot
eUle-m.me, soit de la poldmique qu'elle a soulevde dans la presse
oi les communautes reconnues ont ed si maltrailees. Noire consolation en cc moment est de n'avoir rien dit pour nous ddfendre,
et de nous etre Inspires que des conseirs de la prudence, appuyds sur les rdponses diu Saint-Siege. a
Voilt, ce nous semble, la conduite et le langage d'un sagae
et d'un chef. Les temp6tes s'apaisent, les passions se calment.
La raison et la paix reprendront leurs droits quand Dieu le
voudra.
En liquidant pour la Congre6gtion, la question de la loi
d'abonnement, M. FIAT pr6voyait que a cette t.mnp6te n'tlait
peut-ftre que I'avant-coureur d'une autre plus redoutabLe ,. Sans
Otre propli•e, ii avail vu juste. Apres la loi sur les Associations de 1901 et la d6nonciation du Concordat, c'est surtlut
en 1903, que vint pour lui et pour sa famile religieuse, I'heure
des grands sacrifices : I'abandon des seminaires. la fermelure
do beaucoup de maisons, d'ecoles, et d'ceuvres d'aposto:at et de
charitL de loule nature. Avec ses Assistants, ii avail pris, autaut que possib:e, toutes les mesures pour prdvoir et assurer
l'avenir des mansons de formation et d'adminislration, de la lamille re:igieuse, et pour entretenir les confr•res, surlout les
vi.c.:.!ru, ei- es malades, qu'il faudrait peut-.tre disperser en
attendant la fin de la tourmenle. Toujours prCvenant et palerno', ii avail aussi, des le mois d'avril de l'annee prF~edente 1902,
engagd ses confreres & lui faire conna'ltre librement leurs dispositions et leurs dCsirs pour !'cenir, afin qu'il pit en tenir
compte dans- les dventuaiitds qui allaient so produire. Tous le
firent avec simpliciiH et beaucoup avec grande g4ndrosild, so
mettant purement ie I'enliere disposition de leur Pcre en saint
Vincent.
II1 conmaissail mjeux, disaient-ils, d'une part leurs
capacites actuel'es, commanddes par leur Age, leur santd, et la
manibre dont Dieu avait bbni jusqu'ici leur travail n et d'autre
part les necessitls respeclives des ceuvres i pourvoir. Apres
cela, la Congregation donna de nouveau un bel exemple d'atlachement A sa vocation et de detachemenl des charmes d'ceuvres
aimdes. Et Dieu benit les sacrifices qui s'accomplirent. Les Missions 6trangeres profiterent des recres devenues disponibles,
et partout ob I'abandon d'un minislire aimd dut se consommer,
les Confreres, en se retirant, le firent avec honneur et emporltrent le thmoignage non dquivoque du devoir accompli et de la
Voont6 divine suivie avec gendrositd jusqu'au bout I
Un des premiers pays qui profita de jouveau des richesses
d6daign6es ailleurs fut la Hollande. De m6me que les lois scoInires de 1880 avaient amend la naissance du Seminaire SaintVincent-de-Paul de Werr.houl, de meme la fermeture de nos
Grands 6mninaires de France permit au Pbre FIAT de complCtcr
sa fondation de I'Eco e apostolique en Ho!lande. Touf rdeemmcnt,
en 1902. avec I'encouragement de Mgr Joseph Drehmanns, vYque de Ruremonde, le Pere FIAT venait d'accorder h la demande
du curd el du bourgmestre de Susteren, une fondation de Filles
de la Charitd, la premiere en Hollande, pour les pauvres, les
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malades et les enfants de celle paroisse (25). A la suile de d&
marches, failes en son noin par M. Guillaume Meuffels, M. FIAT
oblint de Mgr Drehannann. eveque de luremionde, son agrcment
pour I'6rcction en son diocese d'un Noviciat et Scolazticat de la
onngrigation de la Mission. L'euvre modestement commencee
depuis quelqucs nois par M. Thtodore KielTer a l'ominbe du
Seminaire do Werniout, se continua par le Seminaire de SaintJoseph a Panningen, qui ouvrit ses poilcs, le 20 juil.et 1903,
dans la tres chretienne paroisse de Helden-Panningen, dans le
Limbourg hollandais, avec une huitaine de novices et une pelile
quinzaine d'Oludiants, phi:osophes et theoiogiens. M. Hubert
Meuffels. jusque-la professeur au Grand Sdminnaire de SaintFlour etait le premier Superieur, assistl de M. Theodore Kieffer, premier directeur de novices. et d'un excellent corps professoral que les fermelures de France rendaienl facile a former,
tous rumpus d.ja a I'enseignement et a la vie d'abncgalion des
sfminaires et des maisons de formation (26). Une naison de
Trappistines allemandes fur prestemnent transformne en Seminaire (27), sans luxe ni misbre, et -marcha des les pre'niers
mois commne si la Maison-MWre e nminiature de Saint-.;azne
e dans celle paisible solitude des Pays-Bas.
s'elait transportl
M. FIAT \int remercier i'Ev\que de Iluremonde, et voir sa
nouvelle maison et ses hahitanls, dits le mois de mai suivamnt,
et Irouva I'ensemb'e suivant son cceur, que I'on savait exigeant
en fait de.pii~l et de regularit6. II fut heureux d'apprendre aux
meilleuros sources quc scs confr'bres avaient gagnC, des celte pre..
miere annie, par olur serviahilit envcrs les pretres, et !cur
parfaile r!i:'-riion A l'cgard des paroissiens, la sympathie sincere de I'Ev\que ct du clcrg6 du diocsse.
Le 1" janvier 190., M. FIAT rEunissait dans une meme Province. app fre Belgique-Hollande, les maisons de la Congrdgation existant dans ces deux pays. C'ltaient en Begique :
Rongv. I'ancienne maison des missionnaires de Loos ; Froyennes. I'ancienne maison de Sainte-Anne d'Amiens : Inge munster,
rcole apostolique -; Lirge et Verviers, deux maisons de missinnrnires missionnaut. Et en Hol!ande, Wernhout, Ecole aposto!ilue, et Panningen, Sdminaire interne et Etudes. M. Duez,
Suptrieur de or.acy-Loos fut le premier Visiteur de la nouvel e province. Conme les dopenses des deux maisons de Ho!lande (maisons de formation) 6taient supportees, non par le
Visleur' de cette nouvelle Province. M. Duez. SupDrieur de
la ma.isan de Rongv, mais par le Sup6rieur general, M. FIAT se
r.soervnit, comme de juste. L'admission aux .aints voaux et nux
ordinations et Ie placement ,4es sujets dans les ceuvres de la
.Coin i'ga I ion.
Le 1" janvier 1890, il avait reuni nos Vicariats apostoliques de Chine en province religieuse sous l'autorit6 de M. Meugn:ot avec tous les droits afferant 4 cette charge. II assurait ainsi
(25) aI curd s'appeiait Marlin Janssen : le hourgmcstre Franwois
Evertz ; les Irois preml'res sceurs : Marie Geurts, Marie Vester, Marie
Wouter; : celle-ci, la premiere Sup6rieure et plus Lard la premiere
"V6silalrice.
(26) Elle se composait en plus du Superleur et du DimecePur. de
1aIM. Georges Foussemagne, Henri Romans, Eugene Vidal. Jean Heynpn, Joseph Ou'chard. h qui vint so joindre. dims leq premiers jours,
un bon confrrer anc:ca de Saint-Flour, M. Francois Nicolaux.
(27) Dans les procts-verhaux du Conse!l gOneral, ii est quetlino
de Panningen, pour la premiere fols, & la ssance du 24 f6vrler 1903.
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aux membres de cette importante mission les avantages de l'organisation regu:ibre ct de I'dlab issement des pouvoirs hidrarchiques. Mais la Chine est immense. En 1910, il ýeait necessaire de
diviser la grande Province unique en deux Provinces distincles ; M. Guilloux garda les missions de la Chine-Sud, et M. Desrumeaux, rdsidant a Tientsin, devenait le premier Visiteur de
la Chine-Nord.
\

LBERTsi DE CONSCIENCE ET DEVOIR

Un probleme qui lui causa beaucoup de peine fut ce'ui de
I'harmonie A sauvegarder enlre les exigences de la iibert6 de
conscience et celles des traditions de la vie re:igieuse dans sa
double famille. La 'oi est loIn davoir eu toujours la meme nettetd qu'e:le a mainlenant. Encore en 1881, A la question posee (28) a si un membre de la Congr6gation de la Mission, sans
la permission de ses Superieurs, peut recevoir validement le
sacrement de P6nitence d'un pretre externe approuve, meme
lnr;qu'il peut s'adresser faci ement a un confesseur de sa Socidld ? n La reponse avail 6!d, 'e 30 octohre 1881 : a La Congrdgalion des Eveques et Rl6guliers, sur le rapport de l'Ex. Zigiiira,
Ponent, a rdpondu apr6s mire de'ilbration. Neqative. Donnd
a. Rome, de la Secrdtairerie de la dile Congregation, en e jour,
31 oclobre 1881 Cardinal Ferrari. Prefel. J.-B. Agnosis, Secrdlaire. Celte d6cision, le PNre FIAT la communiouani
t I'imposait
a ses confreres, dans sa circulaire du 1" janvier 1882.
Mais huit ans plus tard, le 17 dcemhre 1890, paraissait
h la meme Congrigation des EvCques Pt RWguniers, le dcdret
u Quemadmodum n t29). II signa'ait des abus, des confusions de
puuvoir qui se produisiient dans le? communaules. a propos de
la communication intdrieure et de la reception des sacremenis
de Penitence et d'Eucharist'e. Le remade serail dans le respect
de la libert6 de conscience et dans la separation plus grande
du for externe d'avec ce'ui de I'inlerieur, lout en sauxegardant Ics droits de la Rbg:e, de la discipline et de l'ob6issance reli.
gieuse.
Le PBre Fiat, par une letlre et une circulaire a sa double
fami'le religieuse exprima son obdissance A I'Acle du SaintSiage, et requt en rdponse la lettre suivante :
De la Secrdtaircrie de la Sarde Conqrlrgation de. EUvques
ct Rdguliers. Le 30 septembre 1892. La lettre que. a la date du
46 du mois d'a&fi dernier, Vous avez adress6e d cette Sacrde
Congrdgation des Evdques et Rdguliers ; puis la Circulaire imprimde que. A la date du 20 du iois de septembre courant, vous
avez envuwye d lus' les Directeurs, Visiteurs, Visitatrices et
Supdrieures des Filles de Saint-Vincent de Paul sent une preuve
manifeste du grand empressement et de la grande sollicitude,
(28) Volec le texte offileel de la demande et de la rdponse :
Quaesitum Procuratorts Generalis Congreqationis M;ss:osnt : Utrum
aluqgis e societate Dominorum Missionis, absque liCcntia suorum Superinrum, valide Sacramentum Poenientiaesuscipere possit a saceidote
externo approbato, etiam rixnm facile co.frsriurm sa e ,orietF'i
adire potest ? - Excellentissimi Palres, rcferente Excellentissimo ZIgifora. Ponenle. re mature perpen'a, ad propos;tum dthium rfs"ripsrunt : negative. Datum Romae ex secretaria proefatae sacree Congregatlonis (Epiacoporum et Regularium), hoe die, 3 oclobris 1881.
D. Cardinal s FPrrart, Praefectus.
J.-B. Agnossi, Secretarius.
(29) Cf. Circulaire FIAT I, p. 725.
g
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avec lesquels Yolre Paternitd s'est app!iqude sans ddlai d faire
publier e executer dats toute la Compaynie des susdites Filles,
le ddcret de cclte Sedrde Conyreyation du 17 ddcembre 1890
commetgaut ainsi : Quemadmodum.
It est d cspurer que Ics autres Supdrieurs et Superieures rdpondent avec un zi.e.yai
el une ygate promptliude d la sollicitation de Votre I'alerild. Aussi la mime Sacrde Conyregation
ne fuit-elle que stimuler toujours de plus en plus Votre zile
et Votre devouement afin que Vous ne cessiez d'y veiller soigneusement el ditigemment.
Sur cc, je dcmande au Scigneur qu'il benisse toutes vos entreprises. Votre ddvou.d Cardinal Verya, Prdfet. Jos.-M., Arch. de
Cesaree, SecrLtaire. »
La pleine realisation du souhail significatif par lequel le
Cardinal Verga terminait sa leltre efll pargn6 au Superieur
gti(eral bien des ennuis et chagrins. Hlas ! la perfection n'est
pas de ce monde, surlout dans une Communaul,.
si dtendue
et dans une jnatiere si dd icate. Tmnoins, te.le province oi le
Directeur et la Visitatrice crurent faire ceuvre de zele en ne
suggeralit rien moins que de faire d6e:arer invalides par le
Pouvoir suprine, Ics confe.ssons failes en dehors de la RLgle.
Bien entendu, le Grand Conseil, pr6sidd par le Ptbre FIAT, rejeta
cctte noltion comiine
absualument nulle a et contraire a I ensemb:e des Rigies et de l'esprit de la famille de Saint Vincent.
Du resle, heaucoup de nos confrires. Superieurs et Confesseurs inclinaient dans le sens de ee Di-eret. Is n'approuvaient
pas I'existence d'exigences exag6rdes d'uniformit
et de bon
ordre, de riglementalions arbitraires et de distinction enlre
confessions et communions de rig e et de pure faveur, de :cur
frdquence et de leur espacement, d'abslentions conseilles par
des raisons r6imenilie!les ou imposdes par sanction discipiinaire, et de permissions a demander, A leur sujel, B I'autorild
domestique. Bref, sous pr6texte de r6gularitd et d'humilitl un
ensemble d'habitudes gZnantfe, suranntes, el indiscreles, sur
lesque es ifl Mait difficile, pratiquement impossible de s'expliquer avec les superieurs.
Chez M. FIAT, au contraire. e:eve dans up grand respect de
tout ce qui portait le nom de ri-gre, de tradition, de pieux usages.
il y avait eu d'ahord une h6sitation, au moins une moindre
spontanditd A sa'uer les nouvelles lois, par lesque'es Rome a rdtablissait
p:utOl qu'e:le n'elablissait le domaine de la conp
science et de a iibre sanietifcation des Ames. Un moment miine,
partnnt du fail que saint Vincent avail organisd ses Inslituts
sur un pied different de celui des autres communaules, ii eddi,
plus que de raison, au doute : si ces nouvelles rggles a s'appiiquaient bien A ses Fils el a ses Fil:es ? , Averti par ses conseilers-nes. et - si nous ne nous trompons pas - paternellement premuni en haut lieu, il avail djjh pu dire dans sa
Circulaire du 4 mni 1901 : , En fits obdissants de la Sainte
Eglise et cn vrais enfants de saint Vincent, nous observons fidelement les ddfenses et les prescriptions conlenues dans ce Decret
pontifical. )
P1lus lard, il put donner les m6mes assurances A propos du
Deret sur Ina Communion Frdquente », auquel ii consacra
dans sa Circulaire du 1" janvier 1896 de magnifiques passages d'ndmirnl!on et d'adhesion sans rdserve.
P'uz lard, il ecrivait dans sa Circulaire du 8 janvier 1913 :
SL'amour filial que je rdclame pour la Congrdgation et pour
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les Rigles ou ses pieuses coutumes, ne saurait precaluir sur celui que nous devons d i'Eglise Cathotique et d son auguste chef.
Aussi, voulant entrer pleinement dans Vesprit du Decret sur la
Sainte Communion, nous reaonfons volontiers i noire pralique
traditionnelle et universelle, de ne point communier, ni didlbrer
pendant ies premiers jours de noire retraite annuelle. Ddsormais il sera plus louable de celdbrer ou de communier, ces joursId, que de s'en abstenir. ,
On le voit par ce nouvel exemple, les Ddcrets r6put6s d'abord
des ddcrets genants, dtaient devenus pour lui aussi, des decretsa sauxeurs et liberateurs n.
En 1917. quind parut le Code du Droit Canon, le T.H. Pi1e
FIAT etail morl depuis deux annees. S'il avail encore vecu, toute
une \ie de droiture et de sineeritl nous le garantit, ii se serait
rdjoui de toule son ame, de la letire et de I'es•it d'une egislation qui cousacra:i
definitivement la primaute de la liberte
de conscience sur les precautions de 1'humilit6, de l'ob6issance,

et de :a Rigle que I'Eglise est ai premiereo

recommander et

h

approuver.
Ce n'est pas liminuer sa m6moire ni son merite que deo
reconnaitre chez le Pere FIAT, un certain retard dans la prcvoyance et le maniement de lois qui n'ont pas eu toujours la
clarld de notre temps. 1 fut toujours sincere dans sa piet6 et
son obdissance. Parmi les chefs il est de ceux qui out su faire
ee qui est ie propre des grands et des sages : changer d'avis
bbon escient. a propos, et avec courage I
PonTRArr MORAL DU PknH

FIAT

Des le debut de son Gindralat, le Pere FIAT s'6lait fait un
devoir d'etre trLs accessib.e & ses Confrbres de la Maison et
du dehors. Le matin et le soir. le dimanche ou les jours ordinaires, quiconque desirait le voir A sa chambre en trouvail
aisdment la facilit6. II prdla une attention speciale A sa correspondance de SupBrieur general et de Pere. A toute lellre
revue ii donnerait une rdponse. Ces rCponses sont generalemcnt
courtes, a:aires et toujours palerne'les ; par exemple : a Dans
votre deuil, je'serai dorinavant doublement votre pere. o a Votre mal de poignet m'atleint vivement au coeur. , - a Je
prie le Bon Dieu de vous assisler et de donner a I' a Opdration n
et aux rembdes i'efficacild que mon coeur leur desire. a - a Demandez-moi deux permissions au lieu -d'une doni Dieu vous
demande le sacrifice dans le cours de I'annee scolaire. * - a Je
jouis avec vous des consoaltions que vous gotMez B Rome. ,
- A Je serai heureux de vous revoir ici, quand je serai de retour d'un voyage de huit jours. o - a Veuillez saluer de ma
part vofre chore famille que j'aime de plus en plus, comme Jacob avail des preferences pour le jeune Joseph. , - a Ayez bon
courage, ne vous tourmentez pas. Complez sur la Providence qui
aura soin de vous et de votre oeuvre. a
Sa correspondance administrative, elle aussi, etait parsemde de mols paternels pt ddlicals. M. Schmitz, Supdrieur de J&
rusalem, ayant efe victime h Cologne d'un grave accident, et
l'empereur d'Allemagne, faisant prendre chaque jour de ses nouvelles. le SupBrieur g6enral signale I'acte de sympathie dans sa
Circulaire, mais ajoute, non sans que!que malice, que Sa Majesl6 voudra peut-,tre faire abriger, pour les Confrrres-compatriotes du b;essd, les jours de leur exil de la patrie. En nom-
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mant un nouveau Visileur, il dcrit A sa Province : a J'ai la confiance que malyrd sa petite santd, M. N... ne rccutera pas devuut
la charge que nous voudrions lui eparyner, mais pour laque.le
it nous inspire toute conftance. a Annloniant

une autre Pto-

vince son nouveau chef, i. dit : a Portant cette nuuvrede d votre
connaissance, je rdetame cos prieres pour celui que nous venous
d'appeter moins it I'honncur qud la pcine. n De mid e, en prenant
un ue nos professeurs pour en faire son Secireaire particulier,
il lui dcril : , Cclte leIcre va vous causer des dmolions ; j'espere
que vw6-s les offrircz au Bon Dicu et que vous fcrcz le sacrifice
de voIre chare maison. 1 a ele ddcide que je cous appellcrat ici
pour remp!accr M. Robert au Secrdlariat Je ferai ca sorte de
ee pas vous rendre la vie trop pdiiblc, ct je vous assure que
j
ons errai t mres edlEs. Vec'cst acec rraie satisfactio que je
nez, dis que les examens serout passis. Itassurez M. Ie Supdrieur
el M. Kieffer au sujet de votre remplauant. Je demcure affectucusemeut tout v6tre en Nolre-Sciyncur, mon cher Monsieur
Guichard. A. FIAT, i.p.d.l.m., Sup. gen.
Et voici un exemiple de la manire dont il rCpond aux sou.hails de Noil et de .a nouveile annCe de ses Fi.les de ia Cliarild : a Paris, 17 dacembre 1909. Les vsaux appelicnt les vwux.
Les vd6res m'arrivent en avalanches ct de toutcs les directions ;
ils sont loujours murquds au coin de la deiicatesse et de la pidit
filiale auxquelles vous m'accz depiis si longtempTs habitud. Les
miens, mes chdres Filles, sont ce qu'ils doivent dtre, I'cxpression
sincere de mon affection pour vous t6-utes ct de mon ddvouement pour votre admirable communaute. Que la Vierge Immaculde qui en est la premtwre Supdrieure, vous trouve ou vous
rende toutcs dignes d'cile ; que son chaste dpoux prenne la double famille de Saint Vincent sous s't puissaute protection, multip:ie les vocations, ct fasse reciere la ferveur des temps primitifs, pour I'observance de toutes les r&jtes-. Je vous bdnis affeetucusement, et je reste en Notre-Seigneur, mes cheres Fitles,
votre tout dvodud serviteur. - A. FIAT, i.p.d.t.m., Sup. gdn. ,
De bons juges esiiment que la correspondance du v6n6r6
PNre FIAT serait h publier. Dans un genre mains fleuri que
ce:le de saint Francois de Sales et de saint Vincent de paul,
elle se rapproche de celle de ces deux Saints pour la pi6etd et
la charilM si d6licate dont el!e sinspire.
Surtout pour les malades, il etail, au dire charmant de
quelqu'un, cepire qu'unie mere

n.

a Mon tres cher enfant,

vous

Etes toujours sjr la a croix ),,
mais tonuours aussi pr&s du ciel...
Adieu, mon tres cher enfant (30). je me recommande n vos
pribres et je vous embrasse in osculo sanclo. V&tre pauvre pere
et scrviteur. A. FIAT.,

-

C,CCt enfant etait d Dicu avant d'etre

d nous, derit-il i un Directeur. Rendez-moi le service, 6crit-il a
& ce muime directeur, d'aller de ma part dire un mot du cc;c au
cher N...! Oh ! avec que'le tendresse je ta bedai ! - Puisque
Dieu ne veut pas le gudrir, je ddsire ardcmmcnt qu'il fasse la
mort d'un saint. Merci de votre soiiicitude pour tii :-c qua
toUs failes pour hti, vous le faites ptor moi. , I felicite le
Directeur de la grAce qu'il a eue de diriger celle Ame d'ilile.
ccJen ai conna peu comme celle-it ; c'cst un beau lys au ciel
et un prolecteur pour nous : que Dieu lui donne p'ace a ceil du
bienheureux Pcrboyre. - a Heaureuse mort, cdrit-il une autre
(30) Pierre Hofslee, clere de Panningen (1 septembre 1879 - 18
juillet 1906).
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fois. qui nettra cc cher enfant (30 'i en possession de la vraie vie
pour Loujours. Nous aurious voulu le garder pour (a mission de
la terrc, iais

arrive

a celle du ciet, itno-as sera encore plis

utilc. Soutencz la foi, 'cspdrance, la charitd de ce prddeslind
par vos pieuses exhortations. * - Et aprs la mort, ii 6crit au

mnme Directeur : a Mes remerciements pour le dvoucmeent sans
bornes, avec Icquel vous avez soignd Cf'me et Iecorps de eel hearcux prddestind. Dites d tous vos cnfants que je les engage t
imiter lear frdre ddcedd et que je les bdnis avec tendresse, ainsi
que vous, mon cher Monsieur Kieffer...
On aura reiarque qu'une lois malade un jeune homme,
serait-il ddjh diacre ou dans les vingt ou trenle ans, restait
toujours i ses yeux t. un enfant ,, * un cher ou ires cher enfant , ! L'Upreuxe de-la maladie lui conf6rail le ciarnme particulier de la jeunesse et de la douce enfance.
S'il pleurait ses jeunes gens quand Dieu lui imposait le
sacrifice prdmalurd6 d'une vie qui s'annongait f4conde, il entourait la sanitl des jeunes gens de toute sorte de prdcautions. II
Icur assurait un bon trailenjent au rdfectoire, une diversion
salulaire de I'diude par le mouvement, le ddiassement, les bonnes
condilions de la fraicheur. du chaulfage, de I'4c:airage. Quand
c'dtait utile it ne dCdaignait pas de descendre jusque dans le
ditail, dans les questions d'hygiine, de propret6, d'arration des
sales communes, de desinfection des chambres, des lils. des
vlcements. Dans les annees de noire formation, plus d'une mcsure de prudence prdventive fut iniposde I l'insouciance on
tenmrit, de notre Age, par nos directeurs on professeurs, mais
remontail
l'oeil observaleur et vigilant de noire Pfre gendral.
En dducation et tenue ecclCsiaslique, il tenalt avec raison i ia
grande loi de Trente : OQue lout soil grave, modd/e, et marqu4
au coin de la retigion. Nil nisi grave, moderatum, et religione
plenum. , 11 est possible qu il s'exagernit un tantinet le danger
de nouveaul6s dans la maniere de se d6placer et de se ddlasser,
ia bicyclette, l'aulo, Ie bain, la radio, !e priser. le fumer. etce
Que'ques dispositions simples el souples A prendre sont peut-6tre
p'us aptes pour user avec discrClion, sans abuser par ldgeretd,
du besoin qu'dprouve I'homme, m6me le prt6re. le re:igieux, de
ddbander I'are qui ne peut pas toujours rester tendn.
C'est ainsi que se succeduient pour le Supirieur general les
anndes a pleines , de son gouvernemenl. C'dlaient avec ses devoirs personnels de chaque jour et de chaque saisoi, les mnmeS
occupations tanlOt consolanles. tant.t pdnibles, de la charge :
les difficu't6s toujours ap'anies el tjojours renaissantes, les
visite- journalibtres i recevoir ou a rendre, In preparition des
conferences ou d&s relraites. les dafuils, Tes imprdvus frequents,
na tenue r6guliere du Grand Conseil de ses deux families religieuses, les nominations. les changements, la correspondance Paternelle et adminislrative. Rarement, it senfail le besoin d'un
repos rdparalcur, si bienfaisant pour un homme toujours au
gouvernail ou sur la br&che.
A mesur.e qu'approchnit I'annee 1914, Pannee de 'Assemlui vaudrait la
b!fe gtnerale, oi si surdit6 - esperait-il d6mils·Fn, sa solliritude ne connaissait plus d'autre objet que
la fiddlitd de ses Fils et de ses Filles aux obligations de leur
vocalion. il derivit trois circu'afres qu'il nommait lui-meme a son
testament spirituel ,.celle du 27 septembre 1009 sur Ie Silence;
(30 bls) Emile Dumortier, decddd &Dax le 214 vrier 1911.
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celle du 7 mars 1910 sur I'Obdissance. Leur doctrine ascetique
et disciplinaire se compl~te par un apercu sommaire que nous
allons donner ici sur ses habitudes de conduite personne,:e el
de gouverneinent paternel.
Son ordre de jour A la Maison-MEre et en voyage variait peu.
Toujours lev6 A quatre heures, ii ne s'accordait guere le a repos a d'un jour chaque semaine qui est de tradition parmi nous.
sa meditation d'une heure entiere
11 faisait avec la communautl
puis ii cedlbrait avec une lenteur sans exageration la sainte
messe. II la faisail suivre de l'Action de grAces, A genoux jusqu'apres la consecration d'une seconde messe. AprBs avoir pris
au r6fecioire commnun son petit dejeuner, ii disait, en se promenant, les petites heures. Puis il se mettait jusqu'au diner au
travail, presque toujours la corresponOance ou la composition
de ses conferences, de ses circu'aires on de ses autres dcrits.
ii en dtait de meme dans I'apres-midi. Malgre sa surdild, it
assistait rdguliirement au brdviaire en commun, se conformant
pieusenent aux mouvements du chceur. Invariab ement, il interrompait son travail a quatre heures et alla't faire A la chapelle, la visite au Saint-Sacrement, dire le chapelel, et poursuivre encore quelque pieuse lecture auprbs de Notre-Seigneur
dans son sacrement d'amour II laissait habilue lernent toute
libert6, le malin et I'apres-midi, de I'interrompre pour des visites ndcessaires on utiles. Comie sa surditl rendait la rdcreation difficile plutOt aux autres qu'A lui-mWme, il accueillait volontiers en chambre ceux qui voulaient lui par:er a la rderdation du soir. C'est ainsi qu'aux anciens dives de Wernhout, dont
ii se disait aimablement a deux fois le pere ', il accordait une
reunion speciale, a cette recrdition du soir le 17 janvier, saint
Antoine du desert, son vrai patron. Aprbs la pritre du soir,
qu'il faisait toujours avec la communautd, it sentait le besoin
de prendre aussitot son repos de la nuit.
Par principe d'obbissance il ne se dispensait lui-m6me d'aucune r6gle, a ors qu'il et pu se le permettre Idgitimement. A la
salle duraison ii n'abr6geait jamais son heure entibre de m6ditation sous prteexte de quelque devoir plus urgent. Meme en
voyage, if se confessait chaque semaine. En chemin de fer, ii
interrompait la conversation A l'heure ordinaire du breviaire,
du chapelet, de la lecture spiritue le..
et de l'examen de conscience. Le jeudi 6 juiilet 1914, I'accompagnant dans I'express
d'Aniens a Paris, et disant tous les deux le briviaire, j'apergus
an loin la tour du chateau de Fol'evil!e. Quand nous fimes
tout prbs d'ele, je me permis d'attirer discretement son attention sur un spectacle qui lui dtait si connu et si cher. Ses yeux
jeterent, en effet, un affectueux regard sur la propridtd, et, par
condescendance ses l1vres esquisserent un 16ger sourire vers
rmo. Mais il priait ; et ii continua A prier ; je restai profondement ddifid. C'Utait bien it notre pieux et saint Supdrieur gdn6ral : mime Folleville, les souvenirs de saint Vincent, de M. et
de Mme de Gondi n'avaient pas le pouvoir de troubler sa prikre.
Le journal n'ltait pas pour lui une distraction, ni m•me
un repos, mais une ndcessild, dont ii s'acquittait comme de
toutes !es autres obligations. II y consacrait, sans perte de temps,
raltention suffisante que demandait son devoir de Superieur.
On le disait exigeant pour faire observer la reg'e et il I'etait
en effet Mais sans opiniitret6 ni duretd. Une annee il -oulut
dlendre la r6cilation en commun du brdviaire au jour de cong$,
oh nous pouvons le dire en notre particalier. II n'insista pas
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devant les raisons que je fis va'oir pour nous inaintenir le
privi.ege en vigueur. II en fut de mrme en d'autres ciuonstances : les negligences injustifides ne trouva:ent pas grace
mmne de
devant son amour de la r6g:e, mais Le motif d'utillet,
faveur motivde, etait raisonnablement et paternellement admis.
li en (tait de mrnme d'exceptions au regime de la communaute.
II tait le premier i les conseil er a ies imposer m6me par
cdrit, quand le confrtre en avait besoin. Mais il desirait quo
I'exceplion ne pass•t pas en habitude. et que lout rentrnt dans
I'ordre, quand la gudrison permellait la reprise du travail'et
du r6gime commun.
Dans les provinces 5trangeres aussi, it desirait un detachement raisonnab e de la' part des confreres indigenes. Mais it
retenait au pays natal ceux dont le ministkre pastoral etail necessaire ou utile t leurs compatriotes : a II vous faudrait un
Hollandais, me disait-il. un sous-dirctecur pouvant accuei!lir vos
postulants qui ne connaissent pas encore suffisamment noire langue : je sonqe pirfois & votre j•une diaere que tous rm'avez autrefois nommd (frdre Pierre Hofslee). Conlions celq d la Providence-jusqu'au moment opportu. m
II n'aimait pas les voyages de pure distraction, ni meme de
pidid pour chercher, au loin, I grands frais, ce que tout pros on
avait sons la main, par exemple A Paris, le sanctuaire de la rue
du Bac, Notre-Dame des Victoires, Notre-Dame de Paris, ou
Montmartre. Mais, quand le Pr6fet de santd ou un medecin sdla mer
rieux et consciencieux avait recommandd un sdjour
on a la montagne, tout dtait paternellement accordd.
En r-g'e g6nbrale, s'il voulait obtenir en chaque residence
et de chacun de nous, le ddtachement et la perfection possible,
ii ne ie voulait que par la persuasion, jamais par des moyens
moins convenables, ne fit-ce que par l'exagdralion qui devient
facilement le a vrai mensnyge des bons ! a I tenait a la maxime
a Rien de trop ; ne quid aimis . ou bien a Nec plus, nec minus,
nee aliter, pas plus, pas mois, pas autrement. A A la question
qui de tout temps pr.occupe les mino• de bonne volount. o Vuid
faciemus? a Que faut-il done faire? il predfrait domter la
r6ponse du saint Prdcurseur : a Nihil aiaplius, quam quod vobis
ccnstilutum est faciatis * (Luc 3.13). a Libre k vous de faire
plus, ou mieux, par choix : Dieu en esl glorIfid et vous. vous en
aurez le merite ; mais faites-le librement, non p:r ordrr nnu
contrainte ; avant tout ce qui a dtd prescrit pour vous ! *
La boni edtait le fond meme de son caractire comme elle
est I'attribut caractdristique du bon Dieu. Dans une contrari6td,
M. Fr*T pouvait obdir A un premier mouvement. m4me vif, de
mdcontentement et de sdv6rit(, surtout quand la loi de Dieu ou
la rg'.e avaient 616 en jeu. Mais au premier signe de regret ou
de repenlir, quand quelqu'un s'dtait oublid, quelle possession
de soi-m6me I one le inclination h la patience, h ]'excuse el au
pardon. a On ne fait de bien que dana la mesure oki I'on est"
bon ,, dira plus tard le Cardinal Verdier.
Cette bonte restait, avant tons autres, assur6e b sa famille.
de GIdnat. II ne la \isitait jnamis, par la vive conception qu'it
s'dtait faite de sa regle re'igieuse, mais it lui gardait un roeur
aimant devoud, secourab:e meme, quand e'6tait n4cessaire. Dans
un deuil de famille, un oncle ded•dd a Paris. il 6erit h une
Sacur : a L'enlcrremcnt de ce cher Gncle m'a ddifid. C'elait bien
modeste, mais bien pieuz. M. le Cure a bien voulu faire la levde
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du corps, assister d la messe et faire les dernitrcs pri4res, apresm'avoir fail l'honneur de m'offrtr a les reciter mui-mdme. Julien
8tait ca tdte acec ses deux
uwars, ses deux fits, ct sans doule
d'aulres parents que je n'ai pas colna.
A cellte Soeur, dont il avail garde la direction de conscience
quand ii avail dt16 6u GOdn6ral, it ecrivait le 15 janvier 1908 ces
lignes : , A en juger par votre lettre, vous dies dvidemment en
voe de gudrison, quouque notablement faible aprcds cete sdriouse
siwou grace maladie. La concatescence pent vults exposer a vuus
laisser envahir par le nalurel dans cls sows cl le repos qui s'im.
posetl. Tout en prcnuant sois ct repos, ictlcz-vous p.us sou.
vent, s'il cst possible, vers le Ben Dieu p'ur conformer votre rolontd a la stenne qui veut voire rdtabltssemen tetIcs movyes
requis pour cela... n
(Lettre du 1" septembre 1909, h Soeur Bessonneau.)
A ia m6me correspondante, il ecril le 24 novembre 1909 :
, Mon bon frare Arsene est mort de la mort des justes, m'dcrit
M. le Curw, to vingl de cc mois, samaedi. d huit heures da sotr. It a
scuffer't ton'emps et acec une patience edifiante. II avait un
caraclere rdserve, humble, modcste, (res endurant, ne se plaigfnant de personae, brave homme et bon chrdlien. Tout le monde
'aimait d Gldnat, it est mort dans la soixante-dix-ncuvi~me annde de son dge. Je vous rcmercic de vos priwres et vous bdnis
affectueuscment, ma chlre ille. a
M. FrAT aimait beaucoup la sainte pauvreld, mais it distinguait avec soin entre la vertu el notre voeu. Celui-ci a dt4
nmiux dnlimnitd uar le bref d'Alexandre VII. 11 faut s'en sou\enir pour !a juste inte:ligence Jes lettres de saint Vincent et
des documents de nos origines. Dans nos commencemenls, I'on
s'interdisait I'administration. comme I'usage de noire capilal et
de nos immeubles. Le Bref du Pape a adouci cette rigueur. Nous
reslons tenus A d6penser en ceuvres pieuses, avec la permiss:on du Sup6rieur, les revenus de no- biens ; mais nous gardons la propriWIl,
I'usage et la libert6 de les emp:oyer en
bonnes oeuvres ou d'en disposer par testament en faveur de
nos parents.
At. FIAT ne tenait pas a I'argent ; it remettait au Procureur ce:ui qu'il recevait pour la Congr6galion, A moins que le
donaleur n'exigeAt une applicalion immediale h la bonne oeuvre
demandCe, sais admelire d'intermndiaire. Jamais it n'usait de
cette exception par que!que d6fiance de la Providence, ni memo
pour parer t quelque hesoin ultCrieur, press6 et imprdvu.
Comme un simple confrire, il passait par la procure, unissant
toujours la voie du bon ordre I ce'le de la charitl.
Ce que la droite recevait pour ses propres bonnes oeuvres
la gauche le donnait avee bonti et ddlicatesse. Une annde, if
m'envoya i Rome pour un voyage de repos et de pidt6. Le matin de mon d6part, ddjh muni par la Procure de mon viatique, je dus accepler de sa main un supplement qu'il jugceit
necessaire : c A Rome. disait-il, un Supdrieur doit pouvoir faire
face h quelque impr6vu. , Quand, au retour, je voulus lui
rendre 'e restann : a Gardez-le, me dit-il, pour votre renlrde
chez vous ; faites-en une petite surprise, en mon nom, A nos
enfants de Hollande. n
Dans les premiers temps de son GE6nralat, ii fut un jour
appe'd au parloir par un inconnu. qui lui posa quelques questions sur les pauvres et les missions. Gagnd par sa reserve et
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sa discretion, le Visiteur justitia son honorabilitd, puis it lui
remit une somme vraiment considbrable, ajoutant qu'il voulail
garder son incognitc et qu'ii ne meltait d'autre condition h sa
roya:e lib~ra itH, que la pioinesse de la coisacrer entibre.'ment
A de bonnes oeuvres te son choix. M. FIAT eut la de.icatesse
d'offrir la moitid de !a somme au Cardinal Richard-pour les
bonnes ceuvres de son vasle diocese de Paris. Avec l'autre moiti6,
il fit encore beaucoup d'heureux, nous raconta-t-ii p us tard.
* Mais, ajouta-t-il. cette inter\enlion extraordinaire de la Pro.
vidence eut surlout pour rdsultal de me rassurer sur mon inexp6rienee financiBre. Je cornpris h ce signe, quo Dieu m'aiderait
sur ce terrain comme dans mes antres obligations 4h a t~te de
deux grandes families reiigieuses. ,
En rdsidence a Sainl-I azare, comme en visite dans ses maisons, sa presence favorisail partout une bonne vie de fami le.
II aimail a'ors a passer de bons moments avec ses ConfrIres
ou ses Filles de la Charitd, les rijouissant par sa bonne humeur, par les nouve:les qu'il leur communiquait, par I'intiret
qu'il tdmoirnait A eurs personnes et A curs oeuvres. C'eat aussi
dans ces circonstances, qu'il donnait parfois de touchants souvenirs de ses jeunes ans. , Ma mere etant morte lorsque j'lai.s
encore bien jeune. je fus renfid A une bonne tante aui tlait
mcnette de Sainte-Agnes... Elles 6laient huit dans le village et
pour leur fEle patronale, e'les avaient h heure fixe, une messo
spdcia'e.qui :eur Mtait designde par M. le Cure ; el'es meltlaent
leur belle coiffe bien rcpassee, avec un petit capot noir pardessus ; et dans ce costume, elles alaient offrir une dinde grasso
h M. le Cure nour ftipr In Sainte-Agnes. Pauvre tante ! J'dtais
en c'as=e au chateau, lorsqu'on vint me dire : a Va vite. Antoine,
tl tante est trbs mat : M. le Curd vient de !ui administrer les
derniers Sicrements. Alors. je pars vite et passe par I'glie ;
je m'agenouil!e aux pieds de la Sainte Vierge, en lui disant :
0, bonne Mere, grurissez ma tante ! J'ai bien pri6 et je crois
oue j'ai dId exauc.d car nn bonne tante s'est remise tout h
fait. , C'dtait une sainte fille, trWs pieuse. el d'une pidtd bien
Welairde. Fi'e me lennit lieu de mrre, et je I'aimais beauroup. a
Par ddeielnesse ii ne nous relennit pas longtemps ; il cr'ignait que sa urdit et sa difficuli Ahprendre une nart aisde
& Ia conversation communp. ne nous imposat de In fatizue on
de 'I gOne. Celte crainfe n'existait p'us quand ii recevait .pour
affaires, ou pour un entretien demandd : le cornet neoustique
et nl lecture sur lps IPvres, oui lui 6tait devenue familiere, suppldait alors h l'infirmild de 'oreil'e.
'ne grande cnrdia'itd marquait ses raoports avec ses AFisfants el ses serrdtaires, avec les Sundrieurs et ses cnnfribrs.
II leur Idmoignait de la conflance et leur communiquail vorontiers ss pensdes el ses projets. quand it n'etait oas ob'ig5 do
se confiner dnns la rdserve ou dans la ndcessit d'arir par luim6me. II les faisail Iravailler, mais ii leur facililait le travail,
leur iaissant )c lemps de s'orienter et. de s'informr. sans les
presser ni les tracasser et leur mdnageant. le moment venu, lo
repo onu In dislrnetion ardnable et bienvenue.
Ses ranporls avee los Dames el les Filles de In Charile 6taient
ceux d'un, Pire avec ses enfants : confiance el ddvouement rdcipronue. E'!es buvaient ses pnrnies dans les rdunions ou'il prdsidait. oif. A•l'xemple d' anint Vincent, il voulait ordinairement
encourazer, parfois pourtanl temp6rer dans le sens de la justice et de la pi udence, les dlans de leur: bon ccur et de leur cha-
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rite. Un mot de sa part les aurait fait passer par le feu Elles
ktaient heureuses de pou\oir lui rendre que.que service, iransmeltre quelque don pour ses oeuvres, pour les intentions qui lui
tenaient specialement A cauz. Les lettres qu'il leur derivait,
toujours breves, portaient un caractlre spdcial de pidtd et de
tendresse paterne.e ; les conf6~ences spirituellcs qu'il leur
devail n'elaient jamais omises. Elles dtaient so.ides et adaptees
& leur enlendeient de femines, une nourrilure spiritue.le empruntde A I'enseignement de l'E\angile, pr6sentee A la main.rre
simple et douce de saint Vincent et de saint Francois de Sa:es.
Aux jeunes gens de la Congregation, ii portait un inltrat
et une synipathie dont il ne s'est jamais cach6 ni excusd. II
avail cela de coinnun avec tant d'autres grands cowurs. Les
prrdi:ections de saint Jean Bosco pour les jeunes gens sont proverbiales et loudes par i'Eglise. ic Je n'y puis vien, disait lo
grand Cardinal Mercier, j'fi touj-urs beaucoup airnd la jeunesse. m caIs peuvent scier du boif sur wmn dos, avail dit
autrefois des jeunes Romains, saint Philippe de Ndri, pourvu
qu'i.s ne pichent pas et se muntrent vertueuz et joieux. n Et
le successeur de saint Dominique, le bienheureux Jourdain de
Saxe, disait h ses novices : a4
Ric:, ricz bien, mcs amis, riez
Sname de moi, pourvu qu'apres avoir ri avec nma permission, vous
ne le fassicz pas a coutre-temps. o Le Pore FIAT a toujours
aim6 la jeunesse el celle-ci te lui a bien rendu, en suivant
avec obBissance el docilild, sa direction, qui dlait douce et
severe h la fois : mites possiaebuut tvrram ; ce sont les doux
qui posscderont et menezont ia terre. II avait de ces honnemaxiies de p6dagogie, toules d'un bon sens dvident. a Nous
ne pouvons - m'dcrivait-il - empicher nos jeunes gens d'avoir
des passions et des ddfauts ; toute notre affection doit tendre d
les ddlirrer de ce qui plus tard purrait nuire d leur sanctification et d ceile des fiddles. n Non pas a heurter. , briser,
mais diriger la nature. telle est la bonne loi de la formation.
II ne faut pas demander A nos jeunes gens, pas mime A nos
pr6tres, plus qu'ils ne peuvent on ne veulent donner : bien le
leur proposer, ies y preparer avec amn6nil6 et douceur. Une
fois buld, on reste buld : insisler a ors quand nrimue, c'est
manquer de prudence et de charitL. P us vous demandez avec
bonte, plus \ous obtenez dans la suite. Les fois qu'il venait
personnel;ement en contact d'Ame avec les plus jeunes de ses
confreres, it s'arretait, peut-ctre. de trop pros sur des points
qui ont certes leur importance aussi mais qui re!lAent plutut
de leurs directeurs ou :eurs professeurs ordinaires, te's le silence, les petites choses, la ponctualild, etc... Mais il savait
surlout faire vibrer l'esprit de foi et de sacrifice, de g6ndrosit6 et de fiddlit4 hdroique.
Voici. d'apri's une note prise le jour-mdme oh I'allocution ful lenue, la maniire touchanle dont itnous parlait. a Ce
matin. Notre TrBs Honord PMre FIAT, dans I'inslruct'on qu'il
nous adressa a l'Oratoire du Seminaire interne, apr6s la salnte
messe de la Rdnovation des Saints Voeux, nous commenta la parole ( Ecce quam bonum et quam jucundum habitare fralres in
unun. n II fit pour nous la pribre que Notre-Seigneur fit A son
Pere la veille de sa mort (Jean XVIH - Manete mecum : Restez
avee moi, mes chers enfants. * Je ne puis vous le dire dans
un sens abso u ; je suis obVig6 de vous disperser, loin de moi,
Ia omfles besoins de la vigne du Seigneur le demandent. Et cependant je vous le dis : Manete mecum, oui, restez avec moi,
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aupres de moi, de ccur, de pensde ; et quand vous serez loin:
de ce cher sanctuaire. en Chine ou au fond de I'Amdrique,
soyez toujours avec moi, ayez toujours pour moi l'amour, I'obdissance et le respect que !e bon Dieu a le droit d'exiger
de vous, pour votre Supdr'eur et PBre. El moi aussi, chers
enfants, je reslerai toujours avec vous, sans doute it faudra
nous s6parer. :es uns apres les aulres ; oui, mais je serai tnujours heureux de vous donner conseil et consolation, direction
et assistance, quand vous en aurez besoin, etc.. *
M. FIAT se raopeiait avec bonheur le temps, oh, sous-direeteur de M. Chinchon, il etait le Directeur special des Frbres
coadjuleurs. II avail redig6 h leur intention un tres bon resum6
de 'purs obligations : le * Miroir du Frdre a, accompagn6 d'unerd6dition de la notice, ecrite par le FrBre Chollier, sur le Frere
Alexandre VWrone, contempora'n de saint Vincent et, avee le
Frbre Ducournau, l'un des plus m6ritants du temps de nos
origines. M. FIAT soutfrait quand il entendait parler a la I~g1re
de ces humb'es confreres plus habituds h meltre au service
de la rommunaute leur bras et leur zMle. que de fines manirres
on un beau parler dont its n'avaient cure. II appreciait grandement cur roconurs a i'ceuvre commune. I es Freres sentaecnt
]'amour et I'estime qu'll leur portait. J's I'aimaient comnie un
Pere. qui 'es encourageail, les engageait i developper les aptitudes qu' leur entree, ils avaient apporttes b la Compagnie.
II les consu'lait volontiers, h 1'exemple de saint Vincent, dans·
les choees oni Elaient de laur spdciale compelence. A tout propos, il les remercialt sinckrement des services qu'ils rendaicnt
dans leurs officps, ainsi que de leur empressement A accepter
les postes parfois difficiles qu'iI leur confiait.
11 voyait d'un tris bon cil que nous aimions les prdtres
seculiers. Un jour que je le ramennis d'une gare lointaine,
je fis menter dans notre voiluie un bon pretre qui suivait a
pied notre chemin. Cot acle de charit6 me va'ut plus lard des
fdlicitations et m6me une prrcieuse lecon pour toute la vie.
SGC'Pes notre devoir, me dit-il, de bieu aimer les prelres. de
les aider, de les bien accueillir quand its viennent se confesser, nous demander un hon consei. un simple renseignement.
Mais non quand ils voudraient se decharger sur nous de leurs
catechismes, de 'a visite de leurs malades. de la confession de
leurs ddvotes et de leurs enfants, ou d'autres devoirs courants
et personnels de leur ministkre pastoral. Evilons de compromettre, sous prdtexte de charit4, le recueillement de nos ce'lu:es et de nos maisons, veillons t ne pas nous engager dans
des conversations inutiees et oiseuzes. ou h ne pas assisler,
des heures entieres, k des distractions de sport, de musique
ou de nouvelles mondaines. Condescendance, cordialit*, tant
que vous voudrez n ; mnis les prteres du dehors. a fortiori les
laiques, doivent comprendre que des hommes de communaut6
ont des ob'iaations spociales envers leurs confreres leurs 616ves ou paroissiens, envers les fideles ou infid&'es, qu'ils devront
evangliser un jour. Qu'on vienne donc-du dehors avec confiance
pour sa faire aider dans les besoins snirituels, pour s'edifier
de nos exercices publics de pidl6 ou de cu'te. pour parlager
de temps en temps le calme, la paix, h1 vie spiritue'le nui franpent si aisement dans une communauld fervente 'oin de la dissipation du monde. Ou'on vienne pour a gofiter n, non pour
, troubler ;, la douceur du Bon Dieu envers Lous ceux qui
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quum dulcis est

Dominus

diligentibus

LES ANNES DE VIEILLESSE

iMagrd les annees qui montaient, le v6ndrd Pere ne se
lassait pas

de faire pleinement honneur t ses devoirs. Mais
an poids des affaites se joignaient, de p.us en plus, les signes
\isib es de la vieiliesse. On sentait de I'etnolion dans la voix,
quand ii sollicitail les suffrageý pour les confreres d6cedds :
MM. Nicosaux, son condisciple du Grand Snminaire de SaintFlour ; Duchemin, son ancien colligue du Sdminaire de Montpe er ; Mail y, I'ancien Procureur odneral ; Serpette, Supdrieur du Berceau de Saint-Vincent
Ed
Paul ; Dehacne, VisiIcur du Biesil ; Mgr Vie, I'un dcs pionniers de nos Missions en
Chine. ou d'aulres Confreres, auec qui il s'dtait trouvd en plus
frdquent contact, et qui semiblaient lui rappeler le , Hodie mihi
cras tibi : C'est mi. aujourd'hui ; demain, ce sera volre tour.
D'aulre part. les cleveux ulaient devenus tout b anes, le pas,
quoique encore ferme, g.issait sur ;e sol plutdt qu'il n'y marchait, la taille. jusque-ai droite, commenait A s'incliner. Sans
seffrayer de ces signes, il se rendait compte de
courcurs d une vieil esse qui s'accentuait toujours. ces avantLe 14 fOvrier 1914, le nombre de ses ann&es de gdndralat,
trente-cinq, dga.ait ceiui de saint Vincent
c'elait un ( uni.
cum
dans i'histoire de la Compagnie. L'dvdnement fut soulignu dans les deux familIes religieuses par des fRtes intimes
et par des marques loules sponiandes de sympathie et de v6Cdration fil:a e. Mais le I're lui-mime se confirmait dans
la
resoulion de se d6mettre de sa charge A 1'Assemb:de qvi s'annoniait. II le dclarait nettement A ses Assistants et, au mois
de mars il s'en 6tail ddjk ouvert au Souverain Pontife, gardant parlout ailleurs un rigoureux silence aequi est le secret
des affafnrs 1. comrine ii le dicait souvent. En mai 1914,
comme de coulume, son voyage de Holiande, montrant it fit
tous
une bon e d autant plus palernrlle qn'il visilait pour laA dernibre foiss coseuvres qu'il avait criHes, et qu'il voyait prospdrer. cc Ah I je ne sais, m'ecrivait-il, peu avant sa
si vous savez combien jfaime votre maison et le plaisirmort,
que
j'Dr'ouv iRs k me Irouver avee vous a Emmaus.
Lannle derti're. nensant A ma ddmission imminente, j'avais hien que!que
peine h ne laisser rien apparaltre. u a La Hollande. avait-il
ecrit autrefois a fun de nos confreres de Panningen (31). nous
eddommagera un jour. je l'est ere, des pertes que nous
faisons
en France. , A ce meme confrire, il 6crivait aprbs cc dernier
voyige (32) : J e dois des actions de graces au Bon Dieu pour
le hondta. de nos euvrcs de Hollande. Jy ai pass6 quelques
jours d6licieux. ),
DEMiSSroN SPOrTA~EE

DU GIENRALAT

Le undi 27 jui l !et 1914, s'ouvrait h la Maison-Mere de
Paris. I'Asu.e
e
gndrale sous la pr6sidence de M. Antoine
FIAT, Supirieur goin'ral.
Dans cttel
sdance d'ouverture le matin, il avertit les Ddput s. que dans la sdance de I'apr's-midi ii les metlrait
au
courant de 'a question du
dndralat, mais que dans celte premiere s6ance tout al:ait suivre la marcho ordinaire
r6gl6e par
(31) Lettre
. LKeffcr, Panningen. le 25 ddeembre 1903.
(32) Letlre & M. Kieffer, A Dax, le 20 mat 1914.
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les constitutions : Lectures a faire ; v\rification des pouvoirs ;

doutes A eclairer ; dlection du Secrttaire de 1'Assembide.
M. Emi:e Villelte, Procureur gendral, fut elu, presque I I'unanimit6, a ce poste important.
A la sdance de l:apres-inidi, M. FIAT rappela d'abord la
pensde de M. Etienne, qui inclinait h croire que le Supdrieur
ge6nral n'avait pas le droil de donner sa demission. II cita onsuite .e double fait de M. Pierron et de M. Salhorgne qui, tous
les deux. avaient bien donn6 la leur. 11 d6ccara enfin sans ambages qu'il avait remis la sienne au Pape, A cause de son age
et de sa surdile et qu'il lui avail demandC une rdponse pouvant tui servir de document devant I'Assemblee. Nous donnons
la demande et la rdponse avec, en note, le texte original (33).
,4 P[re

T''rs Saint et tout v6ener

: Votre Saintett connalt

la grave infirmitd de surdil[ dont je souffre. De ! vient que
je suis devenu non seuiement inutile, mais genant et nuisihle
dins la charge du G6ndralat que m'a imposee l'Assenmhle g6nerale de 1878. Depuis ce temps, bien des fois, c'est-&-dire
dans loutes les assemb'6es, tant sexenna es' que genera es, j'ai
propos6 et offert, mais en vain. la ddmission de mon office de
G6ndral. Craignant que la mdme chose n'arrive dans la prochaine Assemblhe gpteura'e, oui est convoqude pour le 27 juillet prochain, et qui doit Utre tenue dans notre Maison de
Paris, j'ai recours a Volte Saintet6 pour Olre diclharge, non par
contrainte, mais spontan6mnent, non par que:que aversion centre mes confreres, mais inspirW plut6t par I'amour paternel
pour eux, sachant qu'il leur est bon que je me retire.
a C'est pourquoi, TrIs Saint Pbre, sain d'esprit et plnce en
la presence de Dieu, qui bienltl va me juger, je remets p!cinement et d'une facon absolue, I'office de Supdrieur g6nral
qui m'a Wt1confie, entre les mains de Votre Saintet6, afin qu'e'le
veu:. e accepter ma d0mission, et me pourvoir de quelque document aulhentique qui puisse tWmoigner devant I'Assemblde
gCndrale du fait de ma d6mission, de Votre acceptation bien(33) FiYff'r R. 4 1. Antoni Fiat. Superioris Generalis, ad Plum X.
Parisiis,30 Marlil 1911.
Paler snuctissine et omnino colendr. Notit Sanctitas Vestra gravem qua laboro surd'tati infirmintem. Hine est quod nPon solum mutilti factus sum sed molestus et damnosus in adimplendo Generalalus
officio quod mihi impou 't Conventus ;ene-alis an.n 1878. AI,ho tempore snepius, id est in omnibus Conventibus tur sezennalibus quam
fgnerali)us, demissionem meam ab officio meo Generalatus proposui
et otuli, ard frustra. Timen -ne idem rontinart in proximo Convents
Generall qi Indirtus est po die 27 Juli in domo nostra Parisils celebrando, al Sanctilalem Vestram pro ezonert;one mea recurro, non
coacle sed sponlt, non aversione aliqua erga confralres, meos sed potius amore paterno motus, sciens quia tlis ezpedit ut ego vadam.
Itaque, Sanctisstme Pater, mente sanus et ante Deum qui brevi
me judicaturus est conslttutus, in manus Sanctitatis Vestrae officium
generatatus mihi commissum, plent et abso•uth remitlo, ut Ipsa renuntiationem meam ac"eptare et me aliqyo documento authentico munire
diqnetur ut Coinentui Generali consrst de mea demisqione peracla, de
Vestra acceptatione benevola, et de mandateo psi Conventul date ad
electionem novi Superioris Generalis, absque mora procedendi Ptita
const;ttiones notqras.
Ad pedes Sanctitatis Vestrae provolutus, gratissimus pro ejus
fncessabili benevo;entia. Renedictionam apostolicam pro me et pro
Conventu Generati implorans, me Sanctitatis Vestrae, Beatissime Pater,
servum humillmum et filium amantlssimum "rof;it.r.
Antonius FIAT, Sup. Gdn.
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veillante, et du mandat donn6 & i'Assemublle el!e-mnme d'avoir
a pioci'der sans d6lai, a I'd ection d'un nouveau Supdrieur generai, conformemenl aux Constitutions.
a Proslern6 aux pieds de Votre Saintetd, tres reconnaissant pour Sa bieniciliance incessante, imp:orant pour moimerne et pour I'Assembl6e gen6rale, la Benddiction apostolique,
je me declare de Notre SaintetB, ie serviteur tres humble et le
fi:s IrBs aimant. - Antoine FIAT, Supericur General. x
A cette letire, Pie X r6pondit (34), dis le 10 avril : a Cher
Fils : Lecture faite de votre iettre. dcrite en date du 30 mars
dernier, Nous He pouvons meconnaitre les graves motifs qui vuus
porutei o dt;poser spvntaadmcnt et librement la charge de Supircatr qineral, que cous occupez depuis 1878, et dont rous
exercez les devoirs avec une admirable sollicitude pour le bice
de ros deux Congregations.
, Nous voyant ob.igd de ratifier, quoique & regret, la rdsolution que vous acez prise, Nous la commatiiquoas par los prdscutes, et, en tant que cela serail ndccssaire, Nous doanons pleine
autorit6 d tous ceux qui seront reunis dans I'Asscmblde ydnerale
convoquec pour le 17 juillet dons la Maison principale de la
Congrdyatior pour 4lire avec I'aide de Dieu. conformdment aux
Constitutions, un nouveau Supdrieur gdndral.
, Si toutefois que.ques-uns des lKres, arec votre consentement, jugeaient a propos librement et prudemment, d'dlirc, non
un nouvtcau Superewur gendral, mnais us Vicaire avce dr6it tie
succession, nous donnons aussi a ce projet noire assentimcnt
et notre confirmation.
a En attendant, recevez, cher Fits, I'assurance de notre bien.veillance tout d fait paternelle d votre yqard, et a celui de vos
confreres. Comme gage de cctte bienveillance, nous r&us donnons dans le Seigneur, A vous d'abord, et a la double famille de
saint Vincent, toute pleine la Bdnediction apostolique. - Du Palais du Vaticnn, le 10 avrii 1914. Pie X.
a A notre cher Fils et Homme Religieux, Antoine FIAT,
Superieur ge6nral de la Congr6galion des Pr•lres de la Mission
et des Filles de !a Charit&, Parns. ,
II est a remarquer dans la demande de Notre Tres Honor6
PMre FIAT oue dans loutes les AssemhiePs, i1 a donnd sa ddmission, mais en vain. Cette fois, il recourt a un moyen qu'il

'34) Dilecte Fill. Perlecta epistola a te Parislis data, die 39 martiU
proxime elaps;, grav:a rationum momenta praeteaire non possumus,
quae te moderatoris Generalis munus, quod ab anno 1878 obtines, et
cujus offtlia admirabill sollicitudine in utriusque (ongregationas bonum adimples, sponte ac libere deponere inducurd. Hane tuam resolutionem. quamv-s aere, ratam hlbert coacti per has Nostias I'tteras
omnibus qui in Conventu generali pro die 27 mensis ju(li tMdiclo, la
Missionis donio principe Parisjis conlreanb intr.

cfammtrie4m r pt q• an-

tum opus sit, plenam auctoritalem facimus novura Moderatorem generalem jxta Const;tuliones eli.endl. Si qui lamen ex Paltibus. liberd,
te annuente, pradenter judicaver;nt non novum Moderatorem Ceneralem sed Vicarium cum jure suceess'onis, esse eligendum, et hoe propositum bent accipimns et confirmamus. - Interim habe, dilecte Fil,
expressum animu;m Nostrum erga Te atque tuos omnion benovofltm
et paternum : cujns sit testis Apostolica Benedict a quam. Tibi primum
et utr'que Vincentionae familiae, lartam a Domino impertimus. Es
AeGibus Vaticants, die 10 aprtis 19s.
Plus X.
Dilecto F'lio, relioqo0o v"ro, Antonio Fist. Moderttori renertli Con.-

gregation:s Presbyterorum Missionnis et Filiarum a Caritate. Parisios.
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croit infaillible. II demande au Pape un document attestant
qu'il fail sa dernande de dimission non par contrainte ni par
quelque aversion contre ses confrres, mais dans leur int6ret,
sa demission etant dejh accepide avec bienveillance par le SaintPere ainsi que le mandat de Sa Saintetl a I'Assemb ee d'Olire
sans delai un nouveau Superieur g6nfral. Dans la reponse du
Pape, ce:ui-ci constate que les raisons de donner sa demission
sont s6rieuses, libres et gra'es, et que M. FIAT s'est acquitt6
avec une sollicitude , admirab;e a de son devoir envers sa double Congrdgation. Le Souverain Ponlife ratifie, quoique A regret, la demission. II y fait droit, en tant que cela serait ndcessaire, a in quantum opus sit ,. Done, il pouvait la donner de
soi-meme. Et it accorde sa benddiction a la double famille de
saint Vincent : utrique Vincentianae Familiae. n Tous ces tbmoignages, quoique rentrant dans les formes bienveillantes du
Saint-Siege, sont p:einement expressifs et sigoificatifs dans la
circonstance.
Nous donnons maintenant la paro!e a M.. Xavier Sackebant,
alors Sup6rieur d'Alexandrie d'Egypte, et d6put4 de la Province de Syrie, membre present
la s6ance de d6mission.
c Monsieur Notre Tres Honore Pere nous expcsa qu'a sa demande de demission le Pape avait rdpondu, en ajoutant Non
agitur de demissione danda sed data, et M. FIAT nous lut la
demande et la r6ponse. De fait, le Pape & regret, aegre, mais
clairement cependant, avait accepti la ddmission et avait chargd
L'Assemblee d'dlire un nouveau Supdrieur gdndral. Si quelquesuns, a cause des difficultes, pensaient qu'il valait mieux dtablir
un Vicaire general, avec droit de future succession, ii donnait
a eel dgard 6ut pouvoir ndcessaire. Ld-dessus on rdsolut de
prendre le jour suivant, mardi, pour prier et rdflchkir. L'on se
rdunit donee e mardi sous la prdsidence de M. Forestier, premier Assistant. Par quatre-vingt-neuf coix sur lee quatre-vingtdix-sept edecteurs, I'Assemblde donna la prdfdrence a l'dlection
d'un nouveau Supdrieur gdndral. Le Bureau alia communiquer
cette ddcision au Tres Honor6 Pare, M. FIAT. 11 vint aussildt
remercier l'Assemblde et I'assurer qu'elle avait pris le meilleur
parti ; it se reservait la conselation d'avertir la communautd de
tl grande nouvelle d 'examen particulier de midi.
a Au moment indiqud, ii montait pour (a dernisre fois dons
sa chaire de Superieur : il remercia de nouveau I'Ass'mbtle de
I'avoir decharq. de ses fonetions et ii ajouta : e J'ai appris :iu
Sdminaire interne, que lorsqu'on sort d'un office, il faut demander pardon des fautes et des scandales dont on s'y est
rendu coupable. Je vais le faire de bon coeur. a Puis, descendant
de sa chaire et se mettant d genous au milieu de la saile, it
demanda pardon a toute la communautd, s'excusant de ne pouvoir baiser la terre, mais disant qu'il baisait en esprit let pieds
de chacun. Ensuite, se levant, il se mit, non plus a sa stalle,
mais dans les banes des Freres Coadjuteurs, ois M. Crouzet, deputl, vint immddiatement le prendre pour le metlre d c6td de
lui. Tout te monnde avait les tarmes aux yeux, et c'est d peine
si l'on put achever I'examen. a
On dtait d'autant plus impressionn6 que les nouvelles du
dehors etaient de plus en p'us pessimistes ; I'Autriche venait
de d6clarer la guerre A la Serbie, la Russie allait la ddciarer a
I'Autriche, P'Alemagne A la Russie ; la conflagration gdndrale
de I'Europe dlait imminente.
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Dans sa sdance du soir I'Assemblee envoya une lettre au

Tres Honord Pere FIAT, pour lui dire combien sa d6mission et
les actes d'humilit6 dont il l'avai accompagnd, le matin mmine,
a nous avail touches et que, loin de donner du scandale, ii avait
ax contraire toujours dtiun tres digne fits et successeur de
saint Vincent. , Desormais, c'est M. Forestier qui preside L'Assermble et l'on prepare I'dlection d'un nouveau Supdrieur gdneral. Les deux jours de pri-res et d'inforniations a prendre
sont un peu abrge6s a cause de I'dtat politique et de la claire
imminence d'une guerre g6nera:e.
A la rue du Bac, chez nos Soeurs, il y avail eu une anxidtd
profonde el des larmes dans les journdes du mardi et du mereredi h la demission du vBnr6b Pere FIAT. Le jeudi 30 juillet,
ii al'a h la chape'le de leur.Maison-MWre, faire ses adieux a
ses Filles ; il leur commenta brievement la parole de NotreSeigneur a ses apiwtres : i Expcdit vobis ut ego vadam : II vous
est bon que Je vous quilte. a
Le lendemain, vendredi 31 juillet, Otait le jour de I'eleclion du nouveau Supdrieur gendral. La sainte messe, au sortir
de la meditation A cinq heures et demie, a laquelEe devaient
assister et communier, sauf les eveques, tous les membres de
1'Assemble, 6tait dite A cinq heures et demie par le Trcs Ilonord Pere FIAT. Puis, & huit heures, dans la salle de 1'dlection
bien cl6lurbe et gardoe. les Blecteurs se rdunissaient.
C'est vers les dix heures et demie que 6 au premier tour,
Sune majorite dquivalcnte a I'unanimitt morale a, dtait dlu
M. Emi!e Vil;elte. Comme Procureur general il n'assistait pas
a I'6tectit:i ; quelques membres furent deputes pour aller A la
Procure Iui annoncer son election. Avec eux il fit son entrce
A I'Assembbde ; le Pere FIAT et le Pere Villelte se jeterent a
genoux et ce. fut un spectacle touchant de voir l'ancien et le
nouveau Supdrieur se demander la benediction rdeiproquement
I'un A l'autra.
A deux heures, M. Villette voyait les Seurs b leur MaisonMre et ii y faisait une boune impression. Cette visite, le rccit
des cerdmonies de ce vendredi matin, et surtout la courle et
touchante allocution de M. FIAT, ]a veille au soir : a II est bon
pour vous que je vous quilte , firent grand bien aux Seurs et
les remirent'en place n, dit M. Sackfbant dans son rdcit.
Quand le jeudi 30 juil:et nous arriva en Hollande, par ddpeche, la nouvcele' de la demission du Tres Honor6 P~re FIAT,
je lui adressai"de suite cette lettre a Saint-Lazare; sons couvert du nouveau Sup6rieur g6neral qui allait Otre dlu !e jour
suivant : a Panningcn, jeudi 30 juillet 1914. Votre bdn~diction
s'il vous plait. Je vous reste entierement uni. En toute simplicit voici ce que j'dcris par le meme courrier & la personne
encore inconnue; qui demain sera I'elu de Dieu : Monsieur et
Tres fonord Pere. Votre bdendiction, s'il vcus platt. Je ne sais
pas encore a quelle personne je m'adresse et pour ricn au monde
je ne voudrais etre indiscret. Car je prdsume que Notre Tres.Honor6 Pere FIAT sera retenu par son ccapu et par le vru. de tous,
t la chore Maison-M#re. Si toutefois it prefdrait se retirer dans
une des maiscns comme celle de Panningen, qui lui doit tout,
dites-lui, Monsieur et Trs Hlonort' Pere - comme du reste je
le lui ecris moi-mEme - que je serais trds honord et tres heureux d'etre d Panningen a le bras el le coeur a de tons ses enfants pour les annees que Ic Bon Dieu le ronservera encore i la
vendration de la double famille de saint Vincent. De vous-mdme,
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Monsieur et Tres Hon•,rd Pire, je me propose d'dtre et de rester
toujours en Notre-Seigneur et son Imnmaculde Mere, votre fits
obdissant et reconnaissant. - Hubert MEUFFELS, i.p.c.m. a
Au vednr4 demissionnaire, je disais en terminant : a tels
sent, mon P&re (v6nerd Pere FIAT) mes sentiments qui, du reste
vous sent bien connus. Its me permettent de me dire en route
vdrild en l'amour de Nolre-Seigueur et de son Immaculde Mc1re,
votre.fits inebranlablement fidele et aimant. - Hubert MEUFFELS.
i.p.C.Mf a
IDes ie 1" ao0t, Notre TrBs Honord Pere Villette, Olu la
veille Supdiieur general, 4crivait une carte-letire texte et
adresse daient de sa main - au Supdrieur du Seminaire SaintJoseph de Panningen, Hollande : a Un affeetueux mcrc au cher
Monsieur Hubert Meuff7sL
. One Notre-Seigneur benisse la chore
et excellente famille de Panningen. Merci de l'attention que cnvs
aves d l'endroit de ANore Tres Honord Pere FIAT : nous nw(u
garderons bien de le laisser s'eloigner. Tout se passe avec la
plus grande ddification. Dieu soil bcni. Tout A vous de cweur
en Notre-Seigneur et Marie Immacuide. Emile *VmLLUTr,
i.p.d.l.m. , En raison de la d6sorganisation des services de la
poste et des trains dQe a la guerre, ceete lettre du 1" aoOt du
Trbs Honord Pere Villette ne nous arriva B Panningen que le
15 aout 1914. Notre Tris Honore Pere FIAT avail repondu des
le sur!endemain 3 aoit.
a Je vous remercie, mon cher Monsieur Meuffels, de votre
charitd : si l'on me laisse le choix, je resterai d Paris, pour ne
pus faire d'embarras ailleurs. Mais, hdlas ! que la situation est
dj&a triste. Notre maison se vide I Clercs et prelres en grand
nombre sont partis et partent pour la caserne. Pries pour nous
et pour la pauvre France !... Je demcure affectueusement tout
v6lre en Notre-Seigneur, mon cher Monsieur Meuffels. -- A. FIAT,
i.p.d..M.
EMiFRITAT DE NOTRE TnRS HONORai

PERB FIAT

Comprenant trWs bien la prdference que M. FIAT donnait i
la Maison-Mere, pour le lieu de son dmdritat, et les excel'entes
raisons qui lui dictaient ce choix, je voulus pourtant continuer
filia:ement A lui donner de temps en temps de nos nouvelles.
Quand les armies ennemies envahirent la France, it suivit le
conseil de se joindre h un groupe de confreres qui se rendirent dans Ia maison de Dax. plus dloignde du thUiire des hostilitds et offrant un sejour plus paisible et p!us s0r. II y continua pros de cinq mois sa vie de pribres et de recueillement,
mais peu apris il retourna, le 29 dicembre de celte ann6e 1914,
a la aMaison-Mere, ou Ia veille de NoeI, son successeur, M. Emile
Villelte avait d16 atteint d'une maladie grave, qui devait, apres
une convalescence temporaire, nous rendre deux fois orphelins.
Pour montrer avec quelle bon[6 M. FIAT rdpondait a nos
marques de pitdi filiale, et comment jusqu'd la fin il savait
partager avec ses enfants les sollicitudes du pass6 et les angoisses du present, nous transcrivons ici les dernibres lettres
regues du saint vieilard :
De Dax, 1" oclobre 1914. - Monsieur et trds honord confrere. La Grace de Notre-Seigneur soit aver nous. Vous avez
fait, non pas un, mais plusieurs acles de charit en m'ecrivant.
He'as ! nous avons si peu de nouvelles de nos quatre-vingtquinze missionnaires qui sont sous les drapeaux I On m'dcrit
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que douze autres de la Chine et cinq de I'Equateur sont en route
pour rdpondrc c t'appel de l'autorite militaire. Iauvres Missions ! Pauvre Compagnie ! upr&s les weuvres de France frap.
pdes en 1903. voitd nos plus belles Missions arretles dans leur
prosperitd. Oh ! que c'est triste. Je vous remercie des renseignements que rous me donnez, en particulier sur ma Saur Philominne et sur la iaaison de Liege. lei, nos jeunes gens ont en
effet beaucoup de deeouement pour nos solduts blesses, mais it
semble impossible, eux presents, de faire la retraite. Veuilles
saluer de ma part votre nombreuse famille ; ma dimission ne
m'a pas d6td 'aumur que j'uvais pour elle et pour nos chers
dtudiants. Je demeure affectueusement, en l'amour de NotreSeiyneur et de son ,mmaculee Mere, IMonsieur et ltrs cher confrere, votre tout dcvoud serLeteur. - A. FIAT, i.p.d.liM. o
t De Dax, 15 d6cembre 1914. - Mon cher Monsieur Meuffels. La grdce de Notre-Sciyneur soit avec nous, d jamais. Merci
de votre lettre. Je I'ai trouvee tres intdressante : vous etes, sur
plusieurs points, mieux renseignd que nous. HIlas ! it en est
plusicurs des n6tres, dont on n'a aucune nouvelle. Sont-ils morts?
Sont-ils prisonniers ? lei, on naus a appris la mort d'vn frree
coudjuteur sur le champ de batailie. L'loiynement pour us
temps du bon Monsieur Suylen m'a peind, car je le crois fait
pour votre maison. Mais, dbs que les missionnaires relenus d
l'armee nous reviendront, M. Suylen a ddja un remplaCant pour
Noto, nommd et coniu ; je crois done qu'il vous reviendra, mais
quand ? Ohlt ! que cette erise est terrible pour tous, pour nos

Missions en partlicuier.Je suis satisfait de savoir que les dcur
que j'acais disiygn pour la Chine sont partis. Ici, i y en avail
deux aussi, que j'avais designds, mais qui sont foredment retewus pour le Berccau, oft plusieurs professeurs sont sous les
drapeaux. Ces jours-ci nv:us avons eu la douleur de voir partir
de tout jeunes etudiants pour la caserne. Comme c'est triste !
Je comple rentrer & Paris. le 29 de ce mois. Veuilles saluer
de ma part votre ckire faidlle que j'aime de plus en plus, comme
Jacob avait ses prdferences pour le jeune Joseph. Je prie NotreSeigjneur de vous btnir ious et je reste en son amour, mon cher
M.nsieur Meuffels, votre tout divoud serviteur. A. FIAT,
i.d.p.l.3. »
Le 31 d6cembre 1914, mourait, en Hollande, ma bonne mire.
Comment I'apprit-il ? Je ne !e sais ; mais, dOs le 12 janvier
1915, le vndr6d Pere FIAT m'ecrivait de .Saint-Lazare oit il dtait
rentr6 le 29 decembre precedent :
De Paris, le 12 janvier 1915. - La mort d'une mere est une
des peines les plus sensibles que puisse dprouver le ccer d'un
homme. Le v6tre vient done d'dtre mis sous le pressoir ; j'ai
hate de vous dire que je partage votre douleur et que j'unis mes
prieres aux votres pour le repos de cete chore ame. J'ai reu
des lettres de bonne annae de la part des Sdminaristes et des
dtudiants de Panningen. Je leur ai redpndu par la voie de Londres ; jaime a penser que ma rdponse leur arrivera.Je salue de
nouveau votre chore famille et je reste en Notre-Seigneur, mon
cher Monsieur Meuffels, votre tout ddvouo serviteur. - A. FIAT,
i.p.d.l.M. ,
a De Paris, le 14 mars 1915. -

Vous m'avez ecrit, malyrd
le surcroit de votre travail, une lettre bien interessante et bien
complete. Je vous en suis tres reconnaissant.Je viens d'en faire
part au bon Monsieur Monteil. II vous a bien laissd, je crois, une
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bonne parlie de son cceur. Nous avons ld uine dizaine de nos
Chinois. Oh ! que cette guerre peat faire du mal d la Commnunautd, si Dieu n'en paralyse les effets desastreux pour les communautds et pour les Missions. Mais il y a lieu d'esperer que
duns tous ces bouleversements de la socidtd, la Sainte Vierge
poursuit la meme idde que Dieu dans le deluge et dans l'fncarnation : , Instaurare omnia in Christo. , Veuillez saluer votre
chbre famile, qui n'a pas cessi d'etre la mienne, mon cher Monsieur Meuffels. - A. FIAT, i.p.d.lM. n
a De Paris, 15 mai 1915. Votre lettre est plus prdcieuse
que vous ne pensez, et je vous dis de suite ma reconnaissance
du temps que vous m'avez donnd, du soin que vous avcz apporth
a la rddaction de votre lettre et des excellents temoignages que
vous rendez d l'excellent esprit de votre maison. Ah ! je ne sais
si vaus savez combien je I'aime, et le plaisir que j'dprouvais a
me trouver avec vous i Emmaus. L'annee dernibre, pensant a
ma demission imminente, j'avais bien quelque peine d ne laisser rien paraitre.J'dtais a la fois triste et content. Ma dimission
n'a rien changd a vos disposittons, ni aux miennes, Dieu soit
bcIai. Vous nous aves rendu un important service en utilisant
(en a mainutenault n utile) cette annde pour nos chers 6tudiants
(de Saint-Lazare, rdunis chez les udtres d Panningen). Mais
qu'un temps de rdnovation serait ndcessaire pour ces chersetudiants, jetis ainsi aux quatre vents et foredment hors la vie
commune. Quelle crise pour la Compagnie ! et qu'il nous faudra
apr&s, des hommes de rgqle et fortement trempds dans la vertu,
pour ramener tout d la Regle et d l'esprit de saint Vincent. Je
recois pen de lettres. Je n'y ai pas droit, mais je me rdjouis
d'apprendre que la correspondance avec les soidats fait du bien.
L& bon M. Coste est parti, hier, pour Bellegarde. Sa plaie se
ferme lentement. Nous attendons demain le Tres Honord Pore
Villette, revenant d'Espagne par Marseille. Sa santd paratt bien
bonne. Je vous souhaite au moins une bonne fin de retraite (35)
et je reste en Notre-Seigneur, mon cher Monsieur Meuffels, vctre iout devoud serviteur. - A. FIAT, i.p.d.lJM. ,
La dernidre leltre reque :
<< Paris, 16 juin 1915. Aprbs avoir ddguste la correspondance de ma f6te, le mddecin me condamne au repos absolu et
a la chambre. Veuillez done agreer mes excuses et les faire
aqrder a tous ceux des vOtres qui attendent de moi une reponse.
J'en suis humili6 et contrarid, mats je dois obdir. Je salse affelcueusement tons les n~tres et je reste en Notre-Seigneur,mon
cher Monsieur Meuffels, votre tout devoud servil(ur. - A. FIAT.
i.p.d.i.M. n
MALADIE ET MORT DE NOTRE TRit

HONORi

P:IRE

FIAT

Dans sa longue vie, M. FIAT avait eu, comme tout homme,
sa part aux indispositions courantes, fatigues, rhumres, grippes
et autres accidents de la santd. Dans un de ses voyages a Rome,
en janvier 1895, en gare de Chambdry, il se pressait pour prendre le train quand son pied glissa sur le trottoir, et il tomba
de son long, [a f&te en arribre. Mais, se sentant tonber il eut
A temps le geste instinctif d'6tendre la main pour prdserver la t6te,
(35) Je faisais A ce moment ma retraile annuelle & Emmaus. notre
maison de eampagne. oil N. T. H. Pere FIAT, lors de ses visites annuelles, accompagnait volontiers la communaut6. le jour de conge.
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et, grace a Dieu, it n'eut qu'une petite douleur au poignet, qui
ne fut pas grave (36). Sauf a Montpeilier, oi la seconde annce
de son prolessorat, la poitriLe donna quelque inquietude, qui
se caima bientOt, et ure autre alarme de courte durdc, en juin
1913, sa forte constitulion d'horinue de la campagne et de la
moutagne, jointe h ses habitudes de vertu et de frugalite I'avait
pratiquemnent inuiunise toute sa vie, coatre les maladies. La
seule qui continuait a se faire sentir elait l'inexorab e vieillesse. Elie te forcait d'abandonner maintenant au d6vouement
filial et quasi-paternel de son bon Frere du Secretariat, le Frere
Paul Al.ahverdi, bien de ces petils soins de menage, par lesquels un honune labo ieux et discret maintient, le plus longtemps possible son independance personnelle.
II continuait au reste ses exercis-s de pidtd, la rdcitation
du breviaire, I'egrenage de ses chapelets, ses lectures spiritueiles, substantielles, dans la Sainte Ecriture, saint Vincent,
saint Thomas, saint Bernard, Bellarmin et les autres. Mais au
mois de mai 1915 ses. forces s'affaib:irent plus visiblement ;
bientot il ne put plus celbrer la sainte messe ; ii allait 'entendre tous les jours et faire la communion a la tribune, qui
est de plain-pied avec la chambre qu'il occupait au numdro 8
du corridor des Saints-ApOtres.
Mais le lundi 29 aout, le jour oit il venait d'accomplir ses
quatre-vingl-trois ans, it ful surpris dans l'une de ses visites
au Saint-Sacrement, I'apres-midi, par une forte crise du cceur.
On l'aida a regagner son lit et, comme la crise s'aggrava, on
lui administra en toule hate 1'Extreme-Onction. II reprit connaissance vers les dix heures du soir. Le mardi matin, une amblioralion lui permit de recevoir integralement les derniers sacrements, de renouve:er les Saints Vceux, de demander pardon
de ses fautes, et de benir sur leur demande le TrBs Honord Pere
Monsieur Villette et les confreres qui purent r'approcher. Et
le tendemain mercredi, 1" septembre, vers les sept heures et
demie du soir, il entrait pieusement et paisiblement dans sa
bienheureuse ternilt. II avait passe cinquante-huit ans dans
la famille de saint Vincent de Paul et cinquante-sept ans dans
le sacerdoce de Notre-Seigneur. II fut expos6 dans notre salle
des reliques qui est aussi accessible aux Filles de la Charit6
et aux fideWes. On y cdltbra chaque jour des messes, de cinq
heures A dix heures du matin, jusqu'aux fundrail es. Celles-el
eurent lieu le samedi 4 septembre. Malgrd la guerre qui s6vissait au plus fort, et qui avait bien reduit le personnel de
la Maison-MBre, elles furent glorieuses, comme le racontent les
Annales et les autres publications de la famille religieuse.
Le nom de M. Antoine F'AT est rest6 en veneration chez
les Fils et les Filles de Saint-Vincent-de-Paul. Pendant sa vie
ddja, et surtout apres sa mort, ii s'est formd & son endroit
une vraie a r6putation de saintetd a Fama sanctitatis ,, dont
on ne peut laisser perdre le discret et Aloquent temoignage.
c Est-ce que vous ne pourriez pas ademander d Dieu - dcrit
h Scour Bessonneau, M. Lepers, de Ning-po (Chine) (37), de manifester la gloire de ce vdndrable Pae, ? Si vous le demandiez,
malgrd son humilitd, Dieu permetlrait qu'il fit quelques mira(36) Fait racontd par un tdmoin oculaire dans une lettre dcrite
de Rome, le 25 janvier 1895, par M. Dubus, son compagnon de voyage.
(37) Lettre du 17 janvier 1925.
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cles pour qu'on puisse introduire sa cause. Car le Tres Honord
Pere FIAT est un sainut d cancniwser ! El rous, qui C'avez si bies
connu, vous pouvez nous obtenir cette grdee. Lui qui a taut fait
pour les bienkeurenx Jean Gabriel et Francois Riyis, ainsi que
pour la bienheurese Mere Louise de Marillac, esi-ce que personne ne pense d lui ? Je ae sais ce qui se passe en France et
en Belgique, mais il me semble que ce terait un bel extcmple
de loutes les vertus d proposer d I'admiration et pour exemple
S-tous les confreres et aux saintes Falles de la Charitd. Je n*
sais si cette annde, vous verrez Mgr Reynaud. 11 a en odeur de
saintetd le v6dndr Pere FIAT. II n'a janais varie.
.
Appreciation gindrale retrospective
Une chose m'a souvent frappd. Dans nos provinces et nos
maisons, vivent de trOs bons confrdres qui tranchent sur les autres, comme Saul d6passail de la tIte les flis d'lsrael. D'ordinaire,
ce n'est que iorsqu us ne sont plus qu'ils paraissent dans toute
leur grandeur. Non que la mort leur confere cette sup6riorit&
Mais elle la fail mieux ressortir, une fois que le d6ecs a clarifid
les conditions parfois deprimantes qui rapetissent, A nos yeux,
les meil:eurs, tant qu'ils restent min•ts aux autres morte.s avee
les defauts ou petites miseres de toute vie. Sur un plan plus
dievd en paraissent d'autres plus remarquables encore en vertu
et en z6ee, en science et en sainteld. M. FIAT esl de ceux-la, un
grand parmi les grands. Comme tel, ii ne se connaissait pas, et
n'dtait pas connu de tous. II pensait A tout, sauf a se priser et
.se meltre en evidence. Ses annees de vocation et son long
Gendralat nous ont valu en lui un ap6tre zd16 de nos missions
tant intdrieures qu'dtrang6res ; un bon ouvrier de la sanctification du clerge, du relevement des 4tudes dans les sdminaires,
et d'admission aux grades universitaires pour nos propres sujets, un administrateur pr6voyant, prudent dans la fondation
des co:es aposto iques, a la veille de la crise des vocations et
dans le r6tablissement des deux anndes de Sminaire interne,
un Supdrieur ayant la claire vue de la vie de famille en communaut6, du prix de la pauvretd et de la bonne administration
du temporel, de la valeur et du rendement humain des sanies,
du danger du nationalisme et de la politique, mais surtout un
modele achevd de saintetd personnelle et de botit insigne qui
nous reproduisait celle du Bon Dieu. Peut-4tre meme, au jour
supreme du jugement, d6couvrirons-nous qu'. 'exemple de certains Blus qui ont exerce, comme lui, Pautorit6 et ie commandement dans le tracas des affaires, M. FIAT s'est prdsentd an
tribilral de Dieu dans ]'innocence de son bapt4me (38).
OAk I
la belle dme, qui emporte avec elle la grdee de son bapttme n,
disait M. Gobillon, curd de Saint-Laurent, de sainte Louise de
Marilac. Nous pensons de m6me de M. FIAT, tellement il nous
parut, lui aussi, une Ame A la fois aimante et pieuse, tenace
et condescendante, ferme et paisible, entreprenante dans le bien,
sincere, malgr6 quelque mdprise loyale et pan.-agire, c .imanisa
men6cpar d'autre passion que celle de son devoir.
(38) * Je pensais tantdt devant Dieu et dsaisa : Seigneur vous
" voulez que nous parlions de Mademoiselle Louise de Martlac. Qu'asStu vu en elle Y II m'est venu quelque petfrtancheron d'ImperfeoStion, mals des p6chts mortels, oh ! famais. C'etatt une date pur
" en toute chose, pure en so jeunesse, en son marfage, en son eeuSvage. a Coste X, p 716.
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Quand son devoir de Superieur venait en conflit avec sa
bontd ou son humilit6 habitueile, il repbtait parfois le mot du
psalmisle: u Super sencs intclie.i ,, \erset que le texli du
nouveau psautier rend plus expressif et plus explicite encore :
intelltgentior sum, quia mandata tua observo (Ps.
c
Senibus
118, v. 99). Je l'emporte en inlel igence sur les vieillards, parce
que j'observe tes commandements. a
Toute comparaison devient facilement hasardee et dangereuse, mais ce Supdrieur-Pere qui a tenu le pas A saint Vincent pour les ann6es de son Genrralat, et pour son humilitV
d'enfant : n vieillard des son enfance : serex a puero ,.discei
nos litanies de famille, ayant gard6 les charmes de I'enfance
jusque dans la p!6nitude de I'cge : telle est l'iniage interieure
que gardent de lui ceux qui Font beaucoup connu et pratique.
Hubert MEUFFELS, i.p.d.l.M.

NOUVELLES

VINCENTIENNES

CITE DU VATICAN. - Le 21 fdvrier 1949, dans la Cite papale a 616 b6ni et inaugurd le nouveau r6fectoire pour les ouvriers du Vatican. La cuisine est outillde pour servir neuf cents
repas a la fois. II y a, en annexes, des d6penses, salles de distribution, souillardes, 6tablies b la moderne. Le tout muni, ainsi
qu'il convient, des machines et insta lations du dernier cri. Le
refecloire comporte trois cent seize places assises.
Inauguree par le cardinal Canali, president de la Commission pontifica'e pour l'Etat du Vatican, cetle ouvre est confiee
aux Filles de la Charit6 qui dirigent. ddja depuis nombre d'anndes, 1'Hospice Sainte-Marthe.
(D'aprBs Annali della Missione, 1949, p. 105.)
27 f.vrier 1949, 1 douze kilometres de Rome,
Le
ROME.
M. Benoit Varilone a et6 install cure de Tor Sapienza. Cette
cure vient d'etre confiee a la Province lazariste de Rome. Situde
dans I'ouest de la banlieue romaine (l'Agro romanoL eelte paroisse s'6tend sur une dizaine de kiIometres- carres et rassemble
quelque dix mille habitants, rdpartis et diss6minds dans de modestes hameaux et des bourgades dent les plus importantes sont
Tor Sapienza, Tor Tre Teste, Boccateone, La Rustica, Salone et
Lunghezza. Dans le plan d'urbanisme de la banlieue romaine.
on prdvoit IU une zone industrielle. Aussi un imposant groupe
scolaire a 6td 6difid a Tor Sapienza ; provisoirement, une salle
de cette dcole tient lieu d'dglise.
A La Cervellata, fief des dues Salviati et distant de quelque
quinze cents metres de Tor Sapienza (route asphaltee). se dresse
une modeste 6giise qui, d6dide A I'Immacu'ee, peut contenir deux
cents personnes au maximum. A La Rustica, sur l'initiative
apostolique de M. Varilone, qui, depuis cinq ans, prend sdin de
ces braves gens, une chapelle pour quelque quatre cents personnes, a ei6 b6nite le samedi 5 avril 1949, par Mgr Pietro Ercole.
Elle est d6dide a la Sathe Trinit6, comme saint Vincent l'avait
vou!u pour la premiere maison de Rome, et comme l'itait I'6glise
de Montecitorio.
Quant A Tor Sapienza, l'eglise prdvue et deja entreprise, aura
saint Vincent de Paul pour litulaire.
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Le 27 f6vrier 1949, M. Evaristo Cacchioni, ancien curd, a cede
sa paroisse au nouveau litu!aire. II y avait foule pour celte instal:ation de M. Varilone, qu'aident 66sormais M. Louis Betta,
dconome, M. Fervari, vicaire, et le frbre coadjuteur Louis de
Gario.
(D'apres Annati della Missione 1949, pp. 106-107 et 170-171.)
ROME. - Le 14 juin 1949. M. Jean Prati, depuis quelqiie
semaines install6 Sup6rieur de la Maison Saint-Sylvestre &
Rome (proche le Quirinal, via XXIV Maggio, 10), est noinm6 et
6tabli visileur de la province romaine. 11 succide a M. Ernest
Cassinaii, qui exerVait cette rude charge de visileur depuis le
26 aout 1947.
SIENNE. - Le 7 f6vrier 1949, M. Pierre Castagnili, ddj&
Superieur de la Casa pia San Vincenzo, a dt6 nomm6 Directeur
des Filles de la Charit6 de la Province de Sienne. II remplace
en cette derniere charge M. Giovanni Prati. installd Supdrieur
de la maison romaine de Saint-Sylvestre an Quirinal.
BRESIL. - STATISTIQUE 1948. - La Province lazariste du
Brbsil, sans y comprendre les deux actives Vice-Provinces de
Nderlande et de Poiogne. compte 23 maisons. Les confreres s'occupent de 43 oeuvres, 3 6coles apostoliques, un seminaire interne,
un scolasticat, 5 petils s6minaires dioc6sains, 4 grands s4minaires dioc6sains, une maison de mission, 8 paroisses, 2 residences
missionnaires, 17 chapelles. I centre d'ceuvres sociales. A cela
il faut ajouter : 1* la direction spirituelle des 1.600 Filles de la
Charite, reparties en 176 maisons ; 2° l'aide spiriluelle a quelques-unes des 2.907 Conferences de Saint-Vincent de Paul, avec
45.640 membres, et 3* les Dames de la Charit6, les Enfants de
Marie et les Louise de Marillac.
Grand et vaste travail qui reclame de nombreux ouvriers...
(D'aprBs Campanha da Familia Vincentina, n* 17.)
ORAN. - En la fTte annuelle de Saint-Thomas, le 7 mars
1949, le Sdminaire eut a ceur de souligner le cinquantibme anniversaire de la mort de M. Calixte IrlandBs qui, avec d'autres
meritants Lazaristes, travailla A la formation des clercs du diocese d'Oran, en la premiere installation du seminaire, au faubourg Gambetta.
En la nouvelle installation du faubourg d'Eckmiihl. M. Henri
eut A coeur d'evoquer ce dejh lointain passe. La grand'messe qui
marqua cette fete scolaire de 1949 fut suivie d'une absoute, specia'ement consacr6e au souvenir et a la gratitude pour le vdn4r6 M. IrlandBs. En cette occasion, M. le chanoine Munoz, ancien leAve du seminaire, fit revivre avec eour et delicatesse
la figure Idgendaire de M. Irlandes (voir plus has p. 84-89).
ETATS-UNIS. - Sur S(eur Elisabeth Seton. voir Annales.
t. 48, p. 125, 128-150; t. 65. p. 390-412 ; t. 90. 1. 5S2. 599;
t. 100, p. 16-19; t. 101, p. 1010-1011: t. 104. p. 751-755
t. 105, p. 301-304; t. 108-109, p. 193.
C'est la Mere Seton (1809) qui fut lu rdritable fonldarice
des dcoles paroissialesauz Etats-Unis. Convertie au ctho!Wcisme
apres la mort de son mari elle fonda la Congrdgation d's Smwurs
de la Charitd en Amdrique. Jusqu'alors, les dcoles catholiques
dtaieni dirigdes par des laics qui deraient naturellement se
faire payer. Mere Seton inaugura la premiere cole paroissiale
gratuite dins laquelle les surs
professaient, dcole qui devint

le muoddle de routes Ies uulres. Cc faisant, Mere Setun favait
rdpondu au besoin essentiel de I'Eglise a Emmitsburg, citle du
Maryland. Mais la mIme necessild se faisait sentir partlou aun
Etats-Unis, et les catholiques ne tarderent plus a se rcnuire
compte de son importance.
S Education ct codducation catholique
aux Etats-Unis,
dans Nouvelle liteuze th('ologjique, 1949, p. 174-175.
N.B. - Aux Etats-Unis d'Amilrique. !es catholiques soutiennent plus de 200 colleges et univers-tLs. 2.432 higth schools
(dco!es sup6rieures) avec, au total. 720.000 d!eves; 8.248 dco'es
paroissiales, avec plus de 2.000.000 d'ildves, sans parler de leurs
323 sdminaires. des 365 orphelinats (hebergeant 45.000 orpihelins
et orphelines), des 237 asiles pour malades et vieiWards el de
794 h6pitaux. Plus de 9 % de la population scolaire totale
frdquenle les ecoles catho!iques. Pour les eco'es primaires seules, le taux s'6leve k 11 % (ibid., p. 176-177).
MADRID. - Le 20 mai 1949. en !a maison centrale die
Madrid, a iet rappele a Dieu M. Adolphe Tobar-Mayoral, Visiteur
de la province de Madrid et Directeur des Fil'es de la Charitd
en Espagne : depuis le 30 mars 1930, il portait celte fort rude
charge. Nd a Burgos le 28 septembre 1878 et admis dans la
Congr6gation de la Mission le 15 seplembre 1R94. il fut ordonno
prdLre !e ii juin 1903. Aprds deux ans d'dtudes A Rome, on
1'envoya enseigner la !hiiosophie a Horla'eza (1905-1907.1 puis
le dacme ia La I.agunan aux lies Canaries. A Tendrife). Rappe!d
en 19t ii la m:zison centrale de Madrid ii y professa de 1u11
i 1922: morale. dogine et deriture sainie. Supdrieur a Cuenca.
de 1922 & 1928, il fut. deux ans durant, Directeur du Sdminaire
interne & Hortaleza. C'est !H qu'il fut choisi pour la fonetion de
Visiteu'.
MADRID. - Le 13 juin 1949 a etd no-nmmi Visiteur de Madrid M. Ojea (Silvestre). Auparavant Sup6rieur de Hortaleza.
il succede & M. Adolphe Tobar, ddcedd i;e 20 mai precedent
SASSARI (Sardaigne). En mai !919, I'archervqu'lde
Sassari a commencd le nroes informatif sur les veitui
de
M. Jean-Bapliste Manzella, 1'ap6tre de la Sardaigne, 'Ule vinrcntiennc. Cf. Annales de la Conqrdegation de la Mission, I. 103 (1938),
p. 272-276, cl i. 110-111 (1946-1947). p. 212.
PARIS. - I.e 30 mai 1949 est dkicrd6 !if Cardinal Suhard,
Archevque de Paris. Sa grande bonli cl son d\vouement in'assable lui avaient gagn6 tous les coeurs. Tout cela se manifestail
dijh aux jours somhres de 1940, lors de san intronisalion el
de sa reeeplion A la Maison-M~1re. Voir Amiales, .Ilf3(19 i)..
p. 325-337.
STRASBOURG. LE ,II:I.L
SACERDOTAL DE M. THEmODnRE
KIEFFER (26 mai 1949). - Le Seminaire Inlernational de Strasbourg a fetd, le 26 mai, jour de 1'Ascension, ies noces d'or sarerdotales de M. Kieffer. C'est en effet en 1899 le 27 mai exactement, que M. Thdodore Kieffer, a'ors profe-seur-directeur A
Wernhout, fut ordonnd pr6tre par I'EvEque de Br6di.
Des consignes sdveres avaient Wt6 donndes aux organisafeurs
de la fdte par le cher et terrible jubilaire : il etait d6fendu de
faire des invitalions ; tout devait se passer dans 'a plus grande
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simplicitd, dans i'intimitd de la vie de familic. p.;s de discours,.
rien qu'un tout petit compliment I
Chose curieuse : bien que les consignes aient 3t6 bien observdes, cependant, le jour de la fete, tout un public sympathique
envahissail notre maison. II n'y avait cerles ni Eveque, ni
Vicaires generaux, ni Prefet, ni Sdnateur, grands personnages
qui ne se mobilisent que sur invitations, mais des Filles de la
CharitA et beaucoup d'amis, grands et petils. La renommine aux
cent bouches avail, cette fois encore, joue son rlie et, sans tamhour ni trompetle, annoned ia fte un peu partout 4 sa manicre,
on ne sail comlent ! Elle est allde rejoiiidre Mgr Weber dans
sa tournee de confirmation. Et la poste se chargea d'apporter
au Pere Kieffer, dans un long-t!lgramme, les chaleureuses et
cordia'es fl:icitations de son dv6que Pt le ltnoigniage de la
reconnaissance de tout le Diocese.
Le ,Seminaire International, et le PNre KielTer en parti-culier, compte de fervents amis dans le haut personnel eccldsiastique et civil. On en aurait vu volontiers quelques-uns A lIa
fete: par exemple tel senateur d'A'suce, toujours alerte et
jeune de coeur, qui jadis, avec M. Poincare, fonda la maison et
resta longlemps membre du Comitd. II serait venu vo!ontiers
revoir son ceuvre qui ressuscite. Et combien d'autres ! Les
menibres du ComitB et le sympathique Pr6sident des Conferences de Saint-Vincent de Paul. et les Vicaires gcndraux, et
des hommes d'ceuvres, des aumoniers, des professeurs de facult6s, etc.., toutes gens avec qui le Pere Kieffer a dchangd, pendant son long sejour A Strasbourg, des relations de bonne amitid
et de pfarfaite et intime confiance.
Mais chut ! Un certain si'ence devait p'aner sur notre fdte.
Du reste, le bon P1re Kieffer, qui a toujours aimi let silence,
I'aime aujourd'hui doublement ayant I'oreille assez dure. Les
discours, les compliments, la conversation dans les banquets, In
musique n'arrivent guere jusqu'a lui. C'est sur nos lUvres et sur
nos traits qu'il lit nos pens6es; il les deviie. Quand les trails
sent sympathiques et les visages dpanouis, il comprend tres bien,
et ce fut le cas ce jour-la, dans l'intimitd de notre petit groupe
familial.
On ne lui servit ni musique ni discours. La vei'le au soir,
on lui avait servi, pour ses yeux qui sont bons, un film ; un vieux
film non-pariani oi tout s'dlale. meme les paroles, sur I'deran :
L'Appet! Vieux film, mais edifiante histoire d'une vocation qu'on
voit s'6panouir et se ddvelopper normalement jusqu'au sacerdoce
et oi le jeune prdlre, par faveu-r exceptiounelle de son Eveque,
celui d'Arras, est chargd de sa paroisse nalale, o(i it vient de
voir mourir son Cure.
Le londemain, jour de l'Aseension, i 9 heures, notre petite
chapelle, qui n'a pas l'habitude de voir se derou'er de grandes
d'unegrand'
cerdmonies liturgiques. vit ce jour-l la solennilt
messe, avec diacre et sous-diacre. De Cuvry nous 6tait arrive
tout un monde tres cher au Pere Kieffer. Son neveu fit diacre,
M. Rivals sous-diacre. AprBs coup, on regrette de n'avoir pas
h&
M. Droitcourt de faire pretre-assistant. La solennild
demand
eft edi parfaite. Les chants de la messe furent fort bien executes
par nos marunites libanais et nos confreres chinois, soutenus
d'ailleurs fort heureusement par nos deux ben6dictins de .'ervaux.
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Beaueoup de voisins et d'amis etaient lt. dont beaucoup
communi.rent. Le Docteur Herr, nn ancien de la imaisnn. trls
cher et tris divoud, dtait lt.
Aprcs la messe et 'action de grices, cc fut. autour dtl'
verre de vin, la longue conversation et le rappel des vicux s:tvenirs : Nice (1899-1901), Wernhout-Panningen (19101-1908). Di:xParis (1908-1925), Strasbourg depuis 1925.
A midi, au repas, il n'y cut pas de discours, nais une courle
evocation faile par nos Chinois et nos .ibanais, de tous les
Missionnaires qui allbrent porter en Chine et en Syrie, avee
!eur ddvouement, les lerons de sagesse qu'ils avaient eux-mniames
reques de M. Kieifer. C'Utait la reconnaissance de la Chine et du
Proche-Orient. Deux images oui les noms se pressaient. tres.es
en couronne, dvoquaient leur souvenir. Uz.e autre image - eln
forme de croix, celle-lh - rappelait les noms des ddfunts, jeunes
ou vieux, qui pass/rent par les mains du Pere Kieffer, el ion1
plusieurs furent aidds par lui dans le dernier passage, mais qui
tous, en ce jour. participaient an ciel i notre ftMe.
M. le Supdrieur. a son tour, pril la paro'e pour te 4 petit
compliment qui avail 6id autoris6. II ne fut pas aussi court que
I'aurait souhait6 notre jubilaire; mais, comme il 6tait er \ers
quelque peu fantaisistes, la fantaisie dora la pilule. Et le boLi
Phre Kieffer, qui eut A dire !e mot de la fin. ne se montra pas
mreontent de la tournure que la fete avait prise.
A VtDres. notre petite Eouipe de chantres se conlenta de
reciter 'office. Mais le salut fut solennel, et ce fut le jubilairqui presida.
Dins I'aprEs-midi. nos h6tes de Cuvry nous quittaient. ijia.
eminortant nos regrets, mais noun laissant un peu de leur bonne
grice. de leur bonne humeur et beaucoup de leur amitie.
Le soir. un second film sacerdotal. La Relbve, bien vieux
lui aussi maiz conore ceuhi-lh. et nlus dramtnlinue cue 'ele"i de
la vei!'e vint cl6turer la fete, maniC avec maltrise pai M. Fer:a,
notre maitre-machiniste
Puis la pribro y mit son sceau. fail do surnaturc'le reconnaissance, de fierte chretienne, de charit6 fraternelle. ddsormai.
gravdes profonddment dans les ceurs. -- H. D.
AUSTRALIE. - M. WILLIAM JOSEPH I YNCH. C.M. -- Apris
une derni6re ma!adie de aunlre mois Mo. William Joscuh Lynch
est mort le 31 janvier 1949, a I'age de 45 ans. avant 26 ans de
vocation. I1 est le troisime membre de la province, originaire
d'Australie, mort depuis la fundation de ceite province en 1926.
Ii avail t1 de'ev6 par nos confrbres au Collge Saint-Stanisias et dlait entrd au SWminaire Saint-Joseph, A Eastwood. en
1923. Ily fit ses dtudes thhofogiques, en eludiant pieux et Irbs
sdrieux. Nommi professeur a son co'lege de jadis, it ful, en
1932. applique au travail paroissial et aux missions. De suite,
ii se fit une rdputation de prddicateur et de confesseur. Sa vnix
claire et forte, son z;le de feu et sa ddvotIon in'assab:e lui gagnerent tous les coeurs. Ses missions, ses retraites pour jeunes
gens et pour Enfants de Marie ont laiss6 le eneil!eur souvenir
dans tout ]e pays.
Prompt B discerner les vocations religieuses, il cut le priviIge de guider une nombreuse jeunesse vers des communautes
reagieuses. Personnellement, it avait un grand amour pour
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Marie-Imnuucu'de et il savait communiquer cet amour A d'aultres
Ames et I'y entretenir. Des signes de fatigue et de maladie, s'accompagnant de sympl6mes de Luberculose, i'obligerent bien
fchieusement a renoncer a la vie active. Mais son etat s'Ltazit
un peu amiliord, il fut de nouveau app'iqu1 au rude labeur des
missions. Son energie ne put a'ler de pair avec son zile, ct ii
fut contraint de s'appliquer au travail plus paisible du confesseur, fonction dans iaquelle il ful fort recherche.
En communaule, il 6tail bon et alfable. II cut un grand amour
pour la Congregation et un grand d6sir de sa prosperit&. Toujours il Blait prdt A pricher ou h entendre les confessions, minme
dans son dernier Mlat de sante. Jamais 1 n'eut 6gard a ses
interets ni & sa coinmodit6. A tout instant, it etail disposi &
rendre service.
Sa maladic fit des progrbs qui I'ob:igirent h s'aliter dans
I'hOpital oij il passa les quatre derniers aiois de sa vie, soign6
par les Sceurs Missionnaires de Marie. C'etait chose bien penible
pour un homme si actif d'etre retenu dans sa chambre, mais it
accepta genereusement cette inaction. Sa faiblesse fut exlrOdme
pendant les derniers mois. Quand ii sortait de son assoupissement, ii priait; et il trouva une grande force dans sa confiance
en Marie.
II nourut paisiblement, entourd de son pere, de sa mnre
et de ses sours, apres avoir regu les derniers sacrements et
la benediction papale. le 31 janvier, Ai5 heures du matin. Un
office solennel des defunts fut fort bien chaiit6 par ses confreres,
les esminaristes et les 6tudiants, AL1'glise Saint-Vincent d'Ashfie'd, A laquelle M. Lynch etait attache. AprEs une messe de
Requiem, solennel'e, le 1" f6vrier, il alla rejoindre les douze
confreres qui reposent d6jk dans le quarticr de la Communauld,
au cimetire de Roothwood.
Puissent son exemple et son zBle inspirer d'autres jeunes
missionnaires! Puisse son intercession nous valoir de nombreuses vocations pour continuer le travai! qu'il a dO laisser t
COLOMBIE. - Le 11 juin 1949, un communique A la presse
annonce la nomination de notre confrere, M. Francisco-Tu:io
Bolero-Salazar, comme dveque titu'aire de Marida et auxiliaire
deoMgr Joseph-Ignace Lopez, archev4que de Cartagena, en Colombie.
PORTUGAL. - Praliquement supprim6e en 1910, avec la
proclamation de la R6pubtique, et reconstituee en 1927, sous le
g6ndralat de M. Verdier, la province compte, en 1949 :
- 6 maisons dans la M6trop&'e et 3 z Mozambique, avec
33 pretres, 18 frbres coadjuteurs. 14 sdminaristes clercs, 23 itudiants, 9 frrres coadjuleurs en formation.
Les Maisons de la Metropole comprennent :
a) Deux Maisons de formation: Sdminaires de Sanla Teresinha et Sdminaires de San Jose, toules deux a Felgueiras :
b) Quatre maisons qui s'occupent de missions et d'aulres
minisl.res. Ce ont :
1* La Maison de Lisbomae oi sse trouve la Procure Provinciale et la Procure des Missions. Elle dessert des aum6neries et
donne des missions;
2" La Maison de Santa Quitdria s'occupe de missions, de
la Maison de formation des Filles de la Charitd, et du sanctuaire
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.de Santa Quitbria, centre d'Associations d'Knfants de Marie, de
Meres chretiennes et de Freres de Saint-Joseph;
3* La Maison de Nantes, a Chaves, assure le service de trois
paroisses et donne des missions.
4" La Maison de Funchal s'occupe de l'aumonerie de
1'Hospice, donne des retraites et fait du mintinslre.
Au Mozambique, dans 1'archev&che de Lourengo Marques
(drig6 le 4 septenibre 1940), 3 missions :
1* Mission S. Jeroniino, t Magudd, ave-r cinq confrkres et
deux freres coadjuteurs. II y a:
- Un Petit Sdminaire indigene, avee une quarantaine
d'dlives ;
- Un Internal de garcons qui fr6iquenent, pendant la
journte, ies eco'es de meliers et, le soir, l'6cn;e primaire;
- Un Internal de filles, tenu par des religieuses. O y
apprend des travaux domestiques et P'on s'y adonne aux etudes
primaires ;
- Eparpillies dans un rayon de 100 L.Jomntres, une trenlaine d'ecoles d'enseignement 6elmentaire oi l'on prepare nussi
les neophyles pour ie bapteme : Ces dcoles ont une population
scolaire d'environ 4.000
elees.
2* La Mission S. Vicente de Paulo du Guija, avee deux
confreres et un frkre coadjuteur. De recente ereation, cette
mission possede dCjk une belle Eeo'e-Chape'le et une bonne
rdsidence. Elle fait le service de 25 eeoles dispers6es sur une
vaste surface.
3* La Mission Santo Antonio do Sabi., avee un confrere el
un frBre coadjuteur. C'est une petite mission qui vient de nous
Wtre confi6e au debut de 1949. (Juin 1949)

VISITE DE NOTRE TRES HONOR9 PERE SLATTERY
A DAX, AU BERCEAU ET A BORDEAUX
( 14-19 avril 1949)
Le TrBs Honord PKre connaissait ddj? la maison de NotreDame du Pouy of ii avait accompagnd M. Robert, alors vicaire
g6neral: Mais ii n'y dtait pas revenu depuis son eleclion au
g6neralat. Repondant & I'invitntion de M. Houfflain, il rCsolut de
s'y rendre pour assister h l'ordination du Samedi Saint qui devait
donner un chiffre re'ativement elev6 de nouveaux prdlres.
Parti de Paris avec monsieur Dulau, secr6taire general, au soir
du Jeudi Saint, ii arrivait & Dax le matin du Vendredi Saint,
assez 1Ot pour assister dans la belle chapelle de Notre-Dame du
Pouy & Ia messe des Prdsanclifids.
Dans le vestibule d'entree, M. Houfflain lui pr6senta Ia communautd rassembiCe, lui dit la joie des enfants heureux d'accueillir leur pcre et I'assurance de la filiale ob'issance de tous. Le
Tres Honor6 Pire remercia M. le Superieur et ceux dont ii elait
le fiddle interprile, Teur apporta le salut fraternel des confrbres
de la Maison-Mere et leur donna sa benddiclion.
L'office lerminC, la camionnelle de Notre-Dame du Pouy nous
conduisit au a Lanot n, lhospice des vieillards de Dax, situd dans
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les bois de pins, A que'que trois kilomitres de la ville. Un malentendu avail laissd croire que la visile aurait lieu a 2 heures
de l'apres-midi. Aussi, nous voyant arriver A It heures du matin,
les sceurs furent-elles en grand dmoi. La souriante affabilit4 de
M. le Supdrieur gnderal les rassura vite. Guides par Soeur Portal,
nous fimes la visite des diverses salles, visite bien rapide, car le
temps manquait pour s'arreter comme on I'aurait vou:u. L'hospice est d'aspect agrdable, avec ses corridors aux larges baies
vitr6es par ou air et lumicre pdentrent a profusion. Les jardins
des cours int6rieures sont fleuris. On y admire une statue en
pierre de saint Vincent de Paul, oeuvre d'un artiste landais. Haute
de quatre ou cinq mrtres, massive mais d'une grande puissance
d'expression, elle devail peut-gtre couronner queique edifice et
ferait tres bien au sommet d'une hauteur. Tout est propre et
m6me coquet dans cet hospice. Une heureuse pensee a fait rdserver aux menages des appartements qu'ils meublent a leur grd
et oh i's continuent a vivre un peu leur vie de jadis. Beaucoup
des pensionnaires de la maison sont des 6paves au point de vue
physique et au point de vue inleliectuel. Saint Vincent doit regarder avec une particuliire complaisance ces bonnes Filles de
fa Charit a. qui 1'esprit de foi et la charit6 qu'il inspire pour les
pauvres vieilards sent particulibrement necessaires. Elles ont
bien compris la beautd de leur tfche souvent ingrate et croient
avec raison avoir regu la mei leure part.
Nous passons devant le Grand Sdminaire de Dax construit. it
y a quelques annues, tout pros du i< Lanot a. Queloues minutes
d'auto, et nous voici a Pontchevron, la maison de campagne de
Notre-Dame du Pouy. Pontchcvron I Ce nom 6voque de t;.:t•
agrdables souvenirs dans l'esprit et le coeur des ancien3 de Dax.
Mais ceux d'entre-eux dont les souvenirs remontent a plus d'un
quart de sibcle srraient emerveillds en voyant les agrandi-sements apportds a la modeste construction qui ne pouvait peirt•ttre qu'A quelques 6tudiants de s'y insta'ler. Avant la guerre, lous
y avaient leur cellule, et pouvaient y sejourner pendant -toute la
durde des vacances. Mais I'occupation de Pontchevron par les
soldals y a cause, on s'en doule, d'importants ddgats. M. le
Supdrieur de Notre-Dame-du-Pouy nous met au courant de projets qui permettraient de remettre tout en etat et mime d'apporter que'quesameliorations a l'installation. Dieu veuile que
ces projets se rdalisent et que les dtudiants soient nombreux a
en bendficier !
11 nous reste quelques minutes avant midi. Juste le temps
d'une rapide visite aux soeurs qui dirigent h Dax l'hpilal oil
Sceur Marguerite Rutan se ddvoua aux malades avant de monter
h l'6chafaud. Soeur Laplace prdsente au Tres Honor6 Prre ses
compagnes el, avee elles, des seurs qui sont venues demander
la gu6rison de leurs rhumatismes aux eaux thermales qui font
ta renommee et constituent la grande richesse de la ville. En passant dans les rues de Dax, on evoque le souvenir du pelit paysan
des environs, 6!.ve an College des Cordeliers qui devait 6tre saint
Vincent de Paul.
Dans I'apres-midi, chemin de croix. Puis, nous allons saluer
Mgr Mathieu, devque de Dax et d'Aire. Son Excellence. a bien
voulu accepter de faire dans notre chapelle la longue cerdmonie
du Samedi Saint an cours de laquel:e aura lieu 'ordinalion.
M. le Supdrieur gendrsl l'en remercie, et Monseigneur nous parle
avec beaucoup de simplicitd de son diocese, de ses difficultds, de
ses espdrancas.
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Le lendemain matin, nous restons a la chapelle de 7 heures
un quart a it heures et demi. Mlais le temps passe vite. Queile
beaut6 dans cette lilurgie du Samedi Saint et de 1'ordination I
Et comme les deux c6remonies se compiEtent bien I'une I'autre !
De nombreux parents des ordinands y assistaient ; el c'6tait un
spectacle vrainient 6difiant de voir avec quel recueillement ils
suivaient l'office, la plupart en se servant du missel. Mgr Mathieu
ordonna onze prktres et deux diacres. Onze pretres I Cela paratt
un beau chiffre. Mais, en regard des besoins, en France et surtout h 1'itranger, devant lant d'appels k t'aide qui arrivent tous
les jours a la Maison-Mbre on ne peut que repdter 1'exclamation
des ap6tres devant les cinq pains d'orge et les deux poissons :
" Sed quid haec inter tantos ! * II est vrai que multipliies par
la bdnediction du Sauveur ces quelques provisions suffirent A
nourrir une mu.titude.
A ddfaut d'une multiplication impossible, souhaitons du
moins que nos ecoles apostoliques alimentent suffisamment le
Seminaire interne et les etudes. Cette question du recrutement est
capita:e pour 1'avenir de la Congregation. Aussi une visile au
Berceau, ddja si cher au coeur de tout enfant de saint Vincent
s'imposail-elle au Superieur g6ndral de la Mission. Cette chire
maison y avait un droit tout particulier en raison du sinistre
qui. pendant la derniere assemblee gendrale, dans la nuit du
14 au 15 juiliet 1947, y fit de tels ravages. Devant une pareil:e
catastrophe, le courage de M. Pierre, Superieur du Berceau, n'a
pas flechi. Sans aucun appui officiel (il n'a recu de 1'Etat ni un
sou ni un bon de maleriaux) on I'a vu se mettre rdsolument i
I'euvre de reconstruction. Mais avant de nous faire les honneurs
de ses chantiers, ii nous conduit A la salle d'6ludes o( nous attendent, avec les confreres de la maison, les 6t1ves de I'Ecole
aposlolique et les orpheiins. Un des ainds exprime trbs delicatement au Tres Honord PNre les sentiments de ses carnarades et
lui promet en leur nom de faire tout le possible pour continuer
les belles traditions de la maison.
Monsieur et Trbs Honord Plre,
II vous aura etd dparynd la tristesse de pleurer sur les ruines
lamentables du Berceau incendi6. La derniere fois que vous l'avez
visild, il dlait dans lt'clat normal de son architecture un peu archaique et classique, mais si aceuellante et si familiale, de grande
famille ancienne. Aujourd'hui, les blessures extdrieures sont
presque toutes pansdes ; et si t'on rentre dans les sailes ddsertes
et nues, on pourrait croire que rien ne s'est produit... ou que tout
est rdpard.
II est vrai que le monde entier s'est intdresse d nous, comme
it convenait, puisque saint Vincent est mondial, et que ses enfants du Berceau le sont ausse, car ii n'est pas un fuseau de la
plan&te oit ne travaille quelqu'un de nos anciens. Les grains de
riz de Madagascar et les humbles saphques de Tien-Tsin se sont
confondus avec L'obole de la cuisinidre de la rue du Cherche-Midi,
pour se transformer cn ardoisei qui abritent en ce moment nos
petits frires de L'orphelinat. HBlas ! aprcs cet effort universel,
qui s'essouffle, ii reste encore tout a installer et A meubler, mais
la Providence ne nous abandonnera pas. En attendant, nous donnons volontiers nos rdcrdations et nos promenades pour ddtordre
des fers on badigeonner des murs, de nos mains miladroites,
mais efficaces quand mdme.
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plus redoutables I Les rufnes morales qui ont pu rdsulter pour
notre Maison, de la guerre, de I'utilisation du Berceau d des fins
non prevues, de la perversitd et du reldchement g6-dral qui nous
environne et auquel nous serions tentds de nous rdsigner softement, comme & une evolution natureile et indluctable ; ruines
d'autant plus redoutables que les ruines mat6rielles pourraient
en distraire. Pour vwus surtout, qu'est-ce que le capital immobilier d'une maison de formation d c6dt de son capital en pidte, et
activitd intellecluelle, discipline, joyeux entrain, juvenile gdndrosite ? Croyez qu'il en est parmi les plus raisonnables d'entre nous
qui le comprennent comme vous; et qui tendent de leur mieux L
reconstituer l'ancien capital moral de la maison. Pour I'instant,
ils se sentent bien peu pour remplacer leurs anciens qui meurent
un peu partout sur toutes les longitudes. Mais its n ont pas renonce d la catholicitd qui a fait autrefois la gloire de leur maison,
devant Dieu et devant les hommes. Uts la maintiendront et rel&veront tcutes les ruines avec la grdce de Dieu et I'aide de leur
pare, saint Vincent.
Le TrBs Honor6 Pere repondit en ces termes :
Mes chers enfants.
C'est pour moi une tres grande joie que de me trouver aujourd'lui au milieu de vous. J'y suts, en effct, en famille, non
sculcment parce que vos professeurs sont mes fils Itrs chers, mail
parce qu'une dcole apostolique est normalement une pepiniere
pour la eocidtd religieuse qui la dirige. Pepinicre de prdtres de la
Mission, le Berceau l'a jadis did, on vient de le rappeler, et je me
'ais un devoir trds doux de le reconnaitre. Sans parler de ceux
qui sont dejd entrds dons leur dternitd, et dont plusicurs portent
un nom inacbliable,je sais combiea d'anciens dleves du Berceau
se devouent sous toutes les latitudes d l'evangdlisation des pauvres et a la formation du elergd. Mais il ne faut pas que le passe
qlorieux de votre maison soit seulement un souvenir.
Bien des causes, le plupart inddpendantes de la volonte des
hommes, wnt amend un ralentissement sensible dans cet apport
de la premiere en date des dcoles apostoliques au recrutement
des Prdtres de la Mission en France. II m'es! agrdable de savoir
que vous sentez ce qu'il y a d'anormal dans cette situation et
que vous etes tout disposes d faire tout ce qui depend de vouw
pour y rcmddier. Je srouhaite done de tout cceur que le Berceau
retrouve sa prospdritd de jadis. Dernierement, le Visiteur de la
province de Pologne m'ecrivait que son ecole apostoli',ue comptait environ deux cents ileves et qu'une quarantaine d'entre eut
entreraientau seminaire interne ou noviciat en octobre prochaini
Pourquoi les ecoles apostoliques de France ne connaitraienti
elles pas une prosperitd semblable ? Mais, en attendant.
que vous soyiez le nombre, ii ne depend que de vous, mes cherw
enfants, que vous soyies la valeur. La qualitd peut dans une cer-,
taine mesure supplier au nombre. Songez a la puissance de
rayonnement de la vie des saints.
Prenez done conscience, mes chers enfants, de la grandeur de
la tdche a laquelle vous rous destines, et, des lots, de l'importance des anndes qui vous y prcparent. a Spes messis in semine v.
La moisson vaudra re que calent les semailles. Ce nest pas toujours vrai dans le domaiue de l'agriculture, parce que bien des
flaaux peurent andantir les espdrances les plus prometteuses.
5
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Mais quand it s'agit de votre formation intellectuelle, morale,
et spirituelle, vous seres demain ce qu'aujourd'hui vous voutez
6tre.
Profitez des ressources que mettent d votre disposition la
compdtence et le devouement de vos mailres. Efforces-vous de dcvenir tous les jours meilleurs, de vous ddpasser tows les jours an
pen plus, dans tous les domaines de vctre fdrmation. HUcureut
serez-vous plus lard de n'avoir pas gaspilld dans la paresse et le
laisser-aller ces anades si prdcieuses et vraiment d&cisives de
votre adolescence.
Nous venons de chanter l'Alieluia sur lequel s'ovvre IL tenips
pascal. Cette fete de Pdques est la plus grande des solennitds de
1'ande chrdtienne, parce qu'eie cdlebre le triomphe de J6sus sur
la mort et qu'clle est par excellence la fete de l'esperance. II me
plait de voir dans cette coincidence le gage de la rdsurrection de
nctre cher Berceau. Apres une catastrophe qui nous avait plonrds
dans la stupeur, nous nous sommes repris a esp6rer. Au lieu de
se laisser abattre par I'imnensitd du ddsastre, avee une tMnacitd
bien digne d'un enfant d'un fils de saint Vincent qui, pur surcruit,
est un de ses compatriotes, votre cher superieur s'est atteld d
aI'euvre gigantesque du relevemcnt de ces ruines. Je tiens ci lui
dire publiquement ma gratitude et a l'assurer de ma paternelle
bwnveillance. Pour seconder ses efforts dans une aeuvre entre
toutcs importante, je ferai tout ce qui dependra de meui.
Comptons beaucoup sur la protection de saint Vincent de
Paul. It pratiqua d un deyrd pen commun Ie ddtachemeiat de la
famille et de la petite, patrie. Mais it leur gardait trute son affeetio., ; e celle-ci se truduisait souvent par des paro.es ou dee
gestes qui nous dmeutvent encore. Si done toutes les wuvres de sa
amidlle spirituelle peuvent compter sur son affectueuse interrention, comment l'6cole apostolique drigde aut lieu• mdtnes qui
furent tImoins de sa naissauce et oi s'dcoul'rent les aonles de son
enfance, si dcisivcs pour sa formation, ne serail-elle pas I'objet
lie ses prddilections ? Oui, tous ensemble, redisons aujourd'h~vi
saint Vincent de Paul notre affectueuse gratitude et noire invincible espdrance dans son intercession en notre fareur aupras de
Jieu.
Notes lui devrons la rdsurrection,dans toute sa vitalitM d'untrefois, de I'dcole apostolique qui porte son nom et qui, plus gue
jamais, se montrera digne de lui.
Pendant le temps qui restait avant le souper. nous times la
visite des nouvelles constructions. Derriere le batiment principal,
sur l'emplacement des d6pendances oi le fen avait pris, on a
bAti la nouvelle cuisine. On peut y admirer un grand appareil
frigoriflque, don gdnareux et vraiment royal de nos confrbres des
Etals-Unis. Le bhtiment central sera consacrd tout enlier . 1'hospice des vieillards. Les hospitalis6s y possederont leur chambretle
individuelle au lieu de coucher en dortoir. Les sours ktaient
bien A 'ltroitdans la partie dte eel difice qu'elles occupaient.
Elles auront d6sormais leur maison distincte, en prolongement du
bltiment des orphelines. Cette maisonn'est pas encore achevee.
Et partout, J'am6nagement intlrieur reste at faire : materiel de
cuisine, ameublement de I'hospice, maldriel de classe, ouvroir,
r•lecloire, pharmacie, etc-. Sans parler de la veranda qui devrait,
comme jadis, relier, les divers bAtiments. el du garage. A la chapelle, on a bien remplac6 I'autel principal kcras6 par ]a chute de
la coupole. Mais celle-ci est toujours A reconstruire. Quel pro-
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gramme ! Et pourtant, les travaux dejt executes ont coitt 22 milions. Les appe's de M. Pierre n'ont pas toujours 6td enlendus.
Mais certains ont compris. Et il cite avee une emotion reconnaissante le geste de tels induslriels des Landes qui ont fourni presque lout le bois de charpente, les parquels, le coffrage, etc... Dieu
veuille que d'aulres coeurs se laissent toucher, que d autres bourses se delient .et que les travaux ne s'arritent pas faute de
ressources !
SApres cette visite si inltressante et si emouvante le TrBs
Honord Pere consacre quelques instants aux Fiiles de la Charite
du Berceau que lui- presente Sceur Trouard, Superieure. J'ailais
oub ier de noter qu'avant d'aller au Berceau, nous avions fail
une rapide visite au sanctuaire de Notre-Dame-de-Bug'ose. I'un
des hauts lieux de la vie de notre Bienheurcux Pere.
Le lendemain, saint jour de PAques, M. le Supdrieur gendral
c6libra la messe de communion, et apres la grand'messe nous reprimes le chemin de Notre-Dame-de-Pouy oh dans la soirde le
Tres Honor6 Phre put recevoir en particulier les nouveaux prdtres. I e lundi, depart pour Bordeaux. Aprcs le repas de midi, dans
la maison de Seur Aujayqui a recemment succddd comme Visiteuse i Ia regrettde Soeur Badet, les scours servantes de la ville
viennent offrir leurs hommages au TrBs Honor4 Pere. Ce fut ensuite la visile A 'Hdpilal des Enfants assistds oh.nous accueille
Soeur Ducret. Avant 1'heure du souper. il restait encore deux on
trols heures, ce qui permit a M. le Superieur gi6nral de faire
.connaissance avec la maison des confreres du Bouscat. Cette residence de missionnaires est un peu d oignde de la gare. Mais elle
offre bien des avantages avec ses salles communes spacieuses, sa
chapelle ATa fois assez grande et intime, son magnifique jardin,
bien entretenu .oi il fait si bon se reposer et qui fournit un
appoint appreciable de l6gumes et de fruits.
Le repas du soir se prit h I'H4pital Saint-Andrd, of nous
atlendait Soeur Anthony. C'Utait un spectacle 6panouissant de
voir la joie de ces quelque soixante Filles de la Charite, heureuses
d'avoir au miLieu d'elles pour quelques instants le successeur de
saint Vincent. Leur rdvdrence filiale, s'accompagnant de simplicit6, faisait penser aux conferences prisiddes par notre Bienheureux PBre oi les sceurs icoutaient et parlaient tour i tour
dans une almosphere de joyeuse ferveur.
Mais le temps passe vite. II faut prendre le chemin de la
gare Saint-Jean. Heureusement. Sceur Visitatrice a retenu nos
places dans le train de Paris. Eu ce soir de lundi de PAques of
de nombreux voyageurs regagnent la capita'e. on a double le
train r6-uiier. Aussi, sans attendre celui qui vient de la frontiere
espagno e partons-nous par le convoi qui se forme i Bordeaux ;
et ce a nous permet d'arriver le lendemain matin A Paris avec
une demi-heure d'avan'ce sur I'horaire habituel.
Pierre DULAU, C.M.
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LE PtRE IRLANDfS
Prdtre de la Mission
Ancien Supdrieur du Sdminaire d'Oran
LES ANNEES

DE FORMATION

Pignan et Montpellier. - Jean Marie Calixte Irlandes dtait
originaire du diocese de Montpellier, qui n'a cess6 de fourmr
A I' giise d'Oran des pretres de valeur, ie P. Abram et Mgr Bessiere entre autres, pour ne parler que des disparus. II etait ne le
8 octobre 1834 et avait pass6 son enfance dans ia curieuse petite
ville de Pignan qui gardait encore en ce temps-lk, avec son enceinte, ses tours, son eglise abbatiale et ses viei.les demeures,
un aspect medidval tris prononc6, propre a inspirer le goOl des
traditions provinciales de 'ancienne France.
Cette parlie du Bas-Languedoc, ii est vrai, pays tout en coteaux qui vont s'abaissant jusqu'h la mer et qui se couvraient
deja de vignobles ensoleillds, s'ouvrait aussi a bien des activitUs, riches en promesses d'avenir.
Mais p'us vivement que les influences de son pays natal,
Calixte Ir andes semble avoir subi tres tSt I'ascendant d'une famille chrdtienne et des protres qu'il approcha : sa vocation au
sacerdoce est de celles qui dalent de la premiere enfance et
qui s'dpanouissent sans heurt avec les annbes.
II entra tout jeune au Petit Seminaire de MontpeIlier et y
fit ses eludes ciassiqucs, so ides comme on les faisait alors, selon
un programme qui n'Etail pas encyclopedique, mais qui laissait, une t6te bien faite. II se distinguait du reste, au t6noignage de ses maitres, non seulement par une intelligence tres
ouverle. mais par son esprit de prirre et son amahi.itd. Aussi
fut-il admis sans peine au Grand Seminaire. II avait vingt an,.
SaintzLazare. - L'abbS Irlandos apporte a l'6tude de .a scolastique un grand sdrieux, ce qui n'en:eve rien a son amabi!il-.
II entreprend sa formation ciericale avec une piCtd redoublee, ce
qui ne i'emptche pas de se demander bienltt si sa vocation est
de rester dans les rangs du clerg6 diocdsain.
Par de cette M6diterranbe qui-baigne les rivages de son
cher Languedoc, les ames atlendent des missionnaires. Autour
de lui, les pr-Lres de la Mission qui dirigent le Sdminaire da
Montpellier, lui offrent un mode e de vie religieuSe qui convient
a ses gotits. II suhit le charme de saint Vincent de Paul, de son.
humilitd, de sa charitd, de son zBle. Bref, ayant bien pri~. rdflechi el consult4, ii dit adieu au grand Stminaire ou il a passA
deux ans et, le 21 septembre 1856, entre dans la Congregation
de la Mission.
Durant cinq annees encore, Saint-Lazare ddve!oppe les qualitis natives du jeune religieux, meuble son esprit, trempe son
Ame et le prepare a I'ordination sacerdotale qui, le 25 mai 1860,
vient combler ses vceux.
Oh s'emp'-oiera disormais son z6le ? A son Age et dans son
ardeur de jeune ap6tre, M. Irland&s reve naturellement de missions lointaines. Mais ses supdrieurs le voient trNs bien dans une
chaire de Grand Seminaire, et justpment 'e P. Girard, superieur
de Kouba, pres d'Alger, demande un professeur jeune. L'Afrique
du Nord est certes encore a cetle 6poque, un vrai pays de Mis-
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sion. La Providence a done tout arrang- : ii sera professeur en
Algdrie. II le sera nmme toute sa vie.
Kouba en 1860. - M. Ir:andes, voguant vers Alger, put ranimer ses souvenirs historiques sur cette terre barbaresque sanetifide jadis, par Ics Fits de Saint-Vincent. dont piusieurs - Jean
Levacher, M. Montmasson, le Frere Franci Ion - connurent la
gloire du martyre. 11 put imaginer surtout la vie difficile des
que ques Lazaristes ddput s, depuis une vingtaine d'annees, &
la jeune et indigente Eglise d'Afrique : M. Viallier, fondateur
de la maison en 1842, qui dUt rentrer en France apres que ques
mois de tribulations ; M. Girard, son successeur en 1843, qui
lui-mCme sollicila d'abord son changement avec insistance, mais
qui depuis, paralt-il, faisail merveilie...
Le premier contact de M. IrlandBs avec la terre algdrienne
n'eut rien que d'engageant. Kouba, oh se trouvait le Sdminaire, est I six kilometres d'Alger, sur la dernidre croupe du
Sahel. On y acceddait alors par la route du jardin d'Essai, bordde
sur tout son parcours de platanes et d'eucalyptus. Au sommet
du plaleau. la petite paroisse de Kouba un peu .parpil'ee, avoisinait 1o S&minaire sans en troubler la solitude. C'est la du
reste ou'il faut al'er pour embrasser du regard les environs d'Alger qui valent, disait Chasseloup-Laubat, ceux de Naples ou de
Constantinople. En face rimmense rade qui s'dtend jusqu'au cap
Malifou ; en arribre, la Mitidja et sa ceinture de villages que
domine l'At;as ; au loin, vers I'est, le Djurdura et ]a Grande Ka-

bylie.

Quant au Sdminaire lui-mrme, il faut avouer qu'il n'offrait,
en 1860, gu6re de confort. Il n'etait qu'au debut de sa metamorphose et presque jusqu'A la fin de son sejour en Alger, M. Irlandts le verra envahi par les mavons.
Autour de lui, le nouveau professeur entendit hientOt conter.
'histoire qui allait devenir Idgendaire des premieres anndes qu'on
appelait ddja a I'A•e d'or', ; le premier s6minaire installd vaille
que vai'le dans 'impossible maison de l'impasse Sainte-Philom•ne ; le camp militaire de Kobha donnr un beau jour de 1848
k Mgr Pavy par le g6n"ral Cavaignac ; le dCmdnagement de la
troupe et I'arrivee immediate de ses remplacants. c en sorle que
le nremier seminariste qui entra put donner la main au dernier
soldat qui sortait ) ; enfin, I'installation de fortune qui durait
encore, dans les vieilles baraques de 1'armde.
Le coup de pioche inaugural avait dt6 donn4 le 2 octobre
1854 pour ouvrir les fondations de la chapelle. Depuis ce jourIA, les ddmarches pers6verantes de 1'Ev6que et du SupBrieur
n'avaient pas laiss6 se refroidir le bon vouloir des Gouvernants,
el les crddits allouds chaque annde permettaient de r4aliser, morceau par morceau, un plan grandiose qui pr6voyait quatre longs
bitiments formant carrd et dont la chapelle serait le centre. L'aile
droite dddiee a Saint-Augustin dtait commencde depuis 1859 et
fut prdte en octobre 1861. Vers le m&me temps fut entreprise
I'aile gauche, dite de Saint-Cyprien. I'ensemble fut achevd en
1866. a Ainsi, en moins de douze ans, derivait a'ors un confrbre
de M. Ir'andes. on aura vu s'dlever un Grand Sdminaire qui fait
I'admiration de tous les visiteurs ,.
A l'eole du P. Girard.- C'est aprds son ordination et lorsque commence sa vie active qu'un jeune prrtre ou un jeune
religieux commence aussi sa plus utile formation, au contact de
ses ainds dans le sacerdoce. Jeune directeur au Sdminaire de
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Kouba, M.. Irlandes fut i ce point de vue, conib!B par la Providence : ses qualit6s nalurelles, comme son zMle et sa pidtd, ne
purent que prendre un essor rapide el sOr aupres de confreres
tels que M. Dazincourt et surtout aupres d'un sup6rieur tel
que M. Girard.
M. Girard, que tout i'ancien clergd algdrieit a aimd comma
un pere et ven6-re conune un saint, fut pour Mgr Pavy, puis pour
Mgr Lavigerie, R'homme de tous les ddvouements et de toutes
les circonstances. II a W6tsurtout I'Ame du Seminaire. c Plusieurs. ecri\ait-il un jour, me diront : vous avez du travailier
et souffrir beaucoup pour faire ce Sdminaire. Grande erreur r
J'ai fait ce que j'aimais le plus. J'avais gardd le souvenir de
mon Grand S•ninaire, comme celui 5u vrai bouheur sur la terre.
Je voulais procurer ce bonheur a d'aulres. n
Le P. Girard - on disait assez volontiers : 1e Pere Eternel
- na pas eli seu'ement le bitisseur de Kouba. II y a aussi
introduit et maintenu la pi6t. et la joie, la regularit6 et l'anmour
du travail.
A ses cdtes et A son dcole, M. Irlandes fut durant huit annees un collaborateur parfait. - La vie eut eLtsans doute into16rah'e dans les baraques du premier Kouba, si resprit surnaturel n'avait aliment6 la bonne humeur : mais la gaite de M. IRa
landes 6tait des plus contagieuses. - 1I enseigna d'abord 'histoire ecclisiastique, puis le dogme et se reve a ds le debut,
doud pour 1'enseignement. a IIsavait, ,crit un pretre qui l'abien
connu, rendre attrayantes les legons cu'il donnait... II avail pour
methode de laisser a ses dlves une grande libertd de critique,
i) aimait la oiscussion, il 1'encourageait, il la provoquait mni6e,
aonnant ainsi un serieux inltret h des matieres souvent arides
ou abstraites et forcant ses eleves, sans mrnme qu'ils s'en doutassent, B approfondir P'objet de leurs travaux.
II ajoutait A ses foncdions de professeur, celles de maitredes c.remonies, dont i) se tirait avec matlrise : n'en cherchlns
pas d'autre preuve que I'estime et I'affection que lui voua Mgr
Lavigerie, si exigeant en cette malibre, pour ia'parfaite exCcution des ceremonies A la Cath6drale.
A l'exemple du P. Girard, les professeurs du Sdminaire milaient volontiers ieur vie a celle des pretres du diocese et de
ce c6tW 1a encore, M. IRLANDTs, missionnaire par temperament et
par gofit. Rtendit le champ de son apostoiat. Non seulement k
1'4glise de Kouba, confiee depuis 1848 aux pretres de la Mission,
mais dans les paroisses d'Alger et de l'interieur, il acceptail de
prkcher et d'aider les cures dans leur ministere, dont ii coutut
ainsi les joies et les difficultes.
Sdparation. - II va sans dire que s'il se montrait toujours
paternel dans ses rapports avec les pr6tres, le P. Girard gardail
le meilieur de son coeur pour ses professeurs, fis comme lui
de saint Vincent. a Une des pensdes qui me ,ouvernaient, ecrit-il
dans son autobiographie, c'est que je devais 6couter avec respect tout ce que mes confreres me diraient dans I'intdert dit
Seminaire, el j'ai beaucoup A me fdlieiter d'avoir cru & mes confreres qui peu A peu ont mis de l'ordre dans tous les offices et
dans toutes les branches de !'enseignement. Comme sur un navire. je tenais 'e timin pendant que les professeurs qui etaient
tous jeunes, mettaient la main a tout, distribuaient les emplois
et commandaient les m.nceuvres. Ouand un professeur avait fai
le bien pour lequel Dieu I'avait appeld, la Providence le d6pla.
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gait et en amenait un autre qui portait une nouvelle amdliora-

lion... Tons ont fail beaucoup de bien, pas un dont on ne puisse
dihe : pertransiit benefaciendo. Mais il y en a plusieurs q'i
ont fait un bien incalculab:e. *
M. IRLANDES, qui dtait de cette dernibre categorie, passait
en Fraice le mois de seplembre 1869, quand un de ces ddpiacements auxquels son pleux superieur 6tail d'avance rdsignd.
'enleva an Sdminaire de Kouba pour le donner A celui d'Oran.
Le P. Girard exprima lui-meme son sentiment dans une lettre
que M. IRALDoS conserva toujours dans ses papiers :
a Kouba, le 10 septembre 1869.
a Monsieur et tres cher confrere,
a La grdce de Nolre-Seigneur soit toujours avec voue.
a Je savais votre changement avant de recevoir votre lettre
et cette nouvelle m'avait profonddment affligd. Vous en croirez
ce que vous voudrez, mais je vous regrelterai toute ma vie. Vowt
gvez fait le bien ici. Vous dies nd et fait pour les saminaires el
je prie Dieu de vous bdnir partout of vous irez
a Je ne suis pas le seul d vous regretter. Sans parter des
autres, Monseigyeur 'Archeveque desirait beauceop votre retour,
it avait pour vous une affection particuliare et votre changemnen
a dtd pour lui une ddeeption pknible.
« Si quelque bon vent pouvait vous ramener a Kouba, toute
les portes vous seraicnt cuvertes, tous les ceurs aussi.
« Adieu, votre ddvc6ud et affeclionad confrere,
a GItAin, i.p.d.lM.. a
Ges annres de Kouwa, qu'il appelait sa a vie d'acclimatation * en Mrique. resteront gravdes dans la memoire de M. InLArois. Souvent les prftres et les s4minaristes d'Oran Penten- dront parier des evnnements de cette 6poque et, Itmoigne I'un
d'entre eux, 4 il etait ators intarissable a. Mais un souvenir domit
nait de tres haut tous les autres : celui de son ancien supdrieuA
qui etait rest6 i son pcre o.
On en jugera A ces quelques extraits de notes intimes que
le Pere IRLAL~Ns derivit en 1879, apres la mort du P. Girard :
Je suis all6 B Alger pour aSsisler aux fundrailles de celui qul
avait Rtd mon pere et mon guide. C'est surtout en apprenant sa
mort que j'ai apprdcid la favour d'avoir Atd pendant huil ans
sons la direction d'un si saint homme. One je vous remercie, 6
mon Dieu, de m'avoir fait la grace d'ahriter ma .jeunesse sacer.
dotale sous de si beaux exemples de pidtd et de r6gularite.. PBre
quand j'arrivais, il y a dix-huit ans, en Algerie vous
bien aimi,
me files entendre quelques-unes de ces paroles qui m'attachArent
desormais a vous et semblaient me fixer pour ma vie A ce sol
pour lequel vous vous 6tiez devou0... O mon pere, qui avez embelli at soutenu ma jeunesse sacerdotale, je serai toujours fier
d'avoir et6 votre enfant... Je penserai a vous comme on.se sou.
vient toujours d'avoir vecu avec les sainisM. IRLANDAS, PHOFESSEUR A OBA
Les premiers Lazaristes & Oran. - D'accord avec le Gouvernement de Napoleon III, le- Pape Pie IX signa le 25 juillet
1866, les bulles qui drigeaient Oran et Constantine en dveches,
suffragants d'Alger. Ces documents prevoyaient toulefois que les
s6minaristes de toute I'Algerie continueraient d'stre rejus A
Kouba. quiltes A 4tre inscrits au moment de leur admissio%
pour le diocese de leur choix.
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Les snminaristes d'Oran restbrent en fait & Kouba jusqu'en

juillet 4869. Mais des circonstances qu'il n'y a pas lieu de rapporter ici rendirent alors une separation necessaire et le Gouvernement fournit des ressources suffisantes pour que chaque
diocese pit avoir sa maiscn propre.
a Ceux qui ont die tdmoins de ces diverses transformations,
ecrira plus lard le P. Irlandds, n'ont pu s'empdcher de reconnaltre 'action de la Providence, particuiirement dans 1'ereetion
des Sdminaires. Les hommes appeles A celte grande ceuvre, pour
des motifs divers, et principalement pour des motifs d'economie.
ne voulaient d'abord que des dioceses incomplets. Mais Dieu Se
servit de circonstances insignifiantes pour arriver i la fondation
des s6minaires. Cela etait necessaire pour la vitalitd des dioc6-

ses.

a

Mgr Callot, premier dveque d'Oran, fit aussitot appel aux
Lazaristes et leur Supdrieur gendral, M. Etienne, n'hdsita pas &
lui donner satisfaction.
I; d6signa pour diriger la maison d'Oran, M. Marly, ancien
collaborateur du P. Girard, celui-li meme qui en 1848 avail conduit alilgrcmncnt les sdminaristes d'Alger au camp de Kouba et
contribua ensuite pour une large part & y entrelenir ia joie et
la pidet. Cependant les fievres qui s'dtaient empard de lui I'avaient
dloignb d'Alger et il dtait, en 1869, sous-assistant de la MaisonMere & Paris. Abandonner la capita:e pour Oran lui cotta sans
doute un peu. II a\ait dedj connu toutes les vicissitudes de Kouba
et il ne lui souriait sans doule qu'a moitid d'entreprendre une
nouvelle fondation dans des conjonctures A peu pres semblables.
11 redoutait surtout de nouveaux assauts du paiudisme. Bref, it
Vaaccepta sa nouvelle charge que pour une aunde, d'ailleurs d6-

cisive.

Les autres professeurs ddsignds Otaient M. ILAND.ts, arrach4
au P. Girard. et deux nouveaux pritres : M. Alvernhes, qui avait
t£1 pendant deuix ans sdminariste A Kouba, et M. Molt, qui dtait
le seul a ne pas connaltre I'Algdrie.
Mgr Callot voulut introduire lui-mime B Oran les directeurs
de son Sdmipaire et illeur donna rendez-vous & Marseiiie pour
le 22 septembre. M. IRL'MAts et ses deux jeunes confreres allrent
d'abord achever les vacances chez M. Marty qui les avait invit6s
dans sa propre maison de famille, que que part dans le Tarn.
De la, Supdrieur et professeurs rejoignirent l'Evfque pour 1'embarquement.
ris furent a Oran dans la natinde du 25 septembre et trouverent sur le quai le clerg6 de la vil!e, venu au-devant de Mgr
Callot et de ses compagnons de voyage.
Le Sdminaire d'Oran en 1869. - La voiture du curd de Karguentah se chargea de transporter M. Marty et ses confreres i
leur rdsidence ; elle remonla les rues du vieil Oran, traversa le
quartier de Karguentah et la ville haute qui commencait t
s tendre vers I'Est, franchit les nouveaux renmparts - ils dataient de 1866 - par la porte d'Arzeu, et obliqua sur la droite :
on ltait au saminaire.
Les 6tranges bitiments qui se prdsentaient li avaient eu
d'abord un destin tres profane. Au temps oil le Gouvernement
imperial avait poussd les colons A intensifier la culture du tabac,
le Service de la Rdgie avait choisi cet endroit pour y construire
un immense dock de soixante-dix metres sur trene, destind6
recevoir les rdcoltes de la province. Paraliblement A cet entrepot, avait did bfti un rez-de-chaussde tout en longueur, pour
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loger le personnel. Mais on sail que la culture du tabac n'avait
guere rdussi dans la rlgion et iqueu 1864 le Service de la Rdgib
avait dtd supprim4 & Oran.
Ces locaux furent alors louds a une entreprise des chemins
de fer, laquelle y installa ses ateliers : installation propre a chasser I'odeur du tabac, mais non a amdliorer I'etat des >ieux. C'est
pourtant cet immeuble qui, en 1867, ful concedd par les Domaines a Mgr Callot et qui devient le premier 6vechd d'Oran.
L'espace ne manquait certes pas : au Nord, un jardin en
assez bon etat s'etendait devant la maison d'habitation ; entre
celle-ci et I'ancien dock, une longue cour ; derribre le dock,
montant vers le Sud jusqu'* la voie ferrde qui reliait la gare
Karguentah B la Marine, un demi-hectare de terrain rocailleux
et broussaitleux.
11 fut cependant assez malaisd d'adapter aux liesoins de
l'Eveque, les bitiments de la Rdgie. Le plus petit devint la rdsideuce de Mgr Callot. Quant au massif entrepot des tabacs, amdnag6 d'abord en vue des retraites eccl6siastiques, il fut affect6
au S6minaire dAs que sa fondation fut envisagee, et on en tira
un assez bon parti : la chape le occupa I'extrdmitd Ouest et fut
ornde d.s 1869 d'un grand et beau vitrail execute & Lyon selon
les indications de Mgr Callot ; on disposa le rdfectoire, la cuisine et quelques chambres a l'autre extrdmit6 ; restait au centre
un vaste espace qu'il s'agissait de diviser en sal;es et en cellules.
Ce dernier travail etait a peine ebauchd quand les Lazaristes arriverent le 25 septembre. On leur trouva cependant qualre
chambres, chacune meublee d'une chaise et d'un lit d'emprunt,
et r'Ev4que les requt a sa tab!e en attendant que la cuisine du
S6minaire fut pourvue d'ustensiles. Toute la maison d'ailleurs
etait & pourvoir et it n'y avait pas de temps a perdre car 'ouverture de I'amnne scolaire Rtait fixee au 23 octobre.
* L'Age hAroique ,. - Non le 23, mais le 25 - par suite
d'un retard du courrier qui amenait la plupart des Bleves, issus
de la Metropole - le Grand Sdminaire d'Oran commenva d'etre.
Sur vingt-six sdminaristes, une douzaine dtaient nouveaux,
mais les aulres avaient deja commenc6 leurs etudes a Alger.
Ceux-ci eurent la joie de revoir M. IRANiens et aussi de se trouver en prdsence de M. Marty dent its avaient sou-ent entendu
conter les exploits. Pour -la majorit6 des maltres et des 616ves,
la nouvelle maison parut done un peu comme une filiale du cher
Kouba oil s'achevaient A peine les phases de eel u age heroique ,
qui ailait maintenant s'ouvrir pour Oran.
Cette filiation fut marquee d'abord dans les exercices de
pietW. Des le premier jour, apres le Miserere qui suit les repas,
M. Marty, de sa voix de slentor - e!le aussi 16gendaire - entonna I'Ave maris stella, selon la coutume introduite & Alger par
le Pore Girard. Au % Pere Eternel a furent prises encore les
litanies et I'oraison, ajoutdes t la pri~re du soir. Ces litanies
invoquaient les saints dent la chapelle de Kouba possddait les
statues, - sans oublier sainte Philomene, non moms chore au
Pere Girard qu'au saint curd d'Ars ; et I'oraison sollicitait tres
bien pour Oran les graces qui avaient deja ddt octroydes i Kouba:
Sit domus ista celeriter et firmiter aedificata, omnibus modis
ordinata, salubris habitantibus et amana, studiis favens ac pietati, et semper redolens amorem Jesu...
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En nime temps que sus pribres, fut omprunt6e au PNre Girard sa m6thode que beaucoup connaissaient ddja et qui consistait en soime a faire aimer d'abord le Seminaire en y faisantr6gnei la charit6 ; puis a s'adapter avec joie & loueses ls circonslances d'une vie qui comportait, dit une vieille chronique,
Sde I'imprdv, et du pittoresque n.
Avee joic, chaque s6minariste s'emparait de l'unique chaise
dont it disposait au debut et la transporlait sur sa t(te, de sr
cellule en classe ou au r6fectoire. Axec non moins de satisfaction, chacun acceptait les petits accrocs que M. Marty ne trouvait
pas mauvais de laisser subir au Rtglement. Chacun aussi s'alta.
cha bient6t A une maison qui, par ses soins, se transformait chaque jour. L'un devenail menuisier et I'autre magon. La plupart
se firent d6fricheurs et jardiniecs. si bien que le terrain rocailleux et broussail:eux dont a patrl. put devenir en queloues
anndes, le pare le plus ombrage et le plus fleuri du jeune fau-,
bourg Gambetta.
En attendant que ces resultats Iusseht acquis et les alles
bien traces, les s6minaristes durent prendre au dehors, leurq
recrdations du jour et du soir. Les environs 6taient encore a peX
prbs d6serts. Ils gagnaient pourtant de prdfUrence la Falaise proche : si le coup d'oil ne valait pas celui de Kouba, la vue sur
la mer et sur la rnonlagne de Santa Cruz n'dtait pas non p!us
sans charme ; et 1 M. Marty, toujours pret & chanter, entonnait
volontiers un pieux canlique que toute la communautd poursuivait en choeur..
Mais au mois d'octobre suivant, M. Marty, qui jugeait son
r6le achevd. ne revint pas. It eut comme successeur M. Oresve.
Les supdrieurs se suivent et no se ressemblent pas, et c'est sans
doute par une attention de la Providence qui m6nage aux S6minaires, a chaque 6tape de leur existence, I'homme de Ia situation.
Pendant I'ann6e scolaire 1869-1870, it eut 0t6 diffici'e et
inopportun de Youloir un Reglement sans accrocs. A la rentr.e
d'octobre 1870 il Mtait temps peut-6tre que le Directoire des Sdminaires reprlt ses droits. M. Oresve, a ceilbre, a dcrit un de sea
confreres, par sa grande dignitd, son imposante gravitd et son
langage chAtid ,,les lui rendit integralement. II y eut moins
de jardinage et de promnieades. En r'v\-nche !es rours de plhiiosophie, de dogme et de morale connurent des auditeurs plus r6guliers et plus attentifs.
La part de M. Irland&s. - Dans tiut ce qui precede, it a te
peu question. du moins nommdment. de M; IRLANDkS. En rdalit6
sa vie, at cours de cette pdriode de fondation, est dedj confondue avec ee'le du Sdminaire.
SPour M. Marty comme pour M. Oresve, il fut le collaborateur tres str qu'il avait 6td pour M. Girard. Restd jeune, surtout
de caraetdre, it fut pour la naissante communaute, 1'animaleur
que reclamaient les circonstances. a II prit. au dire d'un tdmoia,
une part active t la transformation de ce triste desert, itmit
lui-meme la main
I'oeuvre, et entratnant les sdminaristes par
son exemple, il leur fit accepter joyeusement toutes ces difficultds inhdrentes a une premiere installation. Sa gaietd communicative, son entrain, sa bont., ce je ne sais quoi que Dieu m-',
au front des siens et qui altire, son amabilite toujours -gale Ii-i
donnerent bien vile un grand ascendant sur les d81ves, a
Preuve de cet ascendant, ajoute-t-on, ou plut6t source d'une
influence discrete mais dent le bienfait sera de plus en plus
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ressenti : " il devint d&s les premiers jours, le directeur du plus
grand nombre ),.
Charg6 depuis son arriv6e A Oran du cours de theologie maora'e, M. InRLADts qui n'dtait plus un novice dans I'enseleniinentt,
appliquait avec une parfaite aisance les mdthodes qui lui avaient
si bien rdussi A Kouba. 11 pouvait aussi, quand il s'agissait d'applications pratiques, faire bdn6ficier son jeune auditoire, de
son exp6rience du ministere dans les milieux algiriens.
Son z6le pour le ministere ne s'dtait du reste pas ralenti et
il remplit en particulier, de 1869 a 1872, les delicates fonclions
d'amnunier de la prison civile, que lui avait confides Mgr Callot.
La fin de l'ann6e sco:aire 1871-1872, troisieme du Sdminaire
d'Oran, fut marquee par quelques changements dans le personnel, ce!ui nolamment de M. Oresve. Mgr Cal'ot intervint aussitot a Paris, pour demander que M. IRLANDES lui restAt, bien qu'i:
n'etft que trente-six ans, comme Sup6rieur. Ce n'6tait pas d ailleurs le voeu de i'Eveque seul, mais celui de toute la maison.
Ce vceu fut exaucd et la nomination connue le 26 juillet 1872.
M. InRLANm
fut le seul i ne pas s'en rdjouir.
VINGT-SrPT ANS DE SUPARIORAT

a Mon Dieu, aidez-moi 4 porter ce fardeau

- Le
L. nouveau Superieur paraissail mAir pour dp teltes fonctions. anssi
bien k ceux, Eveque du diocese ou supdrieurs de sa Congregation. qui se portaient garants de ce choix, - qu'i ceux, prdtres
ou jeunes clere, qui al!aient devenir. ses suboraonnes.
M. IRLANDIks ne cherchait pas plus les honneurs qu'il no
refusail le travail, mais it mesurait sa responsabilitd et ii ecrivait.alors sur son camel de notes intimes, ces mots dont il avait
pes6 :e sens : <( Mon Dieu, aidez-moi d porter ce fardeau, tL
est bien lourd pour ines pauvres dpaules. - 0 charge, que. tu es
grande et que tu es lourde ! Grande, considedr le mystere de
justice et de sanctification que tu contiens et que tu es destinde & operer. Lourde, ccnsiderr le fardeau, le labeur, les angoisses, les tourmaents et les peines de ceur, de corps, de conscience et pdril d'dme que tu donnes & ceux qui te portent sur
leurs ipaules, ,
Le souci de sa responsabilitd se manifesta meme au dehors,
par un changement qu'on n'eut pas de peine a noter dans le
caraclre de M. IRLAND.S : c Son amabilitd enjou6e, accompagnee jusqu'alors d'une gaietd charmante, prit une teinte plus
serieuse... Mais it sut rester d l'egard de tous, bon, cordial, accueillant. )
Le programme du nouveau Supdrieur tenait du reste en
un seul point : former les s6minaristes qu'il considerait comme
ses enfants ; en faire des pr6eres, pieux et instruits, pour le
diocese d'Oran, qu'il considdrait comme sien, auquel il dtait prdt
a consacrer sa vie.
Studiis Favens... - Le Seminaire d'Oran, en 1872, n'avait
ddjk plus guere A envier, touchant les etudes, aux Sdminaires
de France. Mais M. It.Anots, pndetrd depuis toujours de la necessitd pour le prAtre d'une sdrieuse formation intellectuelle,
fut li ddsormais pour veiller au travail consciencieux, entamd
en classe et poursuivi dans le calme des cellules.
Les manuels 6taient alors peu nombreux. Au cours de
thdo'ogie de Charmes, adopt6 & Oran, comme A Kouba, Mgr Callot fit substituer bient6t celui de Vincent. Les plilosophes sulb
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virent d'abord Manier, mais apres 1879 s'initierent i la sco!astique recommande par Leon XIII, dans le compendium de Sansev•rino. On utilisait Craisson pour le droil canonique et Rivaux pour 1'histoire de l'Eglise. Tous ces ouvrages nous paraissent aujourd'hui un peu sommaires sinon indigestes : iis avaient
f'avantage d'exiger de 1'eleve un gros effort personnel et de iaisser a.u professeur une grande latitude.
Le SupBrieur n'avalt pas h cette 6poque de chaire attitrde.
11 arrivait cependant A M. IRn.LA•ts de remplacer un professeur
absent ou indispose. II enseigna aussi pendant plusieurs ann6es
I'histoire eccldsiastique qu'il aimait et faisait aimer : un de
ses anciens 6d.ves affirme que ses classes it etaient un regal a,
principalement quand il abordait l'histoire de l'Algdrie. En marge
des 6tudes proprement eccldsiastiques, ii institua un cours d'espagnol, dont it se chargea lui-m4me, jugeant la connaissance
de cette langue indispensab:e aux pr6tres oranais.
La monotonie scolaire n'dtait rompue qu'en fdvrier et juin
par les grands e-•amens, mais tres frdquemment aussi par les
a mercuria:es -, redoutables aux seuis paresseux. et dans lesquelles M. IRLu.Ats trouvait un moyen d'dmulation plus encore
que de contrOle.
11 n'est que juste de rendre ici hommage aux diffdrentmaltres qui, sans rien perdre de leur personnalild parfois originale, travaillerent en parfaite harmonie avec leur Supdrierr.
Le souvenir de M. Cocquerel ou de M. Rissel par exemple, de
M. Villette, de M. Portal ou de M. Sackebant est encore vivaut
chez les plus anciens du diocese ; et 'on n'a pas oubli6 non
plus M. Bonnery, qui d&barqua tout jeune pretre
Oran, un jour
d'octobre 1888.
La bibliotheque du Grand Sdminaire, assez indigente au
d6but, connut tr.s vite une richesse enviable et sans Wtre 'neuvre personne!e de M. IRLAmDS elle lui dut cependant beaum
coup. C'est lui qui guida le choix des livres & acheter, mais
on acheta en fait assez peu, Ie Ministere de !'Instructiou publique envoyait pdriodiquement tous les ouvrages publids sous
son patronage, concernant I'histoire locale et tous !es problemes
algdriens. M. Cocquerel consacra une partie de ses ressources
i la bibliothbque particuliere des pretres de la Mission. Mais le
S6minaire requt aussi en grand nombre des dons ou legs du clerg6 diocdsain. Mgr Callot, mort en 1875, fut un des premiers i
donner I'exemple. Par la suite un grand nombre de prdtres, etsouvent par sympathie pour M. InLANDM , imitirent ce geste.
On ne peut manquer de citer ici au moins un nom : ce'ui de
Mgr Bdtemps qui laissa au Sdminaire, outre la Patrologie de
Migne, toutes ses riches collections d'auteurs sacres ou profanes.
Par les soins ou sous l'impulsion de M. IRLAND•s, le Sdmi-naire eut non seu'ement sa bibliotheque, mais un Musde qui en
quelques anndes ne manqua ni d'ifitrdt ni d'amp'eur. On y trouvail notamment : une section d'archdologie oui dtaient recueillies
et classdes des poteries romaines et surtout des inscriptions souvent chr6tiennes, d'un grand intdret pour l'histoire loca'e ;
- une section d'entomologie fondde par M. Portal qui trouva parmi les sdminaristes p:usieurs bons co'laborateurs et dont
les collections de coldoptdres firent I'admiration et 1'envie de
I'abbd David quand celui-ci vint explorer I'A'gdrie en 1881 ;- une section de gdo'ogie qui s'accrut d'une facon remarquable
en 1882. lorsque I'abbd Brevet curd de Tlemcen, lui eut donn6
ses collections. Jusqu'a la fin de sa vie M. IPRuLADs veilla sur.
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ces richesses qui ne devaient etre dispersdes qu'au jour ou le
S6minaire abandonna Gambetta pour Eckmiuhl.
...ac pielati. - M. InLANtD.s enseignait - et d'ihord par
son exemple - que si l'on sail rigler son temps, it est facile de
mener de front le travail et la priere, et qu'on trouve dans ce'leci des clart6s plus vives que dans le surmenage purement naturel de l'intel;igence. II avait sans eesse prdsente ka 'esprit la regle tracee par Saint Vincent de Paul a d'6lever les jeunes seminaristes dans la vie intdrieure, dans la pratique de Poraison et
des

vertus a.

On lit aujourd'hui encore avec intdret les nombreux manuscrits de ses sermons et autres entretiens spiritue:s, preuve d'une
preparation toujours soignee. Ceux qui entendaient durant une
heure ses a meditations a du dimanche matin, avaient pourtant
I'impression que sa bouche parlait de I'abondance du coeur ; its
restaient sous le charme d'une dioquence qui realisait b la lettre la ddfinition de Lacordaire : une Ame qui se jette dans
'Arnme d'autrui. a Quand if par:ait, dit un de ses auditeurs d'alors,
c'6tait toujours avec son cLeur, il s'animait. cette emotion devenail communicative et faisait passer dans l'ame de ses auditeurs
la conviction qui remplissait la sienne a.
Un de ses desirs les plus ardents dtait d'inculquer aux sdminarisles, I'amour de l'oraison. A la fin de sa vie, devenu infirme
et incapab'e de se dd6pacer sent, il se faisait transporler A la
salle des exercices pour prendre part A la r6eptition d'oraison
qu'il n'avait jamais manque de presider chaque semaine.
II a ecrit dans son testament spirituel qu'il avait toujours
veil!6 ac ce que les seminaristes apportassent le plus grand soin
au service des autels et qu is se prdparassent ainsi A les c6ldbrer
a leur tour dignement a. Certes lui-mfme donnait I'exemple. II
avait gard le gouit des ceremonies m6ticuleusement pr6pardes.
On le vit dans de grandes circonstances, telles que la consecration en 187f, de la Cathddrale Saint-Louis transformee. dout it
fut 'ordonnateur remarqud. On le voyait surtout au soin qu'il
exigeait dans les cer4monies de chaque jour, en part.culier la
sainte messe, comme dans la tenue de la chapele on de la sacristie. , Autant it etait indulgent pour un oubli ou une omission
dans 1'dtude, autant it se mortrait inexorable pour Loute negli-

gence dans ce qui regardait le service divin n.
En 1881,
Seminarium providentia dilatatum. modifia un peu l'oraison de la priere du soir : ce
M. IRLANDSo
fut pour y introduire 1'expression de la gratitude envers la Providence qui avait permis au S6minaire d'heureuses transformations : Seminarium istud tua Providentia dilatatum, continua
protectione custodi... In cordibus nostris,donorum tuorum memoriam.jidelem conserva... La Providence, il est vrai, avait eu corn-.
me d'liabilude ses instruments et l'influence de M. IRLANDES fut
toujours a l'origine de ccs transformations.
II va sans dire que i'intdrieur de la maison eut a subir pendant des anndes p:us d'un am6nagement. La chapelle surtout
fut I'objet de soins attentifs. On commenqa par les peintures et
les stalles qui furent ex6cutses pendant les vacances de 1879.
Mtis A ce moment M. IRLANDAS caressait d'autres projets :
M.Cocquerel, dont la gendrositl pour le Sdminaire ne saurait etre
asscz soulign6e, eut la bonne pensde d'offrir des autels de marbre
pour remp acer les premiers autels de bois, et en particulier un
nmatltr-autel qu'il voulait tris beau.
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Une bonne inspiration en amenant une autre, M. Jtl.ANDts
r6va de se procurer les reliques d'un martyr qui seraient ddposees sous ce maitre-autcl. II cherchait le moyen de rdaliser ce
dessein, quand la Providence le lui offrit : le . P. Vannutelli,
frere du Cardinal, envoy6 par la S. Congr6gation de la Propagande pour visiter les Missions de IAfrique du Nord, sejourna
que:ques jours h Oran en juin 1878 et voulut bien se charger.
des d6marches & Rome. Ainsi furent obtenues les reliques de
saint Alype, extrailes du Cimetixre de Sainte-Priscille ; M. aecquerel fit encore les frais d'une chAsse et d'une statue du Saint
et le maitre autel ainsi compldIt fut consacr6 le 24 mars 1880.
Transform6e intdrieurement, ra maison gagna aussi en Mten.
due. On avait craint au debut qu'un terrain voisin du SCminaire
ne lui attirat, A une 4poque ou le quartier dtait rapidement 16ti
et bAti, des voisinages gdnants. Or, une partie de ce terrain ful
acquise par Mgr Callot et le reste achet6 en 1877, dans des conditions inesperees. Ce terrain vint agrandir ie jardin et fut un peu
plus tard complante en vigne.
Mais le Sc.minarium dilatatum doit s'entendre surtout d'une
extension de la maison elle-mdme Mgr Vigne, second dveque
d'Oran. avait pu prendre possession d'un immeuble con-truit
par IEtat en 1875 au centre de la ville, et le bAtiment qui
avait servi d'dv'ch6 a Mgr Callot resta sans emp oi jusqu'au
jour oh le Gouvernement al'oua des crddits qui permirent de le
transformer A l'usage du Siminaire. Ce nouveau local fut bliet inaugurele 19 mars 1881.
II devait pourtant, dans le courant de la meme annie, rece
voir une autre destination. Jusque 1a, le Diocese n'avait pas en
A proprement parler de petit Seminaire. I existait seulement an
College Notre-Dame d'Oran lenu par tes PP. J4suites, une sorte
de section ecclsiastique qui portait ce nom et qui du reste
avait deja fourni au grand Ssminaire bon nombre d'Wteves.
Or, en 1880. !es Mvenements se precipitfren tet s ddcreti
contre les Congrigations obligrent les J6suites k fermer lern
maisoQ ; le nouvel 6dvque, Mgr Ardin, rdsoiut d'avoir un petLi
s6minaire A c(td du grand et de lui r6server I'ancien dv6chd:
M. IRLAND~fs qui avait toujours did partisan d'un recrutement
local pour le c.erg6 diocesain, entra pleinement dans les vues de
Mgr Ardin et devint \voontier? le Superieur de ce pusilit
grex.
Le petit s6minaire ouvrit en effet ses portes le 26 octobre
1881, aver sept bleves et deux professeurs. Ceux-ci choisis parmn
les pretres du diocese, furent accueillis fraterneilement et presque inltigrds dans la communaut6 lazariste. Les eleves devinrent
une vingtaine les annees suivantes : I'exiguitd des lieux ne
permettait guere d'en recevoir davantage, et d'ailleurs, ils 6taient
tri6s sur 'e volet. Mais ils formaient, repondant aux efforts dn
Supdrieur. une famille oih 'on s'aimait bien : croyons-en certaina
rddacteur d'Annales qui notait un jour de depart en vacances :
N Les enfants pleurent en quittant la maison et en se sdparant,
les uns des autres... n..
:
Le Kdbir u. - Interrogeons sur leur ancien Supdrie~t
ceux qui sont aujourd'hui de vieux cures d'Oranie, ils reprendront pour le designer le mot qu'ils avaient inventd au Sdnmi
naire : comme le P. Girard n'6tait plus que le a Pare Elernel mi
le P. IRLANDiS n'6tait plus que a le Kdbir a, - surnom syntb6.,

tique que le frantais traduit difficilement : c'est le vieillard,
I'ancien, le vednrable, le chef, bref le grand homme.
Les noms du P. Girard et du P. IRLANDi•s ont Rtd plus d'une
tois rapproch6s. Mgr Gaussail, par exempie, n'osant pas faire
un dloge direct du Kebir en sa prdsence, fit un jour celui du
PNre Eternel, puis conctut : a En pariant du vner6r P. Girard,
je faisais aussi le portrait du Superieur du Grand Seminaire
d'Oran. Oui, c'est avec raison que je mets ces deux personnages
en regard, car ce que le P. Girard a fait & Alger, M. IRLANDiS
. Plus recemment, un des successeurs du
I'a fait & Oran...
P. IRLAxDks, qui avant d'7tre superieur h Oran I'avait dtd &
Alger, dcrivait : ( Nous qui avons entendu les anciens de 'un
et I'autre diocese par.er de ces dignes missioimaircs, nlus ne
sommes pas loin de penser que 'influence de M. IRLANDE• a Bte
p.us forte et plus gnderalement admirde que celle du P. Girard. x
De combien de S&minaristes: les conseils donnes par M. InLAND.S dans l'intimitd, ont-ils redress6 I'dnergie, sauvegardd la
vocation, suscit6 le d6vouement ? 1I et fal;u le demander & tous
ceux qui, entre 1869 et 1899, regurent h Oran I'ioction sacerdota.e. Durant ces trente annees, ii a livr6 au diocese des gdndrations de pretres qui tous out gardd avec lui jusqu'd la fin, les
rapports les plus affectueux. 11 est rest6 le confesseur d'un grand
nombre, et pour tous, le conseiller a qui on recourait, dans toutes
les difficultds, avec ia confiance la plus absolue.
II voulait que le Sdminaire ftt la maison de tous ; et, de fait
le plus humble cure aimait toujours a y revenir, car il sentait
que M. IPLANDES 6tait toujours heureux de le recevoir. A leur
tour, les pretres se faisaient un honneur et une joie de I'accueillir dans leurs presbyteres, et c'est ia du reste que le Kdbir
prenait ses meilleurs moments de d6tente.
Toutefois; les sorties tie M. IaLA:;vis taient d'ordinaire
laborieuses. On lui demandait et ii prteait volontiers le concours
de son ministire. 11 dtait appel. en particulier dans les maisons
religieuses. soil pour les confessions, soit pour des retraites, En
juillel 1880, ii alla pour la premibre fois en Espagne precher
et dans la suite, tant
plusieurs retraites aux Filles de ia Charit-,
que ses forces le lui permirent, il refit chaque annee au temps des
vacances, le mnie voyage dans le meme but.
Lui-mfme re igieux exemplaire et tr6s attache h 1esprit de
r esaint Vincent, M. IRLANDEts tait tenu Pn grande estime mw
superieurs. A la demande instante de Mgr Dusserre, il fut question un moment de le nommer Supdrieur h Kouba; mais ii parut
bien qu'il tenait trop k Oran et qu'Orai tenait trop a lui, pour
1'en Mloigner. II devint ndanmoins en 1896, Visiteur des Pretres
de la Mission pour la Province d'Algdrie.
M. IRLANDks connut k Oran cinq dvEques qui l'honorkrent de
la meme confiance. Tout jeune supdrieur, il accompagna Mgr Callot au Conci'e d'Alger de 1873 et joua un role important dans la
commission chargde des questions dogmatiques. Quelques anndes
plus tard, accompagnd du P. Abram, il representa le diocese au
sacre de Mgr Ardin et noua avee le nouvel dveque une amitid qui
ne se d6mentil jamais. « Appeld & faire parlie du Conseil dpiscopal, sa parole y etait ecoutde ; if aimait h s'effacer, mais sa
droiture, son amour de la verit6 et de la justice, son expdrience
des hommes et des-choses donnaient a ses avis une autorilt incontestable. * A peine installM sur son siege en 1886, Mgr Soubrier qui connaissait de tongue date M. InLA~nse, le nomma Vicaire Gdndral.
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La place que le Superieur du S8minaire tenait dans le Diocese put se mesurer dans quelques circonstances qui le mirent
malgrd lui A I'honneur. Ce furent, le 25 mai 1886, les solennites
qui marquerent ses 25 ans de sacerdoce. Neuf ans plus tard, Ie
2 mai 1895, le S6minaire lui-meme ced.bra le 25' anniversaire de
sa fondation en presence de tous les 4veques d'Algerie. Ce n'itait
pourtant que le prelude d'une fete plus personnelie que tout le
Diocese atlendait et qui, le 27 avril 1897, vint rappe.er le 25'
anniversaire du supedroral de M. IRLANDES. e La presque totalitd
des pr6tres de la province etait 1M,formant autour du vener6 superieur une sp endide couronne, qu'6taient venus completer piu.
sieurs de ses enfanis d'Alger. Jeunes 1evites, veterans du sacerdoce, associaient leurs vaeux et mn~aient leurs prieres. C'est du
coeur de tout un diocese qu'est montre vers le riel I'hymne de
la reconnaissance et de la pi6t6 filiale. *
UN DIGNE FILS DE SAINT ViNCENT
c La Sainte Humilitd ,. - La nature etait, chez M. IRLANDn•s,
visiblement transformee par la grace. Encore faut-il ajouler que
ceux qui 1'approchaient n'avaient qu'une faible idWe de sa vertu,
car il aimait d'abord la vertu cachee. El c'est pourquoi, a sun
culte tout fiial pour saint Vincent, il ajoutait une particu.ibre
devotion h saint Joseph.
II comparait son r6le de Superieur a celui du chef de la
Sainte Famille et son ambition etait d'y apporter le mmme effa.
cement. Temoin cet acte de consecration qu'il renouve nit le
premier mercredi de chaque mois : a Je me consacre d vous, 6
on saint Joseph, comme a mon pare spirituel ; je vous choisis
comm e e Maitre de mon intdrieur,afin que vwous me fassiez vivre
avec vous de la vie intlrieure.de cette vie eachde avec J6sus, avec
Marie, avec vous-nmee.
a Je veux surtout vous imiter dans le silence que vous gardes
avee tant d'humilitd sur vous, sur Jesus, sur Marie, sur voire
bonheur meme. Tout est ld pour mot, dans l'abndyation totale en
la vie cachie de NS., me faisant oublier en me laisant et en
menunt la vie commune.
a Je me consaare d vous comme d mon guide et mon mod+le
en tous les devoirs, afin de les remplir comme vous dans la douceur et I'humilitd, doux avec mes frdres, ceux avec qui j'ai a
traiter, humble en moi-mdme, simple avec Dieu...
a Oh ! que volontiers je vcux tree comme vus, bon saint
Joseph, le pauvre artisan,I'iynord Joseph, le charpentier m6p:sd,.
le fumier de l'arbre, le jardinier du bon Maitre, qui ne sort pas
de son jardin, qui ne connatt que ses plantes, qui n'aime quo ses
fleurs, qui ne vit que de ses fruits. qui y meurt dans Le petit
coin de sa petite cabane, mais entre les bras de Jdsus et de
Marie, dont on ignore la sdpulture, dont on ne peut honorer Ic
corps, qui ne laisse derriere lui que son manteau de pauvretO
et d'humilitd... a
Sancte Vincenti, sis mihi pater etait une oraison jaculatoirc
que M. IRLANDES avait souvent sur !es lBvres, et i'humilild qui
ful la premiere vertu de saint Vincent, fut aussi sa prefdree.
Temoin encore la resolution suivanle. ecrile de sa main.
n En I'honneur de la sainte Humilitd tant aim6e par N.SJ.C.
En ce jour, 23 janvier 1880, je prends la sainte Humilitd pour
pratique.
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« Considdrant que I'humilitd est le fondeme.1t de la saintet•,
qu'elle a detla vcrtu de predilection de mon Sauveur, qu'elle nous
preserve des illusions ct nous rend inaccessibles au dLmnhi.
je
promets au Maitre de cette verlu, d Jdsus doux et humble de
caur, de ddvoucr au service de l'humilitU mon inme et mon corps,
ma liberte et ma vie, mes pcnsdes, mes paroles et mes acitins,
enfin tout ce qui me concerne. Je lui. promets de la plicndre
comme la compagne insdparab!e de ma vie et lui voue amour et
fidelitd. De sorte que desormais, je dois me regarder comme
'csclare de I'humilitd, n'agir que par elle et faire tout ce qu'elle
me dcmandera, en grande simplicit et purcte, sans rdflexion ni
retour.
a Ce que je tdcherai d'accomplir en demeurant dans la presence de I'humilitd, par le souvenir de la Creche, de la Croix et
de I'Eucharistie.
a Je m'abandonne done aujourd'hui totalement & I'humilibt
en union et amour de NSJ.C., d la gloire du Pere ct du Saint
Esprit ; et aussi pour donner un tidoiqnage de mon affection
filiale d mon bienheurcux P're saint Vincent, espdrant comme
lui trouvcr la vraic charilt, dans la pratique de I'lumilitd.
a Je signe entre Ies mains de AJsus doux et humble de ceur,
en prssence de la T.S. Vierqe Marie, de saint Joseph et de saint
Vincent de Paul. - IRLANDtS, i. p. d... M..
Ceux qui out v6cu dans son intimitd ont pu noler des fails
comme ce'ui-ci : un jour, pensant avoir causd de la peine A un
de ses plus jeunes confrzres, il alia bient)t apres le Irouver chez
lui et so .jetant A genoux lui demanda pardon. Mais on pense
bien que les actes d'humilitd do M. ILuAnts n'etaient Ie plus
souvent connus que de Dieu.
Veillant et priant.- II suffisait de voir M. InLIRTDs a&'autelau moment du Saint Sacrifice, ou & la chapel'e au cours de ses
visites fr6quentes et prolongdes, pour deliner son amour de
I'Eucharistie. On savail encore que, la journde de travail achevde
et toute la maison endormie, le Supdrieur revenait devant le tabernacle et pro'ongait jusqu'k une heure souvent avancde de la
nuil, son adoralion et sa prirfe.
On relrotve hien dans ses notes une longue s6rie d'invocations per unclem recitandas : Non dormiamus sicut -et caeleri..
Surge qui dormis et illuminabit te Christus... Per nocicm quacsivi
quem diligit aninta mea... Cris d'une Ame qui cependant n'en
iivrent pas les secrets.
On peut ajouter, car c'6tail aussi une des rdsolutions de
M. IRLANDES, qu'cn ces co loques axec son divin MalIre, il livrait
toutes sos pensdes et affeclions, exposait Ions ses projets et soucis. et si I'on ose dire, trailait toutes ses affaires. a Serail-il tdmiraire d'affirmer, avec un excel'ent pretre qui ne pariait pas
I la egire. qu'apres ces longues heures d'adoration et de priere,
certaines hesitations remarqudes chez te's ou lels s6minaristes
avaiPnt disparu, certaines vocations douteuses ou chiancelanles
s'dtnient affermies, cerlains obstacles redoutds dtaient renversds ?
C'est le secret du ciel et aussi de I'humiiit du P. InLANDgs.
N'essayons pas d'en sou ever le voice, mais comme Moise, apres
ss 'ongs enlreliens avec Dieu. il revenait plus rassurd pour ie
prdsent, plus confiant pour I'avenir a
C'est avec la mdme rdserve, car on s'engage sur un autre
terrain inconnu. qu'il faul parler de I'esprit de mortification de
M. IRL.ANDs. Aux croix que la Providence lui euvoyait, il en
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ajoutail de vo!ontaires que personne ne soupconna de son vivant.
Certes, il ddifia grandement au cours de ses derniares anndcs,
tant par sa resignation dexant les infirmit6s, que par sa maniinre
d'ecarler :es soias trop delicats et tout ce qui n'dlait pas du regipie commun. Mais sa mort seulement permit de ddcouvrir queiques-uns au mains des moyens par lesquels il avait depuis longtemps, rdduit son corps en servilude.
M. IRLANDS• a laissd un precieux recueil de notes personne:les auquel ont 6ld fails d6jh plusieurs emprunts, mais qu'il
faudrait pouvoir enliirement reproduire ici. II a compos6 en
particuiier une s!rie de priures qui sont comme un reflet de son
inme el qui rieseignent aussi sur les sujels de ses entreliens avec
Ie ciel. S'il prie beaucoup pour lui-mine, ii ne prie pas moins
pour es amnes qui lui sont confides, et en premier lieu pour le
SSminaire.
II refail tous les samedis un a pclerinage en esprit au Sanetunire des Fi'les de la Charit6 n d'oi est issue la mddaille miracuieuze. 11 demande pour lui n le pardon de tous ses pCchls,
I'humi:itI6 la chastetl(, la dauceur, la patience dans les pcines, I.
ferieur dans les exercices de piitC, loules :cs vcrlus de sa \ocalion, mais avant tout i'aimour l'diant de JCsus-Christ et In pius
parfaite cl In plus conilanle d \volin envers Marie conCue sans
peclid ,. Mais il ajoute aussiltl : a B·anizsez tout ce qui me
iegardo, mes pnrents, ries amis, mes bienfaileurs... Bni:ssez la
faminie de saint Vincent Pl ses meuvrez. Benissez aussi ma famiile
spirituelle et en par!iculier le Sdm:nnire... n
I e 24 mars 18F0, jour de !aconstcralion du maitre-autel, il
s'adresse a saint Alype : Bodie, in testimonium amoris mei erga
sanctum martyrcm Dei Alipium, me itotlnjque Seminarium ei
deroceo. sacrasque ejus rc'iquis's rci'liosissime re•ncrari ct ,suan
pctere protectioncm prowilto. El ii renouve'a dcsormais le mardi
de chaoue semaine sa pri:re au saint Martyr : Da per pr.'sentliam
tui sancli corporis in medic nostri, ut in omnibus laborihus el
angusliis nostris, proleguyunr opporluno auxiiio. Da per tua mcritu, Ut spirilus saccrdatti Domini uoslri Jesu Chrnsti in hoc
Seminario semper rigcut...
II a mis par crit les oraisons jaculatoires qu'il multiplie
ante sqmniam et per inrmnias. A JCsus. prvtre 6ternel et dpoux
de son ame : Jesu mitis et -iumilis corde, delici~e animre mnc•e,
esto sponsus ejus .- A Mario : Virgo Imnaculata, accipe mt in
filium... accipe N. et N. in filios... prresertim N... - Aux saints
o:nt il porle les mCdail es : son ange gardien, saint Joseph, saint
Vincent, saint Benoit cl sainle 'lhiliombneen souxenir du P. Girard : amira firlels a pitre commendata et ronfidenter acreptata... ; i saint Alype defensor Seminarii el saint Louis de Gonzague ; aux saints p6nitents et aux nmes du purgatoire... Bien
portant ou cloui sur son lit de manade, it accorde h la priere :e
temps qui ne I'e; pas au somnmeil, car it a nold pour la faire
sienne la rbg!e de conduite trac6e par 1'Esprit Saint : In noctibus
extollite manus vestlrs in Sancla et benedicite Dominum.
Defunrtus odhuc loquitur.- La pensde de la mort tient, dans
le meme recuei, une large place. M. IRLaANDs a notl dans lis
tcrits spiritue s de I'ahhb
Perreyve qui venaient de parnltre, une
m6dilation sur la morl du prItre : a Ma mort, je dois In regarder comme une fonclion de mon sarerdoce. elle sera ma derniPre messe... a Un peu p'us tard, la mort de M. Girard esl I'oecasion d'une mdditation personnelle : elle se termine par les
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paro'es que te saint homme recita tous les jours apres sa messe.
pondant p:us de 40 ans : Fiat voluntas tua, Domine Jesu, fiat
in me..., pour oblenir la grice de
nmourir alec sa peine connaissance, aveo l'usage de la paroie, at aprýs avoir regu ies 6acrei.er.: et les indulgences ,.
La nnme grace. M. IRLA.XDES la demande [ous les mercrcdis
par I'entremise de saint Joseph. dans une priere emprunl'e A.
saint Alphonse. II la demande A ia Sainle Vicrge dans une z;i..re
qu'il a composde le jour mnme des rundrail.es du P. Girard,
25 avril 1879, et qu'il recite d6sormais cliaque matin : a Je wous
en conjure par la confiance filiale que je vous porte et par le
tendre amour que uotre divin Fits n'a cessd-de vousItdlm.,jnr,
de m'obtenir la grande grdce de mourir dans la paix du Sci'ieur
ct d'expirer sous votre protection matrnclle... Si mainltcanl je
suis tourmcnel par les remords, tincerlituLd du pardon, ic danyer
de la rechute et la riyueur de la justice divine, que ferui-je
alors ? De grdee, avant que la mort arrive, obletnc-moi une grande
douteur de mrs pdchds, une veritable conversion et une fiddlitd
coastante d Dicu pendnta tout Ie reste de ma vie... a
La Providence devait pourtant m6nager A M. InLANDPS. avant
sa mort, un lemps de preparation immdialoe. Sa fete jubilaire du
27 avril 1897 ful i comme le dernier rayon d'un beau juur :-. Pcu
de temps apres, une crise cardiaque vint ra!entir son aclivil et
d&s ors ses forces diminuirent rapidenment. II ne s'arrdta cependant, malgrd les instances affeclueuse dea son entourage ct les
consei's ritcraCs de son Superieur G6ndral, que lorsque tout tra.
vail lui frt absoiumen impossible.
La bonne marehe ou Srminaire fut assurde depuis le debut
de sa naladie, par M. Devriare a ors assis.tnt, el qui devait sueeedcr AgM. Iuntr.Ats comme Sup6rieur. Ce'ui-ci, n6anmoins, ne se
resigna jamais i perdre lout conlact ave sa cihbre cominunaut6.
II axait p:aisir a voir ses enfants groupcs dans sa chambre de
ima:ade ; a-s~e
souvent d'ail:eurs. ii se faisa: transpoiter A Iravers la maison par que'qtucs robusles snfinaristes, sur un grand
fautcuil adapt6 A cct usage.
M. InLANr-ES resta aussi, jusqu'a son dernier jour. pr6occup6
d'apporter a L'Adminislration diocesaine, a ors en pleine periodede transition, un concours plus que jamais prdrieux. Mgr Soubrier. atteint par un matl inexorahle, s'dtnit vu contraint de d6m:n'sionner en mars 1898 ; Mgr Lafuina, Vicaire gneral, mourut
le 28 ddceinbre de la mtnie annde ; entre temts. Mgr Canlel avail
d16 nommi6 •vque d'Oran el M. Tnru•Lsos qui connaissait mieux
que personne 'e Diocrse, souhaitait d'tlre ih pour le recevoir :
, Di)u, disail-il, me fera la price de virxre assez pour passer au
moins un mois on deux avec notre nouvelr Evuque, je Ie youdrais, car je Le crois utile pour tous. o Mais In Providence en
disposa antrement : Mgr Cantel mit pied A terre A Oran le
It mars 1899, M. IRLANDES etait mort le 6.
Celte fin, qui ne pouvail le prendre au ddpourvu, se pr6cipita
en clet. A la premiere proposition qui lui fut faite de recevoir
les saereme-ts, ii r6pondit : a Oh ! quand vous voudrez. jr suns
pril.
II fut adminislt6 le 2 mars adt ma!in, en presence des
deux S6minaires. 11 declara ensuite qu'il dlail content et dispo's
A tout ce que Dieu voudrail. I.es jours suivants, it communia
encore chaque mati enniatique. On trouva h son chevet ces derniers mots derits de sa main : u 0 mes amis. mes freres, dilesmoi, rdpetcz-mnoi que la mort ne saurait tarder. Au milieu de la
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nuit un cri se fait entendre, voici que vient l'dpoux. Vencz, rent;s
Seigneur Jesus. '
Le 7 mars, on chanta au Saminaire 'office et la messe des
morls. h fut accompagn6 le iendemain jusqu'au caveau du clergd
par plus de soixante pretres.
Queiques heures avant de rendre son ame & Dieu, il parlait
encore de travaii;er. Dans :e delire de ses derniers imoments, on
fentendit prier et prEcher. Travailler, precher, prier, c'est le
resume de ses 65 ann6es d'existence iei-bas, surtout de ses 39
annies de sacerdoce, donl SO consacrees enlierement au Sdminaire et au DiocLse d'Oran. Qu'ii se repose maintenant de ses
travaux, car ses owuvres I'onl suivi et son exemple est encore une
predication. Defunctus adhuc loquitur.
V. DEARDINS.

ORAISON FUNE3BRE DE M. CALIXTE IRLANDES

Ancien Supericur du Slminaire d'Oran
(h I'occasion au cinquantenaire de sa mort)
Prononed par M. le Chamoine Muiioz, en la Chapelle
du Sdminaire d'Oran, le 7 mars 1949
« Itaque fratrcs, state el tenete traditiones quas didicistis. a
, Ainsi done, mes frcres, reslez fernes, et gardez les ensiignements que \ous alez re;us ! , (11e aux Thessalonicieus
- II, I.)
Excellence,
Alessieurs et V4ndYrs Confreres,
Chers Seminaristes,
D'autrcs voiz auraient pu s'dlevcr pour dvoquer la noble
figure saccrdotale de M. Caxixte InLANnDS, rappeld d Dieu il y eut
hicr cinquante ans, qui fut Iun des fondateurs, ct, durant runtlsept ans, ie Supdrieur du Seminaire d'Oran. Etouffecs par la
mort ou affaiblies par l'dge ei les infirmilds, je les prie de me
prdter tIurs accents, pour ne pas trop ddccvoir le choix de son
tres actif et ddvoud successeur actuel.
1-t cuJnme tit ne pas ttner et remercier respccfueuscament Son
Excellence, Monseigncur noire Evdque, de nous avoir permns, par
uuue d6ctswn jusdmeunt rcdpratric tie m arquer cc cinquanienaire
dans une atmosphere de famille si heurcusement rdhnove.
Mon dessein n'est pas de retracer en cc moment toute une
:vie si plcine de merites et de bienfaisantes leuons. Un drudit
confrere 'a fail, en utilisant des documents prCcieut. et avre u1
tel bonheur qu'il est juste de lui rendre ici un fraternel ct admiratif hommage.
Je me bornerai en rappeler quelques aspects saillants dans
le but d'intensifier notre fervour, s'il on tdait besoin, durant les
pribrcs officielles de I'Eglise pour les trdpassds. Priercs toujotrs
mouuvantes et qui vont I'cdre particulirrement, parce que retie
absoute nous remeltra en contact plus intime avec I'ime de
l'inoubliable M. IRLANDES ; avec celles aussi de ceux qui travaillrrent avec lui, et apres lui, a 1'elablisscmenl ct au maiunien laborieux de ce Sdminaire qui fut longtemps ct qui est en voic de
redevenir, malgrd vents et mardes, le plus florissant de I'Afrique
du Nord.
, Mementote praepositorum vestrorum qui vobis locuti sunt
verbum Dei.
(H1db XIII, 7.)
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UNE VOCATION

Comme le lui dcrivit un jour le Pere Girard, M. IuLANDtS
dtait fait pour les Siminaires.
Nd d Piynan, dans I'Hdrault, en 1834, il y vdcut jusqu'ad 'dge
de 14 ans au sein d'une famille foncierement chritienne. Des sa
prime jeuncsse, au contact des pr/lres de la par6isse dont ii fut
I'ami dWvoud, il sentit un attrait pcrsistant pour le sacerdoce.
D'une pidtd remarquable, d'une application soutenue au travail,
d'une gaietd communicative, ii dlait admird et suivi de ses compagnons qui en firent leur jeune chef indiscutd. Cinquanie ans
plus lard, le Maire de la Commune, ayant Qppris sa mort, derivit
d M. Devriere que lcs anciens gardaient encore le meiilcur souvenir de cet aimable et entrainant camarade qu'ils avaient surnommd u la fleur de Pignan ,.
Au Petit comme au Grand Sdminaire de Montpellier, ses
qualitds s'affermirent, sa vocation se prdcisa. D'accord avec son
directeur de conscience, it rdsolut de se v6uer d t'apostolat missionnaire.Et parce que la divine Providence lui avail prdpard les
voies, le seminariste de Montpellier fut accueiti les bras ouverts
d Saint-Lazare pour y devenir le frere de ses maitres et le disciple de I'admirable saint Vincent de Paul.
Ordonnd prdtre d l'dye de vingt-six ans. il fut aussitdt envoyd
d Kouba, comme professeur de philosophie et de liturgie, afin
d'aider M. Girard et ses collaborateur a la formation du cleryd
algdrien. La a fleur de Pignan a allait disormais s'dpanouir et
donner tout son parfum sous le beau ciel d'Afriquc. L'in du
Seigneur dtait au comble de ses vceux, car le vaste dioense d'Alger d(ait encore, d cctle dpoque, un vdritable pays de Mission.
11 resta huit ans a l'dcole de M. Girard, qu on appelait ddja
le a p*re ldernel a. Avec zele et bonne humeur, ii partagea sans
compter les soucis et 'es labeurs de celui qu'il considdra comme
son moddle et son guide et qui suivant sa touchante expression,
» avait embelli et soutenu sa jeunesse sacerdotale ,.
A ORAN I
Its durent se sdparer par obdissance.
En 1869, le diockse d'Oran, rdcemment drigd, reclamait son
sdminaire d lui, conformdment aux prescriptionsdu Saint Concile
de Trente. Le local diait trouvd, mats on avait besoin d'un personnel dirigeant qtralifid. Le premier dvdque, Mgr Callot, ie demanda d M. Etienne, alors supdricur gdndral des pritres de la
Mission qui lui envoya quatre Lazaristes dont trois s'dtaient connus d Kouba. M. IRLANDkS dtait du nombre. A Oruan, . s (dbut.
.
s'annonqaient aussi pdaib'es et laborieux qu'a Alger. On derail
amenager de vastes bftiments jtwquue 1 entrepdt de tabacs ou
ateliers des cheminR de fer, pour Irs adapter 4 lear noutelIt
dstination ; les mcubler, les peupler d'deees, fournir a 'orphelitatde M'sila osf Mqr Callot venait de recueillir 1.800 petits
indigenes, des surveillants et des maitres. Pour l'exicution d'un
prcgramme si chargd et complexe, il fallait de l'iniliative, de 'a
jeunesse, de la santd, du ddvouement.
M. Marly. PremierSupdrieur de la nouvelle fondation. savait
cc qui I'atlendait. Min. par le paiudismne qu'il avait contracld d
Alcer et qui s'avdruit plus tcnace que son zile, n'ayant d'ailleurs
accepid sa charge que pour un an. it fut remplacd par Ic tres
digne M. Oresve. Les premidres difficultds vaincucs, il dtait edcessaire maintenant d'instaurer dans l'dtablissemcnt lordre et la

-86

-

discipline indispensables au recueillement et d I'ltude. Le nouveau superikur y reussit aSsez vile tout en continuant a fuire
de cc coin bcni, une ousis de verdure
Fe de fraicheur favorable d
l'dpanouissement des vocations et au reposant silence des prtYres
pour Icur rclraitc anniuelle.

Animateur dcs travaux A la t~Ce des dlevcs, direcleur des
p!antaliuns en medme Icmps que proflseur de morale ct d'hisLoire cccdsiaslique, M. IhLANDES, sur la demande instante de
I'Ecdchi, decint Supdricur au ddpart de M. Oresve, rappeld I
Paris en 1872.
LE SUP[UIEUR

Des lors, ii put donner toute sa nmsure. Attcnant au Sdminaire, un vaste champ de qualre heclares, acquits par I'lEcch4,
fut agrementel d'une loiiue aUlJc de pins maritimes ct d'um
chemin de croiw oboutissant A un calvaire monumental qui dominait lcs environs ct dounait vue sur la iecr. Un vednrable missijonairc, le PIerc lissel, cnuu la qucelques annies apres puur se
rcmeltre de ses fatigucs apostoliques s'dcria un jour, calhotsiasmd : a Quand je serai au I'aradiS, je demanderai au Bow
Dieu d'entr'ouvrir purfois la voile dui Ciel, pour me laisser cointempler encore le Snminaire d'Oran. D
Mais, durant tout son supdriorat, la prdoccupation dominante de M. IRLANkDS, fut de donner aux s6minaristes la sciaece

ddsirable, de Ics former ai ule pidtd so,ide, de faire r6gner entre
eux, malyrd la diversild des oriyines et des tempdraments, cec
esprit de familte qui les suutliendrai plus tard dans le ministere
et qui a louj•sirs 0td la marque dislinctive du-clcr.g oraitin.
1" Science. - I1 s'attacha done
devcillcr chez les dilevs le
1goat de I'dtude. Les dicerscs. matieres qu'il avait enseigvdes lui
donnaient une telle maitrise qu'il pouvait supplecr a I'inproviste
les professcurs malades on absents et see classes dtaient un vrai
rdgal pour ses jeuncs auditcurs.
Ayant senti le danger de la mdthode cartdsienne. il fut tout
heurcux d'entrcr dans lcs vucs de Ldon XIII, rdiablissant dals
les semiinires la philosophie sco!astique portde si haul par s•alt
Thomas d'Aquin, et qui fail de la laison, ta scrvante de la Rdrdlation, comme it est logiquc. Rompu. a ces austLres disciplines, it
savait readre accessiolcs et dmme agrdables les abstraitesspeculations de I'esprit. En 1898, nous itions quatorze lrevcs en philosophic. Souhaitons quc ce cours retrouve bientot ici un pareil
effectif. Cette annue-la, nous eAmes quatre professeurs, par suite
d'une yrave maladic dii titulaire,le brillant M. Dumoutin. et d'indispositions passag•rcs de ses supplianls. L'un d'eux fut Ic boa
M. IRLANDis, qui cependant souffrail du mal qui devait l'emporter
bienttl.
Quelle joie d'aller en classe avec lui et quelle imulation dant
ces memorables sabbatines oil il provoquuit les discussions , latine ct in forma a. pour.y mettre fin lui-mdme par une conrlusicn lumineuse. Non moins intdressants tlaient les tournois !ittlraires qu'il aimnait a prdsider au Petit Sdminaire, dont ii fit ddcider la fondation en 1881, pour prdparer le recrulement local
du Grand Seminaire. Quant a I'hisloire ccclsiaslique, c'dlait son
doihaine prdfdrd. II avail le talent de fixer L'attention, de fociliter
le travail de l_ mdmoire concentrant tout un siecle en une Cdpoyne,
aulour d'une idde force, d'un persctnnage marquant ou d'un trednement culminant. Et lorsque la lefon touchait a VEglise d'Afri-
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que, il parlait d'abondance, rafratchAssant ae c complaisance, leq
souvenirs des temps anciens et la classe s'achevait toujuurs trop
vite. It dtait aussi expert en dogme et en morale. Sa pratique dc
ministere paroissial [car it obligeait volontiers Ics cures ct lea
remplacait au besGin quand ii Ic .pouvait). lui jrmentail de
donner des directives ct des conseils appruprids, dont Ics sdminarisies dtaient avides.
2* Pit6d. - II apportait plus de soin encore d- former les
futurs prdtres a une pidet solide, prehant lui-meme d'esemp'c.
Le premier rendu de bon matci
& I'oratoire des dirccteurs, it
allait ensuite presider, chaque metcredi, la rdpdlition d'oraison
des yrands seminaristes. Durant les trois premiers mois de I'annde, ii les initia 4 la •nlathde simp'e et complete de saint Vincent
de Paul, exigeant que chacun la pussdddt par cwur ; et it en faisait des applications plezncs de substance. Daus la suite. it invitait un delve, pris au hasard, a refaire de vive voiz sa mieditation d'unc demi-heure.
Et que dire de ses cntretiens spirituels da soir ct de ses
sermons dont on gardait picusement le souvenir et doni les anciens parlaient avec admiration.
1 cdlebrait prcsque toujours la messe de communauld. Quel
saint respect it inspirait aux servants de semaine qui le royaicut
se preparer a cetle cdldbration avec une dignite que rich no
troublait !
Dans la joiure, les adorateurs ddsign4s pour le tour de
garde de.vant le Saint-Sacrement, le surprenaient bien soucent d
sa stalle, abimd dans une profonde contemplation qu'il reprenait parfois la nuit quand tout repo)ait dans la vaste demeure.
C'dtaii alurs, ses notes en font foi, qu'il demandait au divin Maitre de I'dclairer et de le soulenir pour porter le lourd fardeau
qu'il avait tant rcdoutd. Et e'est ce qui lut donnait cette sdrcnitd
inalterable et cette possession de lui-mdme, qui s'appulyicni sur
le CGur Eucharistique de Jdsus, comme saint Thomas d'Aquia
dominait les sujels ardus qu'il devait traiter, apres avoir contemp!d lonquement son crucifix.
Quoi d'dtonnant, dWs lors, qu'il exigedt de tous comme preuve
de foi et d'amour envers la Sainte Eucharistie, Fe plus grand
respect pour le Saint Lieu, la tenue impeccable et la propretl
miticultuse de la Chapelle confide anx sdminaristes, ainsi que l:a
parfaite ordonnance des moindres cerdmonies.
Car it dtait pass6 depuis longtemps, mattre en lituraie.
Durant son sajour d Saint-Lazare, des vedques du rite oriental
de passage d la Maison-MWre, ne furent pas pen surpris d'dlre
assistds par ce jeune cerdmoniaire, si averti, qu'ils ne se sentaient nullement ddpaysds. Son aisance et sa parfaite connaissance du Pontifical avaient charmd I'exigeant Mqr Lavigcrie.
Elle Ini gagn&rent aussi I'admiration et I'amilid des cinq dvdqucs d'Oran, dont it fut le consci'er le plus deoutl et, finalemont l'un des vicaires gdndraux. Un jugement sfr et une sorte
d'intuition surnaturelle lui donnaient un tel ascendant que ses
avis, toujours inspires par une ddlicieuse charild et fermement
motivde n'dtaient'Oure discutls.
II veillait egalcment 4 la bonne exacution des chants. Dcs
I•.n8. s6u"s l'impulsion de M. Dumoulin, it adopla pour rcmplaccr
I'ddition de Digne, celle de Solesmes qui ressuscitait dans •lur
puret primitive, les mdthodes gdqiorienncs. Ma!qrd les rdsistances de vieilles routines, le Sdminaire et le Dioe.se d'Oran,
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furent ainsi en avance de quclques annees sur la plupart de

ceux de la Metropole. M. IRLANDES, malyrd son age et ses habitudes s'adapta lui-mEme de son micux a ce retour auw meilleures
traditions sur Le chant sacra. Doud d'un bel organe, aux so'orii6s graces et pleines d'onction, une messe chantde par lu,
revitait toujours le caractere d'une grande solciittd.
It diait d'ailleurs d'un port majestueux, d'un visage patriarcal et tel que le pincean asses habile d'un de ses fils spirituels
I'a fixz sur la toile, i l'occasion des noces d'argent de son supdricrat. En le considdrant, la parole de l'Ecclesiastique nous revient en mdmoire : , In medio fratrum, rector illorum cum
honore.
3* L'esprit de famille. - A tous les points de vue, ii meritait le qualificatif de a Grand », qui fut son surnom sous une
(orme locale famitiere, mais empreinte quand m6me de respect,
de vendration. Lorsque dans les longs couloirs des vieux bdtiments de Gambetta quetque desordre ou infraclion au si.cuee
se produisait,si un confrere scandalisd ou tout bonnement facdtieux voulail y mettre fin, il n'avait qu'd lancer auz ddiinquants
I'imposant surnom du supdrieur ; aussitlt, chacun regagnait sa
cellule ; I'apparition soudaine du prdfet de discipline le plus
redoutd, w'aurait pas produit un effet plus rapide.
Sa bonli paternelle egalait son prestige et sa fermetd. Si le
Conseil des direcleurs se trouvait dans la pdnible ndcýssitd de
prononcer le rcnvoi d'un dlBvc, la decision dtait ezdcutde sans
retard et sans faiblesse. Mais au moment des adieux, l'exclu
avait la surprise de se sentir dtreinl par les bras de celui qui
n'dtait plus son supdrieur, mais qui se declarail son pare quand
mgme, et au besoin, son prolecteur dans le sitcle. Plusieurs
bdndficirent en effet de ses puissantes relations pour trouver
dans le m&nde une situation honorable.
Les trdsors de cetle belle intelligence et de ce noble caur.
restaient toujours largement ouverts aux plus humles des
prdtres qui avaient recours d lui. Car ii considdrait que son
r6le n'dtait pas achevd quand il avait dit au Pontife, la voix
tremblante d'emotion : a levercndissime pater, postulat Sancta
Mater Ecclesia catholica, ut hos praesentes diacones ad onus
presbyterii ordinetts. - Son heureuse influence continuait de
s'ezercer sur les nombreuses gdnerations de prdtres qu'il avail
formds. Leur attachement au sdminairedtaitun signe de vitalitd spirituelle.. les rameaux restaient unis a la souche. Aussi,
avec quels accents paternels, adressail-il d'affectuenz reproches
d ccu: qui momtentanement, semblaient I'avoir oublid !
En retcur, quele explosion de joie, quelles acclamations
delirantes, ce jour des grandes vacances de 1898 ou M. InLA-'DS,
nommd visiteur des Maisons lazaristes d'Algdrie, devait quitter
Oran, pour resider d Alger. Des prtres, venus de tous les coins
du diocese et les siminaristes de la vile dlaient rassemblds d
Gambetta pour faire leurs adieux au Grand Supdrieur. Le repas
jut assombri par une lourde tristesse. A la fin, le Vicaire gdndral
Mgr Lafuma, se leva pour parler au nom de l'dvdque absent et
de tout le clergd.
u Messieurs, nous dit-il en substance, t'immense foie que
j'dprouve e que j'ai peine d contenir, jusqu'ici, ne me permet
pas de faire un long discours. Je me contenterai de vous lire
un tdldgramme. , Et c'dtait celui du Supdrieur gendral des prdtres de la Mission, annongant, que sur la demande instante de
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I'dveque, le nouveau visiteur resterait quand meme supdrieur

du s6minaire d'Oran, oft ii conlinucrait de rdsider. Alors dans
un dion indescriptible, tous alirent se jetcr sans souci des
pr6sdances, dans les bras du pere ve2n6rd, qu'on garderait jalousement et ui les pressait silencieusement sur sa large poitrine.
Et voici qu une voix, cassee par I'emotion, entonna I' " Ecce quama
bonum et quam jucisndum habitare fratres in unum.
Et
E Ice
jeunes d'enchainer moitid riant moitid pleurant : a Sicut unguentum in capite, quod dcscendiit in barbam, in barbam Aaron a.
Nous les benjamins du Sanctuaire, nous efames le sentiment tres
doux de ce que 'on devait d'admiralion et de reconnaissanre et
d'attachemcnt au Ituros de cette e6musante scene et
o
ses dignes
collaborateurs.
Qu'il nous soil permis de nous adrcsser aux '61ves des deu
S6minaircs pour leur redire le Conseil de l'ap6tre saint Paul
aux Hdbreux : (XII, 17)
a Qedite
O:
praepositis vestris et subjacete eis ; ipsi enim pervigilant quasi rationem pro animahus
vestris reddituri, ut cum gaudio hoc faciant et non gementes. *
Obeissez d ceux qui vous diriqent et soyez-leur soumis, car ils
veillent sur vos imes, dont ils sont responsables ; afin qu'il*
remplissent leur mission avec joie et non en g6missant. a
Peut etre en 4coutant les dioges des anciens, avez-vous re.
pcnsd le reproche d'Horace au a laudator temporis acti ). Mais
le polte latin faisait allusion d la manic des vicillards de critiquer ou sous-estimer le prdsent au profit du passe. Telle e'cst
pus notre intention ! A 1'exemple de saint Paul, nous ou,!ons
a Rememoramini pristinos dies, in quibus
sculernent redire
iiluminati... (BHdbr. X, 32).

N'estimez-vous pas que le magnifique flambeau requ de
nos m7ttres et toujours allurn, matire le souffle violent des
tempetes, doit etrc transmis fidilement aux nourcl/es 7'jnara.
tions sacerdotales et Idvitiques pour qu'il soit portd plus haut, si
c'cst possible, dans tous les cas plus loin... Jusqu'au terme assign , ..
Ce but n'est pas Jphlmere ni vain comme celui des coureurs lampadophores dent parlait Lucrkce : a Et quasi cursores
vitae lampada tradunt. n II s'agit de transmettre la torche sans
la laisser s'6leindre et de la passer aux suivants relais, jusqu'd
cc que tous, dons la lumiere du jour sans fin, puissent ennlempler face & face le Pretre Eternel, Notre-Seiqneur Jesus-Christ ;
d qui nous allons demander pour ceux qu'll daiyna associer d Son
divin Sacerdoce. le prix dc leurs apostoliques Iravaux.
u Ou'bus, Domine, sacerdotale donasti meritum dona et
praemium. n Amen.
t- E. MUNOz,
Chanoine titulaire,
Cure de la Stidia.

VALENCIA
LA MsusofN GtNtiRAl?

(30 janvier-14 fevrier 194f;,
Nos confreres de Madrid, aidds pie quelques confreres de
Barcelone et par des prdtres du clerg4 ;uculier, ont donnd les
exerrices de la mission dans toutes les paroisses de Valence,

- 90 ville de 700.0ii0 dmcs siluec sur la edle orientale de I'Espagne.
L'dcho de celte mission esl parvenu
E
Rome ; et dans ces premiers jvurs de fftrier l'Osservatore Romano lui consacrait un
article tres eioyieur. Le Saint P'ere oulut bicn lui ldnigneicr
personnellcmcnt un grand intiret ; et tons les matins, p--ndant
la durie de la mission, u, tItdgrantime partait de Valence pwur
faire connaitre au Sourerain I'untife le programme de la jour.
nde. En Espayne, le retentissement dc ces exercices fat considerable. Tous les habitants de la pdninsule purcut les suirre d'esprit et de cwrur, gr-ice a la prCsse et a ia radio. Au debut de
'une de ses causeries du dinanchc, si goittics des auditcurs,
le pere Venancio Marcos, O.I.M., en partait ainsi :
t Ccs trois derniers dimanches, presqu'aucun habitant de
Valence ne m'a boute, parce quo
l'lieure oh je parlais ils
assistaicnt h quelque excrcice de la sainle Mission. Vous ie
savez pas ce qu'a etd ceile mission de quinze jours duns la
capitale de I'Est ? Cf'a et6 que que chose de grand, d'inoui, une
apotheose ; ai plus giande mission qui se soil jamais doinni;e en
Espagne. 11 est vrai que i'on a employe tous les moyens disponibles, et que I'on a uliiis6 au maximum rtutes les ressources ;
mais aussi les habitants de Valence ont repondu de favon merveilieuse. ,
Le compte rendu que M. Tobar, visiteur de la province de
Madrid. a bien voulu nous faire parvenir pour lcs Anna:cs
prouve qu'il n'y a rien d'excessif dans les dpithetes dont sc sert
le speaker de Radio-Madrid. Combien nous regretluns de ns
pouvoir mettre sous les ycux de nos lectcurs quelques-unes
des nagnifiques photographics, reiicds en un album splendide,
offert au Tr7s Honior Pere, qdi oat fix6 pour la postedrilt les
moments Ics plus significatifs de la mission de Valence !
Mdme quand on a cu le spectacle grandiose, inoubliab!e de la
place Saint-Pierre envahie par des centaincs de milliers de
fiddles, on s'arrdte auec admiration ct dmotion devant Ics photo-

graph!ics qui nous montrent, par excmple, la reception des missionnaires, le rassemblement eucharistique de 50.000 enfants,
le rassemblcment du a Rosaire de l'aurore n, le chemin de
cr-oix, et surtout cclles qui ddtaillent par fragments la fdie
eucharistique de el6ture. On cst fier pour I'Eglise et pour Ic
catnniques d'Espalgne, de telles ddmonstrations de fidd.itd et
d'amour envers Jdsus-Christ et sa Mere.
A

Prdparation de la Mission. Au mois de janvier 19l8,
Mgr I'Archevcque confiail au R.P. Adolphe Tobar, visiteur des
Pretres de la -Mission de Madrid. le soin de faire donner la
mission dans la grande ville de Va'ence oh quatre cent vingt
mille Ames pouvaient etre alteintes par ces exercices. Des ee
moment.- M. Tobar mit au service (e celli grande ehlreprise
spiriluelle toutes les forces de sa province. II s'assura la collaboration dos Pretres de la Mission de Barcelone et d'autres prdtres de divers dioceses.
Sous 'a presidence de M. Tobar se constitua une commission,
charg6e d'organiser la mission ; ello comprenait les P P. Boniface Gonzalez, Pierre Langarica, Michel Piquer et Veremundo
Pardo. Au mois d'avril, une fois terrnincs les travaux du Cardme, le. Pires Langarica et Pardo se rendirpnt a la vil ' dn
Turia (Va'ence). Avec l'agriment du rdvdrendissime prlnal, ils
convoquerent une reunion de tous les curds, sous la presidence
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du Vicaire gendral, D. Hyacinthe Argaya et le P. Langarica leur
exposa son pian grandiose et audacieux. Enthuusiasmis, es cures
fournirent les donmdes %ou ues sur la situation re.igieuso et
moraie de leurs paroisses respec!ives, d'apres un questioLluaire
qui ieur avait eld remis. Pendant ce temps, les dils PIres par.
couraient loutes les rues de la ville, examinant ;es points strat-giques oi l'on pourrait p:acer les centres de la mission, vu
que les 36 centres paroissiaux Blaient insuffisanls pour
contenir tous ceux que la mission pouvail alteindre. On dlablit
done 81 centres de mission, divisis en 14 zones. Jusquau dernier moment ce fut une difficile affaire que de tiouier et
d'adapler les divers loaux oui se donnerait la mission. Mais le
Seigneur beniL les efforts qui furent faits pour resoudre cetto
question preaab.e de toute mission donnee sur une grande
6chelle.
Avant te -dpart de Valence des Pares de la Commission,
fut nomm6e une Commission dioedsaine permanente qui se
composait d'un d61tgu6 de I'archevique, d'un certain nombre
de cures, et on lui donna un programme d'action precis, distribud en dtapes. Pour diverses causes, ces 6tapes subireni
un
1Iger retard. Pendant les mois de prinlemps on r6unit d'abord
les 14 missionnaires qui devaient prendre la direction des .1
zones de la mission. Durant cinq jours, on 6tudia dans ses moindres detai s ;e p!an a suivre, au milieu de i'enthousiasme qu'inspirait aux fnissionnaires une si belle auvre. Dans des seances
ulldrienres on mit au courant du programme les 112 prelres
de la Mission el la plus grande partie des missionnaires appartenant au c:erg4 diocesain.
En meme temps, une Commission des themes et p!ans de
predication missionnaire, composee de quatre membres, travaillait sans arrut ia la rddaction des deux lomes du Br4viaire
de prddication missionnaire et de la brochure qui donna!i la
suite des exercices ct les cantiques de la mission. Au mois de
seplembre, ces livres 6taient dejai iditds, ce qui conslituait un
record de vitesse (1).
Annonce officielle de la Mission. - En la fete du ChristRoi, i'auguste prd:at annonca ofticiellement que la mission so
donnerait du 30 janvier au 14 f6vrier, et il demandait en m~me
temps prikres et sacrifices. Le 30 novembre, il envoya une intdressante lettre paslorale qui expliquait les lignes g6ndrales de
la Mission. Ii y disait : a Nous avcns voulu donner a la mission
e homogdaeild que tous ies missionnaires prdcherant
une tele
chaque jour les mdmes vdrits, et are le meme plan. Kous
avons voulu aussi lui donner une direction unique et la remettre aux mains de celui que nous connaissons depuis un assez
grand nombre d'anndes ct d•ot les missions nous ont toujours
laissI la plus agrdable impression. , L'archev'que demandait ia
co laboration de tous les delments catholiques de Valence pour
aider les a hommes de Dieu n.
Campagnes de prieres..- Depuis lonrtemps ddjh I'archevdque,
!es prelres de la Mission et leurs co.raborateurs avaicnt laned
une campagne de pribres et de sacrifices en faveur de la mis(1) Breviarod de predicarion misionera compuesto por varios misione;os de la provincia de Madrid can ocation de la mison de Valencia
J1918). Tomo I. Temario general de la mi.ion, 350 p. Tomo II. Tewirrio
especial de la mision, 408 p. (15,5 sur ii cm.). - Editorial La Mi'agrosa, Madrid. (Note des Annaues.)
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sion, camIpagne qui fut intensifide au mois de janvier par i'oraison imperee el au moyen de circulaires envoydes aux 9.000
Fil:es de la Charit. espagnoies et aux dtabiissements qu'eles
dirizent, ainsi qu'aux pritres de la Mission, qui, a leur tour. y
inltresserent loutes les Anmes que pouvait atteindre leur influence.
*__isir -

La nOmbra
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lence ful de 223. Avec les ddelguds eccl6siastiques on atteint le
chiffre de 304 missionnaires dent a parld la presse. 112 prltres
de la Mission de la province de Madrid, 12 de celle de Barce one
les aulres etaient des pretres du clerge seculier, des diocfses
de Pampelune, Malaga, Majorque, Tarragone, Burgos, Avila, Salamanque, Viloria. Valence, Madrid, Santander, O\iedo. Les missionnaires venaient des pays suivants : 69 des deux Casti les,
48 de Navarre, 23 de Valence, 21 de Galice, 19 des provinces
basques, 15 de Catalogne et de Majorque, 11 d'Aragon, 8 d'Anda'ousie, 5 de Ldon. 2 des Asturies. 2 des Philippines, I de la
mission de Cuttack (Indes), et is elaient de tout Age, les uns
accoutum6s A I'oeuvre des missions, d'autres qui faisaient leurs
premieres armes sous les ordres de leurs aInes.
Auziliaires ecclisiastiques.- Dans chaque centre missionnaire, on plaga un pretre comme auxiliaire du missionnaire,
pour I'orienter dans son labeur et lui venir en aide pour les
prikres, les processions, etc... D'ordinaire, c'dtaient les curts
m6mes des paroisses ou ieurs coadjuteurs, qui se rendaicnt aux
centres improvises. Leur travail a did tris efficace, surtout dans
la p6riode de preparation de la mission.
Auxiliaires s6culiers. - On en composa une armie, sous
les ordres immediats des dames catechisles. Ses membres venaient de toutes les branches de 1'Aclion catholique, des Congregations mariates, des catholiques qui avec un beau d6sintere-sement s'engagerent & travailer pour la mission. Leur lIhe
principale ful la propagande, la preparation des logements et
des locaux oh se donnaient les exercices ; ils servaient aussi
d'agents de liaison avec les Inissionnaires. Chaque centre avait
un minimum de dix personnes de chaque branche de FAction
catholique ou des Congregations mariales.
Propagande. - Ele fut prdparie sans eclats. AprBs la lettre pastorale de l'archeveque on commenqa A lancer des prospectus au nombre de 37.000. 11.000 affiches de la Vierge des
Disespdr6s, patronne de Valence, portaient cett' aimable inscription : a Mon fils, je t'attends a la sainte Mission. A 18.375 placards indiquaient les centres paroissiaux et les rues assignees
& chacun d'eux. 200.000 gravures de la Vierge des Desesperdt
portaient une invitation du prelat et 114.000 lettres adressdes
aux chefs de famil:es avec la signature du cure furent porl~es
en dix jours par les membres de I'Action catholique dans toutes
les maisons de Valence. Les dmetteurs de Valence porterent la
voix de Monseigneur et des propagandistes dans leurs diver-es
allocutions a tout le diocese ; et durant la mission, i:s retransmirent les cerdmonies de la cathedrale qui furent entendues
dans beaucoup de provinces d'Espagne et parvinrent jusqu'h
Londres. Autres moyens de propagande : une 6quipe de radio
vo:ante qui langait les mots d'ordre de la mission par toutes
les rues de Ia vile. 'avialion qui faisait pleuvoir des feuillets
invitant a la mission et la presse qui par entrefilets el chro-
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niques servait de haut-parleur 6 la mission. Les equipes de
radio Philips insta'ierent des haut-pa:rleurs, au nomme ue plus
de 1.200, places dans les dglises, les centres de mission et les
places plus imporlanles, en sorle que tout habitant de la cit4
pou\ait kcouter la parole de Dieu, m6me ceux qui i'ont pas
couiume d'entrer dans les glises. Pour cela, il failut instal:er
une centaine de centres et d'amplificateurs. d'une puissance te=
ta c de 19.COO watts, el un reseau de 26 kilomwtres de cAbles
tendus sur toute la vil:e et sur les villages du bord de la iner,
avec le concours de 200 ouvriers spccialistcs.
Entrde gd6nrale et particuliere des missionnaircs. Le
29 janvier, tous les missionnaires eurent une jour'ne de recollection au pa:ais archiepiscopal. Le lendemain, 30 janvier, di-

m:nche, les peres missionnaires lirent leur so:enneile entrde

officielle. Pricedds de la vieflle image du Christ Sauveur, statue
monumentale qui depuis sept siecies n'~lait pas descendue dans
la rue, el accompagn6s de tout le clergd de la vil:e, des ordres
re:igieux et du Seminaire, ils se rendirent de l'Hupilal pro\incial a la place du Caudillo, en chantant les psaumes de la penitence.
II fut impressionnant, ce cortege re'igieux d'environ 2.000
clercs qui s'avancaient au chant du Miserere jusqu'au centre de
la ville. Une autre procession partant A la mfme heure de la
basiique roya:e de Notre-bame-des-Dsesprrdes, accompagne
I'image de la patronne de Valence, qui portait un manteau vio-et
de penitence, nouxe le et impressionnante vision de la Vierge ;
e!;e se dirigea A son tour vers la memne place oij eut lieu I impressionnante c6r6monie de la reception des rissionnaires. Moment indescriptible que celui de l'arrivue de la Vierge sur la
p ace, et de son ascension au sommel d'un trune monumental de
30 metres de haut qui s'y trouvait drige. L'arrivee de ces processions pCndtra d'emolion respeelueu-e cette cenlaine de mille
de hons Valentinois qui s'y dtaient rassembles. On entendit ie
salut a Valence du Pere Langarica et une exhortetion de Iarcheveque. La mission etait commenede. Les Peres baiserent to
manleau de Notre-Dame et prirent le chemin de la cath6dra!e,
portant sur ieurs 6pau es l'image de la Vierge, pour se rdpartir
ensuite en diffdrents groupes et faire leur entree particuliire
dans les divers centres de la Mission.
On abuse souvent d'adjcctifs quand il faut souligner les
fails qui sortent de l'ordinaire. C'elt pourquoi, lorsque nous
sommes en prdsence de quelque chose qui fail vibrer toules les
fibres de notre atre, les mots nous manquent pour ddcrire ce
que nous avons vecu. II n'est done pas possib'e de decrire le
morvei'leux spectacle dont fut tdmoin Valence en celle soiree
memorable de i'enlrde des miss-onnaires. Tout le monde ci-antail, lout le monde poussait des vivats, tout le monde pleurait...
Et it est certain que Valence eut le sentiment qu'une binddicion loute sp6dia!e du Ciel avait commence A se rdpandre sur
la cite.
La mission commence. - Dans les 81 centres de mission
5
qui. distribuds dans toute la ville de Valence, forrhaient le r seau missionnaire, la mission commenga en mdme temps avec
un tel enthousiasme et une teWle ferveur dans le p:us grand
normbre d'entre eux que c'dtail ddjA un gage de ce qu'a lait etre
la Mission. L'affluence du public fut extraordinaire. Il y eut des
cecntreý qui deja ce soir-lh durent se diviser, parce qu'on ne
pouvait y faire tenir tant de monde.
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L'horaire des exercices s'adapta dans chaque centre aux n-n
cessilts particuieres du quartier ; mais, en d6tinitive, cls actes
principaux du matin et du soir eurent lieu rdgulibrenment i
6 heures et demie du matin et & 8 heures du soir.
Tous les matins se celererent !es u, osaircs de I'aiurre ..
A 6 heures du matin, cloches ct haut-pa- eurs de ious les cen.
!res nmisinlnaires rdveillaient les Valentiunis, les invilant an
a Rosaire de 'aurore , qui se cielhra saii initerrupiion ious les
jours dans :es 81 centres de la Mission ; ce qui suppose un
tolal d'une centaine de Rosaires, Plant donnd que que.ques-uns
d'entre eux se dcdoub irent N cauwe du grand nomnbre de fidles
accourus A cet exercice. La cite dtait envahie ious les jours &
I'aube par cent mille Valentinois lev6s matin, qui recitaicnt le
ros.ire et chantaient des cantiques, conunenuant de faoii si
sainte leur journde de mission.
Un des facteurs qui, sans aucun doule, contribubrent le plus
au fruit spirituel de la Mission fut cc sacrifice matinal quo lant
de Va cntinois consentirent tous les jours durant deux semnaines
en parcourant tous les coins de la ville, avant le lever du jour,
au chant du rosaire narial.
Durant ;a journke se succdaient les exercices spdciaux pour
les femmes, les enfants, les jeuncs gens, les ouvriers des diverses
usinos, es jeunes files de -crvice. Les professions lihdrales, les
uni\ersItaires, etc... eurent leur confdrence spdcia'e sous forme
d'examnen en \ue de la confession.
La journde sacerdotaue. - Les prelres eurent auszi leur
journee de missi6on en union avec ;es missionnaires, dans I'tgiise
.paroisia;e des Sainis-Jean. Le Pire EScribano dirigea celte
aux
rdcol:ection, et I'archevique donna iui-mnme ies dircci\'~
confesseurs. Puis, en une imposante procession de pinitence, par
rangs de quatre, los prolres so rendirent a la catnedraie oi lIt
Pere A.biol donna un sermon sur 1'excellence du sacerdoce
sermon ecout6 avce grande d6votion par les fidiles qui rempiissaient celte vaste cglise.
La mission des enfants. - Le vendredi 4 fevrier fut le jour
des enfants. Environ 00.000 enrants pirticipaient aux exercices
de la Inis:ion, 'et ils furent eux-mOmes missionnaircs par la
priere et le sacrifice. Aprbs les messes de communion qui cureni
lieu dans les centres respectifs, if y cut un rassembiement sur
la p ace du Caudillo et un autre a la meme heure a I'scalier
Royal du port pour les centres et !es paroisses des vi:lages de
la mer. Le rassemb:ement eucharistique des enfants ful un sacrifice gindrcusemenl accer-td Dour le sucers de la mission. A
]a simple demande de l'archevique ; car durant toute !a cCrdmonie la pluie tomba abondamment el ics enfants tinreln hon,
chanlant et offrant au Seigneur !cur priUre pour la niission.
On leur donna ; chaicuun n paquet do honhons, cc qui port; le
tolal A plus d'une loine. I.es enfants prccherent aussi dans lous
les centres aux adu tes un des jours de la Mission, avce beaucoup
de grace et de profit.
Le dimanche pendant la missicn fut occupd par deux grandes cErdmonies co':ectives. Le malin. tons los a Rosaires de I'aurore
se rassemblbrent sur ia place du Caudillo o0 le prdlat
sa:.sien Olaecheoa
lebraa In mrfse A I'annbe t adrezsn I, "r nie.
SlaI foule. Le soir. 61 processions, pnur l'exorcice du Chemin
de la croix, se dirig&rent par des itindraires difflreuts vers cette
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mlme place ofifurent prdchcak les trois dernidres stations. Les
processions partielles sarrdt&rent sur 11 points d6terminds, et
un missionnaixe, du haut d'un ba con, prdcha chaque station.
Comme indice rdevlaleur de I'ampleur de cet dvdnement religicux, nous pouvons dire que dans cette soiree du dimanche
6 fevrier. on precha dans cette ville de Valence environ un
millier de meditations.
C'est cet impressionnant chemin de croix qui battil Je record des rassemblements sur la place du Caudillo. Quelque
200.000 personnes, A la suite de 60 images du Crucifid el d'autant
d'images de la Vierge des Douleurs se giouperent sur la grande
place de Valence. Les corteges formaient des constellations fantastiques avec leurs groupes de cierges, de lanternes el de torches. En trbs peu de temps la place se rempiit ; et ma'gr6 cette
multitude, le silence ;e plus abso.u suivit les dernieres notes
des ch'ants que cette fou;e exdcutait sous la direction d'un missionuaire, avec une unanimit et une ferxeur impressionnantes.
Tout contribua A accentuer 1'impression de penitence que faisait
sicnne chaque habitant de Valence. Tous ceux qui assistlrent k
celle crndmonie en garderont le souvenir toute leur vie. Et la
mn'me chose se passait dans les villages mnaritimes dont ta population se rdunit h l'Escalier Royal.
Les confessions et communions. - La dernibre semaine, les
actes publics de :a Mission se succederent & un rylhme aceC:.rC
et avec une assistance toujours croissanle. On y intercala des
confirences spdciaies pour gens maries, cd!ibataircs, et autres
r6unions pour ies diverses professions. On donna des conferences dans les ate.iers (ce temps comptait pour la journee de tra.
vaii), de sorte que 1 on peut 6valuer A 18.400 ie nombre des
homnnres qui, de ce:te fagon, prirent part & la Mission. Enfin, ies
hommes de chaque centre missionnaire firent un acte de rdparation pour les offenses que Dieu regoit des pdchcurs. Les femmes et In jeunesse eurent aussi lours cerdmonies speciales et
firent un acte de reparation h Jesus crueifib.
Mais ce qu'iT y eut de p.lus remarquable durant ceite
deuxibme somaine de la grande mission de Valence, ce furent
los confessions. Confessions & toules les heures, dans tous les
centres. enlendues par tous les pr~tres. On ne peut s'y tromper :
la Mission produisait d'excelenls fruits. Les pretres savent comhien profondement la parole de Dieu pdntl-a dans les coeurs.
Souianonns te nombre et .la va'eur des confessions publiques,
parfiulierement en inaticre de restitution, les cris de ceux qui
'ou aient se confesser A mbme la rue, au passage des missionn:ires, coux qul iplerrompaient les proCesons pour purifier leur
conscience de toute tache de pdch6. L'archevCque lui-mEmie,
coinme un simp'e prctre, se tint au confessionnal dans la cath6dra'e pendant des houres et des heures. II fut !e dernier a le
quilter, h cinq heures environ du matin, apres y avoir pass6
14 heures.
On r6serva les derniers jours A la confession des hommes.
On ne put recueil'ir lout !P fruit de la mission faute de lemos.
Man'gr les 600 pritres entierement consacrds a la confession des
jeunes gens et des hommes, itne fut pas posshile de recnnci irr
tous ceux qui voulaient s'approcher du tribunal de la penitence
et qui le firent durant les jours qui suivirenl la mission, jusqu'au
diinanche =uivanl. Le samedi, avant-dernier jour de !a mission,
la suile pour se confesser, il dtait le 73*
un homme se miti
dans la rangde des pdnitents.
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II n'y cut pas & proprement parler de jour de communion
generale pendant la mission, sauf le dernier jour. Souls, ies cnants eurent leur inesse de communion gn6drale k ia fin de la
mission. Les adultes coinmunierent tout au long de la semaine
consacree aux jeunes, aux femmes et aux hommes.
Un mil ion de petites hosties avaient Wtl apport6es par
l'un des missionnaires, don Vaientin Gangoso, comme cadcau de
l'usine de Benevente dont ita la charge. El.es furent epuisdes
pendant ia mission el ne suffirent pas. Telle paroisse dut annoncer trois messes de communion A des heures distinctes,
comme scul moyen de faire tenir tous les fid6 es dans l'iglise.
Ail:eurs, il faliut ce6ierer ia messe en plein air faule de place,
dans I'dgiise paroissia e. On distribua la sainte communion sur
les Irottoirs et sur la chaussee dans les rues voisines des ig:iscs
de Saint-Joseph et de Saint-Vincent, oh I'on peut dire que nul
de ceux qui n'en furent pas empches ne s'abstint de communier.
En faveur des malades on organisa des corteges eucharistiques qui porltrent ]a sainte eucharistie A des centaines d'iofirmes. Durant toute la matinee, ce fut pour Valence une FeleDieu extraordinaire axec en\iron deux cents processions eucharistiques ; car certaines eg ises en firent jusqu'a trois.
La ceremonie eucharistique de cldture. Le rassemblement final de la Mission d6passa les limites de ce qu'on peut
imagincr. A la marche ascendante de la mission on pr6voyait
ddjA que la clOture r6unirait presque toute ia popu.ation de
Valence. On pensa a\ec raison que ai place du Caudihio, malgr6
ses dimensions, serait insuffisante. On chercha un emplacement
p'us \aste encore ; a la fin on fixa son choix sur 1'6ventaii quo
torment ies rues qui ddbouchent sur la place d'Amdrique.
Un journal de Valence disait le jour suivant : (c Ni congrs
mondiauz, ni rassemblemetls nationaux, nous i'affirmons avee
orgueil, ne peuvent se comparer 4 cette ceremonie. , Les sil
avenues qui aboutissent h la p.ace l6aient envahies par une
foule d6'irant de cantiques, de prieres, d'appiaudissements, de
vivats, de ferveur et de larmes.
Par la rue de Cyrille-Amoros, restde seu'e vide au commencement, arriva la procession qui escortait le Saint-Sacrement. El!e
6tait formde exc usixement par les jeunes gens de Valence. al
nombre de 20.000. A la suite de ce pieux cortlge, oih officiail ie
prdlat, on voyait toutes les aulorits provinciales et locales.
La cer6monie commenca par une aliocution eucharislique
vibrante et fervente que prononga un missionnaire. Aprcs quoi,
le maire de la vile lut une dovole consecration de Vaence an
Saint-Sacrement et formula la promesse de tenir ies rdsolutions
de la mission qu'il resume en ces trois points :
1* Sanctifier le dimanche et Ies jours de fete ;
2" Pratiquer la charitl envers ies pauvres ;
3" Se confesser et communier, bien et souvenl, et recevoir
et faire recevoir le saint viatique.
Ces promesses furent commentles par le Pere Langarica, et
entrecoupees de retentissants < oui ,, par l'assistance enthousiasmde. On chanta le psaume
o Louez, le Seigneur ». A six voix,
composd express6ment pour la circonstance par le Pere Alcacer,
C.M. piece magnifique a i'ex6cution de laquelle prirent part toun
les 6:6ments musicaux de Valence.
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Apres la benediction du Saint-Sacrement qui fut ensuite rap.
portd processionne:lement a I'eglise la plus proche, I'augusle prdlat donna la benediction papa e qui termina la Mission. Mais celte
masse humaine qui s'd:eva:t A trois cent mille personnes ne bougeait pas. Que pressentait-e:le ? Qu'attendait-elle ? On tira les
rideaux de velours grenal et on vit apparaltre l'image de NotreDame des Dsespdres. Nul ne s'y attendait. Mais ia presence de
la patronne de Valence fit courir un frisson d'6motion dans cettle
multitude qui se mit a i'acclamer follement. Le prdlat qui connail son peuple. mit 6 profit ce moment du ciel pour montrer A
la multitude la joie de 1'Ame en dtat de grace, la caducite de la
vie terrestre, la necessitd d'affermir dans le coeur de tous les
Valentinois les saintes resolutions de la mission, el il finit par un
appel tres senti A la charitl fralernel e.
Les dernibres paroles de ce discours dmouvant de I'archev0que furent adressies a la Vierge des DIsespdres. a Cest Elle,
Elle, la Mere, qui a tout fait ! , La foule kclata en ace amations
a la Vierge et la porta en triomphe par les rues de la ville pour
la ramener A sa basilique roya e. II y eut des moments, dans cette
cdremonie, oi I'motion voila les yeux de lous, et serra h la
gorge cette multitude. Sans aucune exag6ralion, du prelat et de
tout son chapitre cathedral, en passant par tous les missionnaires, jusqu'au dernier des assistants, tous verserent des larmes.
Adieu des missionnaires.- Le lundi eut lieu la cedrmonie
de I'adieu des missionnaires. Mais its ne voulurent pas quilter
leurs centres missionnaires sans cdlebrer la messe des defunts
pour tous les morts, et sans prdcher sur la perseverance. Puis,
les missionnaires se rendirent dans une localilC de la province,
avec I'auguste prdlat, pour -tablir la a Confrdrie des Pritres
missionnaircs n, selon le plan et la methode de la mission de
Valence. Tous ceux qui avaient pris part
ceette mission s'inscrivirent & !a Confrdrie.
Le soir, dans tous les centres, eut lieu 1'adieu officiel des
missionnaires. Ils donnerent leurs derniers conseils aux fideles
qui avaient suivi les exercices de la mission et re;urent la benediction e t I'aeco'ade symbolique du cur6 ou du dI•lgud eccldsi:istique dans chaque centre. Partout ce fut une emotion incoercibhe ; et au depart, une p6tition unanime qui demanda que les
missionnaires restent & Valence ; petition qui ful renouvelde
devant le palais archidpiscopal.
Fruits immddiats de la mission. - Pendant deux jours, il y
out dans les centres missionnaires des confdrences a postmissionnaires , pour intensifier les oeuvres paroissia es plus ndcessaires : action catholique, association de charitd, adoration nocturne,
calechismes, etc..
La mission a produit une augmentation notable dans les
effectifs de ces associalions. Pour la seule action catholique, on
comple parmi les jeunes un progres de 50 % dans les inscriptions pendant les deux semaines de la mission.
Le flot parvint a envahir tellement I'ambiance de la ville que
dans tous les centres et toutes les families, il produisit des fruits
incalculab:es. Un avocat hien connu de Valence pouvait dire que
la mission avail produit un dbranlement general des consciences
qui promettait de porter des fruits de bdendiction pendant longtemps. Et le pralat disait avec raison : c Plus de cinquante
anlIaes passcront avant que Valence oublie cette sainte mission. a
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Rlpercussion hors de Valence. - La Mission fut portee sur
les ai:es du vent par les deux 6metlcurs de radio jusqu'aux extrdmites du diocise, et bien au delA, dans de numbreuses localites
et villes d'Espagne, et dans que:ques-unes de I'etranger, cela provoquail dans les consciences une emotion qui aboutissait dans la
plupart des cas & une fervente confession gendrale.
Les journaux de Va:ence, et principalement les trois numdros
dlu periodique de na Mission qui porlait le lihe symbolique de
ULd bas » firent connallre avec une sympathie veritable & toutes
les localilts du diocese le grand evInement civil et reiigieux qui
se passait dans la capitale. 90.000 exemp;aires de ce periodique
furent en'eves des mains des \endeurs ben6vo!es, A pe:ne mis en
circulation. II devait sa merveilleuse pr6sentalion A l'habiletc
professionnelle de D. Martin Dominguez et de ses collaborateurs,
jeunes de I'Aelion calhoiique.
Nombreux sont les lettres et les tedlgrammes qui rdvelent
la profonde impression produite dans 'es Ames par celte mission.
Its viennent de toutes les classes de la socidtd, et it est regrettable que nous ne puissions en citer quelques-uns.
Des incidents inl6ressants el edifiants se produisirent tous
ies jours de la Mission. I.e journal de la Mission en recueil:it un
certain nombre. Beaucoup d'autres se transmeltent de vive voix
et tdmoignent de I'effet produit dans les Ames par la mission.
Comme souvenir de la Mission, on ddita 50.000 brochures
sur la couverture desquel!es figure la Vierge des DesespIrds, entouree d'une mu'titude de fideles, avec cette inscription & ses
pieds : a Mon fits, persedvre dans ics resolutions de la sainte
MAission. . Celte edition a etC 6puise en mnins de huit jours. La
brochure contient un r6sum6 de la doctrine chrelienne, veritbs
6ternclies, pratiques pieuses, examens de conscience et cantiques
de la Mission. Maisv'avidit6 du public r6ciama de nouveaux souvenirs de la Mission, et on 6dile une brochure, resumf de la mission, pub'ide par le rddaclcurs du pfriodique a Ld-bas a.
La Mission de Valence marque le commencement d'une nouve'le Otape dans le rdgime des missions. I'organisation et la techpique modernes mises au service de l'esprit. Pour la premibre
lois, on a donnd ia mission dans toule une vil:e de plus d'un
demi-mirlion d'habitants. Tous y ont particip6-et ont v.cu sous
I'influence de la mission. Desormais, on parlera des missions
a avant a et ccapr-s la grande Mission de Valence a, comme d'un
point histoique dans i'histoire missionnaire. Les missionnaires

sont partis, portant Valence dons leur coeur, et les Va!entinois
gardent dans le leur le souvenir ineffacab'e, et ce qui esl plus
important les traces de la grFce imprimee et eux par la chaude
parole des missionnaires qui au nom du Seigneur, ont prechd la
grande Mission de Valence.
NOTICE SUR NOTRE CHER FRERE THEOPHIIE BRION
Coadjuteur de la Mission
(27 octobre 1867-1t mai 1947)
Plusieurs fois, ce bon frbre m'a d6peint la sainte mort du
friý-e Joseph Ginin, Piniliateur de noire teuvre missionnaire
consacree. plus tard. au Bienheureux Jean Gabriel Perboyre. Au-
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pros du lit sont agenouill6s le Trbs Honord PDre Fiat et le frdre
Rachez ; lui-lnme fribre BiION un1 pCu tln retritit ; i.s piien!
pour le mourant. Tout a coup, celui-ei sort de sa torpeur, ouvre
les yeux son visage s'dclaire d'un radieux sourire et sa itte
r .tombe sur I'oreiller. Un soupir et le z616 frere est devant le
D:eu des ApUtres pour lequel il s'est si g6ndreusement ddpensd
(9 mars 1894).
Que! beau tableau I Le saint fr6re Ginin, le venerd et tant
aim6 Pere Fiat, ie devoud frere Riachez... et le jeune BuroN. qui
devinl durant un demi-siecle frere coadjuteur exemplaire I
Thdophile BRIOs
•
t•it n6 le 27 oclonre 1867, a Graide (Be!gique). II dtait tout jeune quand sa famille se transporta en
France et s'6tablit ,a ouiz&court (Ardennes) oh se trou\ait une
annexe de la Maison Harmel de Warmdriv\i:e. Dans ces usines
dirigdes alors par le a Bon Pare ,, M. Leon Harmel, dont le
proces de beatification a 6di commence, r6gnait un grand esprit
familial et religieux. On y comptait un certain nombre de families
belges d'origine.
A cette 6poque, les enfants. mirae dans une usine dent le
direcleur diait un precurseur des rdformes socia es et un aii
de -LonXIII, le pape de 1'Encyclique Berum Novarum, les enfants dis-je dtaient mis trbs tot au travail. Et le jeune BRION,
entra en apprentissage & 'a fiatnre le 6 septembre 1880. ag1 de
treize ans a peine. II 6tait ddjk inscrit depuis un an parmi les
membres du Cercee catho:ique. J'ai vu, dans mon enfance fonetionner relui du Val-des-Bwls (l'usine mnre). Faire partie du
Cercle dait s'engager dans un mouvement parliculierement serieux et religieux et qu'aujourd'hui, sans dcute, on jugerait sevBre. Par temperament et par devoir, Theophile s'y adapta et le
certificat deivr6 par le Prdsident du Cercle en Idmoigne : II s'y
est toujours comporld en bon chrteien, exerCant sur ses camarades une heureuse intluence. a
Durant pris de 10 ans, Thdophi:e BRIOn travailla h la filature, I'attestalion fournie par son patron, M. Leopold Harmel,
porte que a sa conduite a toujours tdi exempte de reproches ;
c'est un ouvrier consciencieux et capable a.
Sans doute il revait de donner p:us encore au bon Dieu qu'une
vie chrdtienne dans le monde et it s'*tait ouvert de ses asnirations
au curd de Boulzkcourt. Ce:ui-ci connaissait les Lazaristes. alors
charges du pe erinage de saint Walfroy, et des missions dans le
diocbse de Reims. II I'envoya faire un pelerinage afin qu'iT puisses'aboucher avec le Supdrieur, le Phre Boulanger. A la suite de
cette entrevue, celui-ci conseilla au cure de prdsenter son candidat au TrBs Honord Pere Fiat. Le cur6 dcrivit, le 17 mars 1890,
demandant a de vouloir bien admettre dans la Congrdgation, en
qualitl de frere coadijulcur, un jeune homine de sa paroisse, dgd
de 22 ans, d'une famille IrWs chretienne, qui se sent portl vers
la vie reliqieuse. Le jeune homme jouit d'une bonne sante. et n'a
pas de ddfauts physiques. It cst :raiment pieux et d'une foi delairde ; c'est par le dvsir raisonne d'assurerson salut qu'il se ddcide
a entrer en reliqicn. Sa famille, dont ii est un des prineipasz
souliens, qucique sans fortune, est consentante d son ddsir. le
crOis, ajoule le bon cur(, qu'il pourrail se rendre rraiment utile
dans la Congqregation, en qua'itd de frere, car it est fort, aime
le travail et ne manque pas d'intelligence pratique. a
La rdponse favorable ne se fit p as attendre. et le 4 mai, 1e
poltu!ant derivait lui-mdme & M. le Supnrieuir gPndral qu'il arriverait a Paris le lendemain. Le II mai, il commenqait son postulat ;
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it prenait le saint habit et dtait admis au S6minaire le 9 octobre
suivanl.
II avait un metier, etait consid4rd comme un excellent ouvrier;
il ne venait pas pour trouver un abri dont il n'avait pas besoin.
II dtail nolt comme travailleur consciencieux ; a ce titre on
pouvait compter sur son laborieux ddvouement. II 6tait a vraiment pieux et d'une foi eclairee a. Tout donnait lieu d'espdrer
qu'ayant 61t exceilent chrelien dans le monde, ii deviendraji parfait religieux en conimunautd. 11 ne devait pas dbcevoir ces espoirs si bien fondes.
Aussi apres un sirieux seminaire, ;i fut admis a prononcer
les saints vceux et il s'engagea dans la Congregation le 14 octobre 1892, en presence du Tres Honord Pere Fiat, pour Icquel il
professa toujours un culte reconnaissant et admiratif.
Pendant son postulat et son s6minaire, ii fut einp'oyed differents offices : propretl, cuisine, rdfectoire, mais bientut ii fnt
mis A foffice de l'infirmerie oh il fut formr
par le bon frere
Rachez el ofu ii passera toute sa vie, sauf trois courtes interruptions. En 1897, en effet, il ful envoyv A Sainte-Anne d'Ami:ens,
mais il n'y resta que quelques mois. En 1903, il fut envoyd A
Dax pour y remplir I'office d'infirmier. On fut tres satisfail de
sos services. Le bon frere Gros dont j'utii.s alnnladmnrielt
i
*
notes, ernt : " J'en eus moi-mnme un dcho en fivrier 1914.
Ayant 6td envoyd d Dax pour acccmpagncr le boa M. Angcli,
malade, M. Marials,qui adait dconome de tI, maison, me paria urec
beaucoup d'6~oyes du frbre Brmon, me disant combien on avait
regrettd son ddpart, louant son d4couemenl, son habileld pour
differents offices, etc... &
II n'dtait rest qu'un an a Dax, car en 1904, le frre Pahlcz
Rtant tomb6 ma ade on rappela le frere BRION a Paris, pour mi
confier 1'office de I'infirmerie. Avee ddlicatesse, durant les qatre
anndes que vdcut encore son prddecesseur, frere BRION recuPei:it
les fruits de son experience que le frire Rachez Apolinairc :nu
prodigua jusqu'h sa mort survenu' le 24 novembre 1909
Le frere BRION quilta une truisieme fois I'infirrmerin de'a
Maison-M~re en 1932, quand le Tres Honord Pere Verdier fit
appel au ddvouement de nos chores Smurs pour soigner nos
niiades.
Ce fut one rude dpreuve pour ce bon frBre qui, durant une
quaranlaine d'anndes s'lait dexoud dans eet office et i'avait dirig6 depuis vingt-huit ans. II donna, en cette circonstance, ai
mesure de sa haute vertu. Peut-etre se ?ouvient-il que le frere
A:exandre Verone a cet admirable frere ) ainsi que I'ape'le
saint Vincent, dut lui aufsi. faire le sicrifice de son office de
I'infirmerie et le fit a r'dification de tous.
Frere BRIoN se retira simplement sans un mot de critique on
de p'ainle, M. Payen, alors assistant, voulant adoucir I'dpreuve,
suggdra au Pere Verdier de n cwr frere Biron en te'le ou telle
maison, oil, semblait-il, il jouirait d'une certaine considdration.
Ce bon frere ecarta res offres avantageuses et devint bonneinent
I'aide du frere charge du chauffage el du jardin. Aprbs queloues
mois, il ful employe au Bureau de 1'Euvre du Bienheureux Perboyre. C'esl a!ors que j'ai appris A le connaitre et a I'estimer.
Bien que plusieurs choses fussent de nature A nous rapprocher,
il m'intimidait. II avail I'exlerieur austlre, ne parlait guere et
toujours briMvemenl. etait dur a lui-meme, on le disait pen tendre pour les autres, ii dtait mon-ain6 d'une quinzaine d'anndes.
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Je me demandais comment j'allais m'arranger avec ce u Sanglier
des Ardennes a. Or, rien ne fut plus faci e. II fut d'une dociiiti
d'enfant, d'une deference toute reigieuse A mon 6gard ; il travailiait sans arr6t des sept heures du matin, et non A la facon
dun merc.naire qui s'acquitte du travail auquel il est coniraint
maldrie:lement, mais sans Ame ; ii avail pris '(Euvre a caeur,
et iL s'y ddvouait sans compter. A ce moment-Ia, nous utilisions
pour les adresses d'expedition du Bulletin des clich6s-stencili
qui, apres que!que usage devenaient imprdeis. Je I'ai vu, dans un
local toujours sombre, malgrd ses mauvais yeux, passer des journ6es entibres A les dechiffrer et A les classer. I eut, par ailleuirs
A souffrir ; un compagnon tres jeune s'accommodait difflciiement
de ce frrre beaucoup plus Agd et intransigeant sur la reg:e, ih y
eut des frottements penibles, j'admirai la patience du frere BIruo
qu'on disait si rude et qui a loffense ne r6pondit que par le
silence et parfois par un discret sourire. Ii m'est arrive de lui
proposer soit un congd, soil une promenade ; il I'a toujours refus6. Tris habie en de multip es choses, il s'avera vraiment pr6cieux. Une seule chose Etait regretlable, c'dtait sa faVon de parler
aux visiteurs qui ne !e connaissant pas, etaient que;que peu inter:oquts de la maniere un peu brusque dont ii les recevait et
leur r6pondait. C'est IA.d'ai leurs l'ombre dont le Bon Dieu voulut abriter son humilit6 et qui marque le beau tableau de ses
vertus. De prime abord, son extirieur ne paraissait pas aimable ;
it ne cherchait pas d'ail:eurs a le paraltre. II fal art frayer avec
lui pour saisir la solide bontd - tout 6iait solide chez lui qu'il prouvait, non par des manifestations extdrieurep. mais par
un continuel ddvauement.
En 1934, il accepta de retourner en office A l'infirmerie. C'dtait
encore un acte de vertu. Depuis deux ans, les Soeurs y avaient e1d
introduites, il ne devait p:us y exercer qu'une direction partagde.
Tous ne s'accommodaient pas de cette situation, e! ii senblait que
lui, moins que tout autre, pourrait s'y adapter. Or. merveille de
I'esprit de foi et de la vertu I II y demeura jusqu'a la fin de sa
vie, ouatorze annees durant, sans heurt, mais non sans inrite.
II avait acquis une rdele compdtence en cel office d'inlilrmi'-r

et il etait d'une dexthritd plrticulibre pour certains soins plus
ddlicals. I.es mnideci~s de la maison qui se souil succedd.s ont beaucoup apprecid son savoir-faire At ont eu grinde confiance ei
lui. G'est done en soignant les malades, les infirnes, les vieillards qu'i s'est sanctifid.
1I persevxra avec constance, dans cet office d'abhntgatinn, tr&s
astreignant et s'y ddvoua tout entier, sans jamais s'en plaindre
et, sans soliciter des occupations moins penibles ou plus reluisantes.
II eut A donner des soins continuels et mortifiants a certains
i.,firmes. comme M. Bareau. par exemple, qui demeura une dizaine
d'anndes paralysoet incapable de s'exprimer. II le fit avee tact,
courige et discretion. Nuit et jour il etait a la disposition de ses
malades el insistait m6me pour que ceux-ci n'h6sitent pas A le
revei ler s'ils se sentaient plus mal la nuit. a Je suis ici pour
ce'a Y,disait-il. t1usait de toutes series d'iridustries pour adoucir ie sejour A i':firmerie et, vo'ontier.a, quand il le pouvait,
partagelii !es lectures et les jeux. Mais it n'aimait pas les douillets et peut-4tre dut-il, en parlie, sa r6putation de duretl. A la
facon dent it les recevail, les traitait et les renvoynit a leurs occupations on au mddecin. On a fait le meme reproche au saint
frere Alexandre VWrone. Mais je l'ai vu soigner M. Bouclet avec
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une d6'icatesse que je qua'ifierais volonliers de maternelle. Ce
fut pour moi une revelation. D'ailieurs beaucoup de ceux qui,
ayant dtd sdricuesiment atleint out requ ses soins lui ont nianifestB plus d'une fois, lour sincere gratitude. Chez lui, comine chez
ceux de sa region natale, si I'exlerieur avait que.que chose do
fruste, e sentiment etait aclif et profond. Ses malades it les
aimait taut que s'ils devaient Btre conduits a I'hlpilal, ii tenait
h aler souvent les viiiter.
Un fr re parfait est celui qui realise un double ideal :
travail et piete.
Le frere BRION ful, on peut faffirmer, un bourreau de tra.
vail. Outre ses occupations nombreuses et p6nibles d'infirmier, ii
en ajoutalt d'autres. Dans l'infirmerie m6me. ii faisait diverses
rdparations ou installations, it savait souder, menuiser, etc..
s'dtail intdressd A I'diectricit6 et s'ing6niait A faire toutes sortes
de petils travaux qui dpargnaient des d6penses A lI maison. Et
quand, le petit nombre de malades n'absorbait pas lout son
temps, il al ait volontiers rendre a d'autres offices les petils services qu'on lui demandait.
Quand la vue de M. Gleize baissa plus fort, le frere BRION
devint son lecteur, trbs exact et trbs assidu, puis son secrdlaire..
et ce sent des pages et des pages de I'histoire de saint Vincent et
de nos confreres en A;gerie et Tunisie et e'le de Jean I e Vacher
en particu ier. qu e e frere BHlON copia patiemment. Et que do
letlres adressies des persnnnes aui nimnifestaient leur conliance
& 'lmage qui gudrit. Ii avail une ecriture claire et nette; et pour
un houne qui n'avait fait que des etudes primaires, ii possedait
parfaitement l'orthographe.
Son amour du travail etait aninmd par une idde apostolique;
s'il 6vitait des frais A la maison. c'6tait pour que les Mission'
puissent bUnRficier de ces economies.
II ne savait guere ce qu'est une rdcreation ; on ne se souvient
pas qu'il soit jamais sorti de son infirmerie pour se reposer.
Bien des fois, il-aurait pu profiler pour se reposer lui-mnme
quelques jours des voyages qu'il faisait pour accompagner quelque ma ade. Mais non, dbs qu'il avait remis son malade en bonnes
mains, il repartait ; ii lui est arrive ainsi de voyager deux nuits
de suite.
En 1939, quand le Tres Honord Pare Souvay passa une bonne
partie de )'e6e a Villebon, on y envoya le frere BRION pour le
soigner. Il aurait pu fl&ner un peu. Bien loin de I&, des que le
Tres Honor6 Pere n'avait p.us besoin de lui, il se mettait A
travailler au jardin.
II se sacrifiait vrairitent dans toute la force du terme ; il
a avoud avoir travailid avec trente-neuf degrds de fidvre et mnme
davantage, disant qu'il le fallait hien. qu'il n'y avait personne
Pour le remplacer. Dieu seul sait rombien de h.ul!s i a passeds
h veiller les malades. combien de fois ii lui a fallu interrompre
son sommeil pour les assisler, passant la plupart des nuits sans
repos r6gu'ier. Pourtant, ltant jeune frere. il avail Rtd gravement
malade et il racontait qu'alors le Pere Fiat lui avail defendu de
mourir. Le doeteur lui avail ordonn4 quelques Pnrcautions a
caume de son ceur fatigu.. Or, voiei qu'un jour le docleur survenant le trouve montant une lonrde charge de bois. Reproches
dcout6s sans douie, mais sans grande contrition. Le frere BRIoN
disait h un de ses freres :
a Oue voulez-vous, quand le travail est 1X, it faut bien le
faire. Nous aurons toute Idterniti pour nous reposer. ,, Toute .-
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vie il a Md6sujet A de fr~quentes indispositions qui le faisatent
bien souffrir, niais ii n'en laissait rien paraltre et continuait son
travail courageusement. Quand on iui demandait conment it
allait, ii rtpondait : Ca ira mieux au ciel. a
Mais en bon coadjuteur, selon I'esprit de saint Vincent, frere
BRION ne se conlentait pas o-aider les pr~tres par ses Iravaux, it
rut puissamment !eur auxiliaire par ses prieres, ses morlifieat
tions, ses bons exemples. La piitO de ses jeunes anudes no fit que
s'affirmer axec le temps : une piCte sans afflcrie, ni iaignardise :
Lelle, el'e aurait detonn6 chez le frIre BION.. Mais uin
oi
ift
droite, so:ide, simp e, constante et sans parade. Une pidtd virile,
fille de la foi vivanle qui va
la pratique ; en un mot, une pi6t4
a la saint Vincent. El:e se manifestait par une ponctualit6 admirab!e, une fiddlild inviolable A tous les exercices, A toutes les
rIgles, & tous IPs usages et louables coutumes de la Congregation0
Ii y a quelque chose d'hCroique en ce fail, qu'Mlant donn6 son
office qui comporte tant d'imprdvus, tantdde drangements de
jour et de nuit, on ait pu le voir si ponctuel ; iti tait loujours
1h. un des premiers, A la salle d'oraison a tous les exercices, &
tous les offices de la chapelie aussi, sauf dvidemment les cas oh
il avait des malades qu'ih ne pouvait pas quitter.
On a assure que, le matin, avant de venir A I'oraison, ii avail
ddjh passe au moins un quart d'heure devant le Saint Sacrement,
Sla Ghapelle de I'nfinrerie.
Apr.s ce qui a Mtd dit de son assiduitl
au travail et de la
facon dont il s'acquittait de ses devoirs dans un office aussi pdnib'e que le sien, esl-il necessaire de sou!igner son espril de mortification ? Ajoutons pourtant qu'I la salle d'oraison, aprls dec
nuits parfois kcourtdes, ii se tenait dnergiquement A genoux. Un
jour, 1 avoua qu'il' tait parfois tentd de s'asseoir.:mais qu'il
fallait bien faire un peu pdnitence.
Son obdissance allait trbs loin. Certains ont jug6 exagerd son
souci d'ob.ir au eoutumier approuvd par le Pore Fiat et qu'il
suivail A la lettre. D'autres out pensd qu'il forgait le sens de
Iarticle des Saintes Rgles qui recommande I'obWissance au mddecin en refusant de oonner quelque m6dicament que ce soit,
mtmef une rurge. sans :'ordonnwnce du doeleur. Mais, il faut dire
que dans les cas presses et graves, it savait inlelligemment inferpreter ces prescriptions de la regle et adminisirer les rem6de4
convenables. En ce qui concerne la pauvretd, il etail rigoureux,
soit pour lui-mnme, soit pour ecs aulres ; pas de gaspiliages,
grand soin des biens de la commnunaulh chambre sans superflu ;
tout juste le n6cessaire ; permissions fid6'ement demand6es. Lors
d'une relraite, I'Assistant de la maison lui proposait'd'largir 14
permission gdndrale de pauvret6 qui lui avail WtB accordee I'an.
nde prdeddente. II refusa, disant : a Mais ii faut bien que je sentE
les
•efets
de mon voeu de unuvreld ! a Le peu d'argent qu'il poss6dait 6tait entibrement depens6 en honnes oeuvres et spdcialemen.
en aumdnes pour Is mission de Madagascar.
Sa simplicitd itait remarquable. II allait droit a ce qu'il
croyait dtre son devoir et sur ce point pas de biais ni d'dchappDtoirr
: de m6me dans ses propos. tel II pensait, tel il parlait
Ce qu'il pensait etre vrai il I'afflrmail sans ddeour, peut-A(re par.
fois mime avec une certaine tdnacifl. Cetle droiture n'exchuait
pourtant pas la prudence et la 4dicr(tion. II savait taire ce qui
Jonvenait et, en particulier au sujet de ses malades dont iT donnail parfois des nouvelles fort vagues alors qu'il croyait prdma-
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tur6 d'avancer autre chose ou qu'il pensait devoir se taire'par
respect. Son esprit de foi .ui inspirait une respectueuse vin6ration pour les pretres, que:que puissent tire leurs faiblesses physiques ou morales.
C'est un fait que 1'estime va vers les freres vraiment I leur
devoir, aussi le frere BRION ~6ait justement et haulemeut estimn
de tous.
Apres avoir et6. durant tant d'annees, un inflrnier tout '.
devouement, le frBre BUION ful a son tour contraint de s'avouor
vaincu par la maladie. II se laissa a ors soigner conmne un en'a!:t
et supporta hdroiquement de cruelles souffr:.nces, 6difiant p
sa resignation ceux qui le visitaient. Deux op6rations successihvlui procurerent A nouveau de multiples occasions de sentir a:1
dou'eur: il endura ces epreuves avee son intrdpide courage di.
toujours. It regut les derniers sacrements en pleine conuuissance, remercia avec mnotion la Congr6gation du bien qu'eIle
lui avait prodigu6 et s'dteignit pieusement le i mai 1947, dane
sa auatre-vinglieme annde et la cinquante-septieme de sa
vocation.
Que Je Bon Dieu accorde i la Congregation des bons freres
pieux et laborieux, humbles et d6vouds comme e fut le frere
BRION. En terminant ces notes, puis-je me permettre de demander
aux lecteurs et aux lectrices, une fervente oraison jaculatoire i
cette intention ?
Maurice COLLARD.

PANtGYRIQUE DE SAINT VINCENT DE PAUL
AIM1949, Ftrf
Da LA TRANSLATION)
par Mgr Julien Le CounDic, edvque de Troyes

DONI'E A PARIS (1"

Pour bien parler d'un Pere, A ce qu'il semble, ii faudrait
etre son fils, non seu!ement parce que 1'affinit6 nde du m~me
shng cr6e une certaine affinitd de langage, mais parce qu'un long
comierce permet toujours de se mieux eonnaitre.
L'homme, ce compose toujours instable et jamais achevd de
chair et d'esprit, n'est pas une figure geomntrique que 1'on puisse
ddfinir par des lignes caractdristiques et invariables. II n'y a pas
de science de l'homme, au sens rigoureux du mot. car il n'y a
de science que du gendral et de ce qui pent s'enfermer dans une
formule. Or, ii n'y a pas deux hommes semblables, et chacun d'entre nous est si prodigieusement riche et complexe que le
moyen Age avait trouv6 un mot exact pour nous le faire comprendre. a Tout individu est ineffable a, disail-il, ce qui signifie
qu'aucune parole ni aucune pensde n'est capable de nous exprimer tout entier.
On congoit d0s lors que le chroniqueur dprouve quelque embarras A camper un personnage dont it sait bien que tant de
trails lui echappent. Par contre, le fils est plus A l'aise. II a tellement regardd son mod6!e avec ces yeux du ceur dont parle saint
Paul qu'il le sail prdcisdment par cceur. II ne l'a pas vu seulement en public, IA oh celui-ci risque de n'Atre plus tout A fail
lui-meme ; il s'est fami!iarisd avec lui, if a retrouvd ses gestes
quotidiens, son comportement, ce qu'il tient de naissance et ce
qu'iI a acquis dans la suite ; il I'a saisi dans ses reflexes ; il
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sail l'exacte couleur de ses yeux : ii connalt la lueur qui va et
vient au fond des prunel:es et le moment ou elle se fixe et ohl
elle est & l'arrei. Sans doute bien des secrets lui echappcront-is
encore et sera-t-il tentl peut-dtre de colorer certaines ombres et
d'arrondirquelques pointes, mais du moins il se rendra compte
de ces subtilites et il n'en sera pas dupe. Sa t&che, pour etre d&licate, ne le d6passera pas tout A fait. En somme, tout est avantage quand on aime I
Voi:A le mot d6cisif, voilk le secret des vraies rdussites. Tout
est avantage quand on aime I Peut-etre pouvons-nous esp6rer
que ce mot si exact pour des fils se v•rifiera aujourd'hui pour
celui qui s'est mis lenlement en consonance intime avec le cher
mod&:e et qui a respir4 pendant quelque temps dans la meme
atmosphere ?
C'est assez dire que je ne saurais trop vous remercier, mon
TrBs Rev6rend Pere, de m'avoir donnd la joie, en m'invitant &
par:er de saint Vincent de Paul. de me pencher longuement sur
cette prestigieuse physionomie el de m'avoir ainsi facilitd une
fami iarit6 dont j'aimerais que cet auditoire, autant que moi,
pit tirer profit.
On a, par une singulibre et heureuse fortune, un fort beau
portrait de saint Vincent de Paul. Nous sommes, en le fixant,
I'6poque oh I'artiste cherche encore et avant tout a reproduire
son modele. 1 ue dessine sans prdtendre le styliser et en extraire
par vioaence une abstraction, 1ile creuse ndanmoins et il I'intdriorise pour que i'ime apparaisse et dtborde a Iravers les trails,
mais I'art lui suffit sans qu'il soit besoin du langage secret et
chiffr6 des artifices.
Le visage de Monsieur Vincent n'est ni beau ni gracieux.
Les lignes ne se cherchent pas pour se fondre dans un ovale
rpgulier comme dans I'admirable portrait de saint Francois de
Sales. E'les sent elles-menes, chacune d'entre elles, surtout dans
les saillies du bas. Ce qui frappe par contre, au centre, c'est le
regard oe il y a A la fois de la bonhomie et de 1'adresse, une
flambee de vivacild gasconne et, au demeurant, quelque chose de
sur, de fixe, j'allais dire quelque chose d'acquis.
Et peut-etre ce dernier trait reve.e-t-il plus que les autres
Saint Vincent de rPaul s'est fait lentement,
1'homme lui-meme
il s'est conquis et c'est ce qui le grandit a nos yeux et le rend
en meme temps imitable.
N'ayons pourtant au seuil de cette vie aucue illusion. Un
grand saint est toujours un chef-d'oeuvre de la nature non moms
que de la gr&ce et iI n'est que d'6tudier le detail de cette bioprodif a it
graphie pour s'en rendre compte. Vincent de Paul
gieusement doue. Intelligence vive et c aire, volont6 tenace jaillissant d'un corps de paysan vigoureux et sain qu'aucune comde civilisation n'a use, un sens ~tonnant de ce qu'il faut
plexite
dire et de ce qu'il faut taire, et, par surerolt, une capacitd de
travail quasi ind6finie. Vraiment a Dieu est admirab.e dans ses
4 mirabilis in Sanctis DGminus'n.
Saints ,,...
Avec de tels dons, Vincent pent devenir un grand homme
comme le devinrent ses premiers bienfaiteurs, mais il d presentenent 'e choix entre Berulle, Machiavel ou le condottiere. Comme
il le dira plus tard, il sent en lui des A bouillons de nature » qui
veulent exploser et il n'est pas str qu'il se soit tellement tromp6
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quand it parle de a ses hujmeurs s'ches et revdches o. Les saints,
par humilit6, oublieut de dire ce qu'ils sent devenus, mais its
sentent avec une extirme lucidilt ce qu'ils auraient pu 6tre, et
saint Francois de Sales avail raison de souligner que ce n'est pas
taut la quaiit6 des talents qui fail un saint que la maniere de
les uti iser.
Et c'est un des mots qu'il faut retenir pour comprendre saint
Vincent de Pau!. I1 n'a pas cherchii h conqudrir le monde, sos
richesses et ses honneurs : a quoi auraient suffi le nombre et
se conquerir lui-mtme
i
1'6cial de ses dons natureis, ii a chercl6
et A servir les aulros el. pour oblenir cette mailrise et ce rayonnement, ii lui a fallu assouplir ses qualit6s natives, les rodcr
I'une l'autre pour les unifier et ce fut chez lui I'oeuvre d'une continuelle attention et d'une particu:ibre fidelit6 & la grace.

II 6tail n6 attentif, rtfllchi, calcu ateur et I'on peut dire

qu'il n'a manqud aucune des occasions que lui offrit I'EsprilSaint. II acceple d'aller etudier, puis, etudiant encore, d'etre ptdcepteur. 11 le sera trois fois et il y developpera 'art de patienter
avec es homines, de surveiller leurs saillies, de garder son sangfroid et, le moment \enu, d'opposer le calme B. a fievre et d'ouvrir les cuirasses les p:us fermres. II aurait pu % se pousser a
comme on disait alors et ii est superflu d'ajouler qu'il y a pensd,
que mieux que quiconque it auralt su s'y prendre sans appuver
et sans faire voir son jeu comme les impCtueux et les malhabiles,
en se glissant imperceptiblement. I1 a par vo:ont6 ferm6 ses yeux
qui Blaient si pergants et si fins. II n'a jamais cess6 d'8tre prudent, les hommes diraient adroit, en cherchant I ctre un humble
parce qu'il sentait d'instinct que, hormis les vertus thedlogales,
les autres ne sont pas achev-es, e'les sonl en puissance de icur
acte, de leur perfection et de cet ajustement exact qu'elles poursuivent sans jamais oouvoir I'obtenir, mais ii a poursuivi ealte
humilitl en lui, en Mile Le Gras, dans ses Filles et dans ses Fils,
avec une tdnacitd inouie et parfois avec des paro es coupantes
comme une lame. Ou'on se rappelie cette apostrophe jet6e i sa
coilabornarice ddsireuse de poss6der au plus it le RBgement de
son Inslilut et qui pressait le saint de L'6tablir : « Le Sauveur
du monde s'en rapportait d Dicu son Pere pour l'Ftat de toute
I'Eglisc... et vous, pour une poiynde de filles que sa Providence
a notoirement suscitees, vous pensez qu'll vous manquera ?Allez,
Mademoiselle. humiltez-rous decvant Dieu ! a
Qui le niera du rcste depuis que saint Augustin I'a nold
dans une homelie clebbre ? a Puus I'6difice a construire doil etre
dlevd, plus les frndations doivent dire humilites en terre. 0
Slint Vincent avail un flair instinclif. celui qui ec!aire la
route humaine, montre I'obstacle de loin et empdche les faux-pas;
mais Mazarin l'avait aussi et Richelieu ega'ement, avec en plus
un sens de la grandeur incomparab'e. Ce qui caract6rise celui de
M. Vincent, c'est qu'it le soumet a la sagesse divine. II aurait pu
ramer comme les autres en se dCfilant entre les dcueils. Ii garde
tout de meme la main sur la rame mais il laisse la voile s'emplir et se gonfler an vent du Ciel. A la lettre, il avance et il esl
guid6, il ne court jamais et sait attendre, presque au point d'impatienter les autres et de laisser penser qu'il est lui-mdme hdsitant sur la roule a suivre, il a n'enjambe , jamais sur la Providence mais, auand elle se decide, lui aussi se met en route.
Ainsi son humilit6 est saute puisque celle longue atlenle
Sp'rait devant les autres une sclerose de viei'lesse, mnis I'euvre
est solide. II n'a pas 6crit la regle tout d'abord, il a laiss leo temps
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agir, montrer les points faib'es et les temps forts, les neeessilds
du moment et ce les qui sont au-del du temps ; il I'a v6cue
sagemnent avant de i'e4ab:ir et il I'amOrie comme un thrIme se
d6gage chez les vrais et grands musiciens de je ne sais quelles
symphonies inldrieures toujours inachevles. Et ce constant ouhli
de soi. nous le sentons dans les saints el chez Vincent de Paul,
n'est pas un contreplaqud que I'humiditd que que jour gondolo
et detache, c'est a un 6tat a conune on ie dirait si bien au
xvun si•le et dans cetle Ec&oe frangaise dont votre Pore, Messieurs et mes Sours, a tant profilt. De son vrai nom, c'est un
d6tachement d'esprit el de ccur, allant de pair avec une pauvrelt
parfaile et, en fin de course, s'idcntifiant avec elle.
Faut-il en effet le souligner, encore que vous le sachiez tous
et que cette vdrit6 so.t de I'ordre de I'6vidence ? On ne pcut
poursuivre A fond une vertu morale que si l'on atteint toutes les
autres. car si difflrenle apparemment que soil leur tige, on voit
hien que leur racine est commune.
Qui no volt du reste h la r6flexion qu'on ne peut d6ve!opper
I'humilit laquelle est le d6taciiement de soi-meme qu'en ddveloppant en meme temps !e d4tachement des choses qui nous entourent car bon grk mal gr6 nous faisons partie de I'univers.
Ce'ui-ci nous enveloppe mais it se colle A nous aussi, it nous
p6n~tre et it nous envahit par les sens, de telle sorte qu'on no
pout se vider de soi-mnme que si, d'ahord, on s'est disemp:i du
monde, autrement dit que si !on s'est appauvri.
Ah ! comme Vincent de Paul I'a senti et si l'on ose dire 1'a
vecu ce besoin de pauvretg ! C'dtait un fits de paysan et ce
n'dlait pas cet arislocrate race qui s'appelle Francois de Sa:es, lequel a mepris6 I'argent avec une aisance souveraine. II a sentf
tout petit ce que c'dtai qu'un ecu, ce qu'il en coltait de le
gagner et cette sorle de plaisir complexe qu'il y a h fermer sa
main sur lui el h le serrer fort. II a Rtd sensible, 4tant donne
sa nature, A l'uti!e et qu'est-ce qu'il y a de plus utile que I'or et,
parce qu'il Utait pr6voyant, il a compris tres t16 I'avantage et la
securild que donne ( l'argent devant soi ,.
Equilibre humain ;orbs tout qui faisait encore bier le fond
do l'Occidcnt et comme sa stabi.ite sur le plan horizontal !
Ce qui est admirable dans saint Vincent de Paul, c'est que
sans abandonner ce sens du calcul, it I'ait transpose. II a toujours compt6 mais a mesure qu'il allait, c'Mtait avec la Providence ; et comme celle-ci exige pour se donner en plenitude qu'on
ne biaise pas avee el!e, quoin soit reel, que rde:lerieiii on donne
tout son argent et tous ses biens pour avoir ses richesses a elle,
Vincent s'est appauvri. II a poursuivi la pauvrete avec minutie,
non pas en artiste et sous 1'aspect de la beaut6 comme edt eL6
tente de le faire Franqois d'Assise mais en homme avisd, rdalisle, sachant tout ce que donne l'argent et i'ins6curil6 au contraire que laisse le d6tachement de la richesse. II a choisi en
fixant sur le jeu son regard que rien ne pouvait illusionner ni
tromper, ii a fail confiance en Dieu, il a compris la Paternit6 de
Dieu, il n'a pas simplement dit comme nous du bout des 16vres
chaque matin : u Notre PAre... donnez-nous aujourd'hui notre
pain ountidien... a ayant assur6 de par ai'leurs et dans le plus
petit deCail, ifotre avenir et celui de nos enfants ; it I'a dit avee
son ceur et avec sa volont6, il a dtabli ses oeuvres, les Charites;
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la Mission, les Filles de la Charit6 sur ce d6nuement, sur ce
rien, sur ce ndant de i'homme et it a tout atlendu de Dieu.
S'il est vrai, comme l'assure un de.ses historiens, que son
dernier mot fut - confido ), it exprime bien sa vie entiere la
ligne essentieile et malresse de eeltquilibre acquis, incomparab:ement superieur A ce.ui qui est natuiel et qui hesite devant
I'heroismc sous toutes ses formes, qui repetrit la nature, qui
ramene ,e lacis des sentiers obliques A la voie droite et qui donne
A l'4tre humain non pas le sens de I'homme, mais le seas de
Dieu.
Et c'est assez dire que pour aboutir a cette simplification et
A cette unification au dernier souffle dans cette expression si
ad6quate : , J'ai confiance n, ii a failu aux saints une constanle
union avec Dieu. J'entends bien : i y a une difference entre un
moine de la thlbaide, un chartreux de nos jours et saint Vincent
de Paul. Pas si grande cependant qu'on serait tentl de l'imaginer
aujourd'hui. Les uns ont dtC des actifs, dit-on, les autres des
contemp atifs. La v6ritd est que tous ont det des contempiatifs et
B un degrd qu'on ne saurait mesurer tant il est 6levd. II le falIait
pour que saint Bernard gardAt avec lui son clottre en parcourant
les routes de la chr6tienl. II le fal ait aussi pour que Vincent de
Paul, qui at le plus actif des hommes, ne flit pas un agit6. II le
fallait pour qu'il fil aux dcoules de a Providence. et je n'ai a'•s
dit ce mot au hasard car dcouter est le signe prdliminaire et infaillible de r'aclion pio:onmJe, couter Dieu, arreter .es paipitations et les fremissements de soi-meme, ajusler lenlement ce pauvre verbe qui monte de nous au Verbe qui descend de Dieu et
qui ect Dieu ui-mAme.
II n'y a que Dieu qui agisse. Nous, nous sommes ses instruments. L'humanitd de Notre-Seigneur teait l'instrument conjoint de sa divinit6. Celle des saints Otait, elle aussi, comme une
lyre toule prdte, toules cordes tendues et fremissantes, et le
secret de Dieu c'est, avec des notes tres diverses, de produire
comme en Vincent de Paul un parfait et harmonieux. accord.
Nous pensons vous avoir montrA, Messieurs et mes Sours.
que votre fondateur et pere, sous ses caracteristiques qui ie rendent tres personnel, a t61un saint de lous les temps.
II nous resteB vous prdciser qu'il a Otd aussi A un titre unique un prdcurseur des temps modernes et le premier de ses
ApOtres.
Ce n'est pas au'll alt perdu de vue son temps et qu'ainsi
que le disent les Ang'ais ii ne I'ait pas rdalisd. Ce qui est vrai,
c'est qu'il a v6cu dans une dpoque de transition et, comme saint
Frannois de Sales, it a did a 1'homme de l'entre-deux x. Mais
I'6veque de GenBve dtait un gentilhomme sur lequel pesaient des
siecies d'histoire et qui avait v6cu dans un aimable chlteau
savoyard et au college de Navarre. Sans doute Francois a devind
le monde nouveau et, dans 'lIntroduction& la Vie ddvote, il a su
montrer que le privilege de la pi6t6 et d'une profonde vie inltrieure n'6tait pas le monopole d'une elite comme on le croyait
jusqu'alors, mais le fait de la masse des fideles. II a compris par
ce biais t'importance de la masse mais it ne l'a pas saisie de
face, du cO61 social. Noble, il 'etait jusqu'au raffinement, sans
s'en prdvaloir assurmient ayant de la vraie noblesse cette fleur
exquise qui est la courtoisie, mais il 6tait de son monde par les
moblles. 11 s'est penchd avec elan et simplicitl vers le petit, mais
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comprenant davantage, semble-t-il, ce devoir de condescendance
et de charitd plus que ce ui de stride justice. II ktait, par surcrolt, humaniste non pas A la maniere d'un Eiasme ou d'un Fiorentin de la grande 6poque dodaignant le vulgaire, mais persuad6
neanmoins d'instinct que t'humanil6 reside essentiel'ement,
comme dans sa fleur, dans une elite cultivde et choisie.
De a vient que parlois it plane ou que souvent, pour parler
avec 61egance et sur un ton qui lui est d ailleurs naturel, ii n'est
pas toujours direct. Si I'on peut dire, il n'est pas populaire, ii
ne I'est ni par la phrase ni meme par la pensee ni par aucue
geste, et quand it rdpond a son pere blesse par sa tenacitd et sa
simplicit6 et qui l'a compard A son valet, on sent bien qu'il n'en
a pas l'Ame et qu'entre Roland et lui, it y a un monde de distance.
Vincent de Paul au contraire est nd au milieu du peun'e, &
Ia fin d'un sidc e oi la masse compte encore si peu. II se cultivera
lui aussi et de tel'e maniere que les Rois et les Reines le choisiront comme confident et comme ambassadeur mais, son role
fini aupres de ses 616ves ou de Mme de Gondi. it se retire chez
lui ou mieux il va retrouver le vrai peup:e, le petit peuple qui
vit p6le-m e dans les immenses domaines de sei maitres, a
Montmirail, k Villepreux ou a Folleville. II ira A lui A Ciichy et
A Chialilon et it faudra I'auloritd de Berul e pour le lui faire
quitter. Encore ne sera-ce que pour un temps car ses loisirs,
quand it en a, ii les emp!oiera au service des hOpitaux et des galeriens et quand viendront les invasions et 1'effroyable exode de
la guerre de irente Ans. la confusion quasi inextricab'e des
troupes Mtrangrres sur la Picardie, la Champagne et la Lorraine,
c'est encore A ces perits qu'il pensera et c'est A eux qu'il enverra
les premiers missionnaires et les premieres re igieuses.
Et c'est precisement parce que mieux que personne ii voit
les besoins du peup'e. son extreme pauvret6 face a I'opulence des
grands, qu'il en a pitid d'ahord e! qu'ensuite et a force de clairvoyance il prCvoit son role. Son gnie sur ce point ne sera depasse par aucun de ceux de ses conlemporains. Tous, meme les
p us grands, reslent fixs sur le vieil horizon. Lui, Vincent de
Paul, a rdellement chang lia perspective de la chrit!ente et par
snite de l'humanitd. Richelieu, Mazarin, furent de grands polln
tiques, lui Vincent de Paul, a compris que la vraie polilique
demain serait sur 'e p!an Cconomique et social.
Que I'on regarde le Richelieu de Philippe de Champaigne
du Louvre. C'est un grand, un race, un fort, un produit d'dlite et,
au sens de I'ooque, un grand homme : telle fut la vue du grand
siecle et de l'humanisme.
La masse ne comrte pas. II suffit pour faire son devoir envers e'le d'en avoir pitir , de la secourir et aussi (de 'aimer, mais
rien ne se peut faire avec elle. Elle est faile pour etre gouvernde
au-dessus
sont
Plevds
et ceux-la doivent 6tre ses chefs qui se
d'e'le et de tous. qui ont un trait commun qu'on peut re'ever
dans les portraits de I'epoque, une distinction, une sorte d'humanitd d'Academie comme I'est le palais de Versailles.
Tous ces grands hommes ne sont pas des isoles, mais ils sont
des solitaires. I!s songent, au point de vue religieux et chacun
pour soi, A sauver leur Ame comme si le destin des Ames n'etait
que paralltle. ls ne se sentent pas comme nous so'idaires de l'humanit6 parce que la masse des hommes vit loin d'eux et dans
des occupations matdrielles qui ne sont el qui ne seront jamals
les leurs. Vincent de Paul le comprendra bient6t, quand ii verra
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les grandes dames se faire remplacer auprbs des pauvres par
leurs domesliques.
11 faudra toute sa sainletW et tout son genie pour montrer a
la France, A la nob esse et au clerg4 francais, qu'ils sont unis
par le sang, par le bapt6me, par la r6demption, au petit peuple.
II laudra loule son insistance pour que les prrtres, qui foisonnent
dans les vii es, ail:ent au peuple et redeviennent la forme du
troupeau, pour qu'ils puissent songer non pas seulement aux
missions des pays sauvages, mais A ,aMission de France. II fau<dra toute sa hardiesse pour que des femmes puissent avoir une
vie religieuse et n'~tre pus cependant derriere les grilles. Encore,
il devra s'y r(signer, ne seront-el es pas des religieuses au sens
ancien du mof. Comme il le dira dans une serie de propositions
directes d'une magnifique dloquence, a scs Filles n'aurou pour
monasterc que la maison des pauvres, pour cellute qu'une chambre de louaye, pour chapelle que 1'ey•ise de la paroisse, ptur
cloitre que les rues de la ville, pour cliture que l'obdissaance et
pour grilles que la crainte de Dieu. a
Ecoutez ces paroles qui se pressenl en boui'lonnant et dilesmoi si vous en a\ez trouv6 de semblables ni de plus proches de
la sere primitive de la ehrdtient6 des actes des Apftres, ni de
plus incarndes, comme nous le disons m intenant.
Vincent, I'homme neuf, a offert au Christ le monde moderne.
It a compris non seulement que ;e peuple faisail partie integrante
de I'humanitd, mais que demain it chercherait a y avoir une
place a c6td des auures et sur le. mme plan. II a compris sur.
tout, parce qu'il aimait, que chercher A sauver les Ames 6tait
vain et presque blasphkmatoire si l'on ne cherchait en mrme
temps i secourir les corps, A metire la personne humaine qui
est un composd d'&me et de corps dans les conditions favorables
i sa vie. A son ddve'oppement et A son sa'ul. 11 a compris le mot
de saint Jean sans I'interpr6ter et sans le travestir : a Le Verbe
s'est fait Chair. a
- Cependant que les grands politiques eherchaient ensemble
un Equilibre europden et en tracaient les grandes lignes dans un
traitL de haute sagesse humaine, niais vid6 de sens chrelien, lui,
t'humble Monsieur Vincent, sauvait la vraie humanit6 sur les
routes, donnait du travail aux mendiants pour les empocher de
s'avilir, ouvrait des hopifaux pour les hommes et les femmcs,
pour les enfants trouv's. I! donnait A rette masse vagabonde refoulie par les guerres civiles et 6trannsres et qui ne ..itp'us
t quel prince elTlappartenait, il lui donnail ce sent, de la communauld vra'e. de la grande communautd humaine pendlrde par
le sang redempteur.
Lui aussi a dtt un humaniste. mais it l'a •6l comme doit
rI'4re un chreCtien. il a fait de lous les hommes ses freres et
devant tous il a Wte le timoin de I'Incarnation, un Jisus-Christ
vivant.
Et nous voici au terme de ce discours avee le regret de
quilter si t6t le modle aui en fut l'objet : Monsieur Vincent.
II fut. avons-nous dit, un saint pareil a celui de tous les
temps, et il fut un prdcurseur de notre 6poque.
Ne reste-t-il pas un mot A ajouter pour nouer ensemble ces
deux nenses ?
Il semble que si. - Vincent de Paul a connu Fran.ois de Sales, qui a dit de lui qu'il itait a le plus saint pratre de son sidcle *,
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et ce Idmoignage suffirait.
lui seul pour nous faire comprenidre
sa vraie p.ace. 11 a fondd avec M. O:ier les premiers s6minaires,
il a prech6 les premiires retraites ece:Csiastiques et les premieres confdeences de pretres. II a connu Mme de Chantal, que
lui avail confide l'dv\que de Geneve et Mme Acarie, it a Otd
membre du Conseil de conscience et it a aide ia Franie & trouver
des dv4ques qui eussent le sets de leur vocation, ii a eonna
Bdru le, Condren, it a connu Bossuet.
Sans doute n'a-t-il rien dcrjt ou & peu prbs. II n'a eu, h ce
qu'il parait, ni I'intelligence speulative et comprdhensive de Bdru:le, ni la flamnme de Condren. Inlellectuel ement, il n'a pas
orientd son sicle ni decidd de eette Epople mystique qui a fleuri
a ses cOtds, mais c'est lui qui a vra:ment guidd son siele, qui
en a tenu tous les fi!s dans si main, qui a coordonn6 pour l'action la science des grands melaphysiciens et I'dloquence des prd.
dicateurs, c'est lui qui dans un iangage direct et avec des gestes
qui valent tous les mots a permis a la France de la Fronde de ne
pas s'etfondrer et de devenir la France de Louis XIV.
C'est un de vous, un fils de Monsieur Vincent, Messieurs, qui
I'a dit et on ne peut que s'lionorer de le redire apres lui. Il fut
le a Grand Saint du Grand Siecle ,.

M. EUGINE HOTTIN
Protre de la Mission (16 fdvrier 1860-9 ddcembre 1948)
.Notre Seigneur s'adressant & Nathanail, qui venait A lui en
toute simpiicitd et droiture, s'exprimait ainsi : t Voici un bon
tils d'lsrael en lequel i n'est point de feinte ! a Quand M. Eugene
HorriN arriva au ciel, it dut etre accueilli par :e meme eioge;
en eiTet, il avait marchd durant les quatre vingt-huit ans de sa
vie morlelle, tout droit, sans la moindre astuce, sans biaiser
dans I'accomplissement du devoir, incapabe de s'imaginer le
ca'cul ou :es d6tours dans les agissements des autres et d'en user
pour lui-meme.
C'est i Tours qu'il naquit le 16 f6vrier 1860. II avail done
dix ans quand dc ata la guerre de 1870. Durant la derniare
guerre (1940-1944), il dvoquait ses souvenirs, les calquant sur les
e\5nements du jour et s'dtonnant qu'iis ne s'ajustassent pas. Pea
curieux de nouvelles, il ne connaissait que le grandes iignes et
s'ttonnait de ne pas revoir 1'hdroique geste des a moblots 0 ; si
6:oignd de toule diplomatie par son caractre meme, il sortait
de naives reflexions, parfois d'une logique deconcertante, ne comprenant pas que les faits ne cadrassent point avee ses conclusions toutes simples.
II entra jeune au Petit 86minaire, puisque lorsqu'it quitta
le Grand Sdminaire lors de son admission dans la Congregation i
vingt el un ans, il6tait dejb sous-diacre. Le Supdrieur du Grand
Smfninaire de Tours Otait alors I'inoubliabie M. Ldon Forestier (1).
C'est en sa compagnie que le jeune Holtin fit le \-ovae de Tours
i Paris. Quelle ne fut pas sa stupdfaction lorsqu'arriv6 i la
Maison-MWre it apprit que M. Forestier qui n'en avait pas souf116 mot, venait y occuper le poste d'Assistant substitut.
(1) Voir notice de M. Leon Foreslier dana Annales. 1918, p. 848-898 ; 1152-1183 ; 1919, p. 541-570 ; 987-1034.
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II ful recu au Seminaire Interne le 8 juillet 1881, fut en
octobre l'ange de M. Gitbert Lambert qui lui survil, fit les saints
vaoux e 9 ui''et 1883, en presence du TrBs Honor6 PNre Fiat,
fut oriionne diacre le 7 juin 1884 et pretre le 30 mai 1885, par
Mgr Briey, eveque de Meaux.
Deux mois apres, il arrivait i la Maison de Reims. II n'eut
jamais ie souci d'un logement commode. Heureusement I Car les
Lazaristes etaient alors log-s dans un ancien carmel, aux cellu es
exigues. lIs dtaient charges des missions dioc6saines et de '(Euvre des Servantes. Si M. HOTrIN n'etait pas orateur. il disait a\ec
conviction ce qu'il tablissait solidement. Et Mgr Ponsin, alors
enfant, et aujourd'hui Vicaire Gen6ral, se souvient encore de
la forte impression que M. HorriN fit sur lui durant une miý-ion
qu'il prechait a Maubert-Fontaine, d:ins les Ardennes. A I'extrdmite du diocese et aux confins de ceux de Verdun et de Namur,
trois confreres gardaient le pElerinage de Saint-Walfroy-!e-Stylite. Le venerab:e Supdrieur de eelte Maison, M. Antoine Flagel,
6tant mort le 11 jan\ier 1889, le cardinal Langenieux songea A
fondre les deux maisons en une seule. M. Firmin Bou anger, Superieur a Reims. devait se transporter avec son personnel a Saint-Walfroy. II n'y tenait guere et formu:a queiques
objections. Ii y eut un moment le len-ion entre I'archevfque et
le missionnaire. M. HorrIN qui, en d'autres circonstances, sembla
ne rien voir, ni comprendre, se rappeiait nellement cerlaines
discussions entre le cardinal et M. Boulanger. Enfin, I'accord fut
conclu el M. HOTTIN suivil son Supdrieur et ses Confrbres sur la
montagne de Saint-Walfroy. II n'y demeura qu'une annie. Suns
doute le jugea-l-on plus apte au professorat qu' lI'aposio'at
missionnaire. II devait etre, en effet, professeur jusqu' son placement A Paris (1935). On I'envoya d'ubord au col ege d'Antoura. oil
il demeura trois ans, et de !a revint en France. au Petil Seminaire
d'Evreux. On lira plus loin ce qu'il ful a Oran : tout porte h
croire qu'on pourrait 'e d6peindre sous les mrmes traits AEvreux.
11 enseigna plusieurs matieres, mais ii s'appliqua specialement A
la philosophie qu'il cu:iiva toute sa vie. II avait fait relier un
certain nombre d'ouvrages traitant de phiiosophie sous une couverture de meme hauteur et de meme dpaisseur, bien que ces
livres fussent de formats divers. Le cuir du dos de ces assez gros
volumes dtait soil rouge, soil vert. Et il les avait alignhs sur
les rayons d'une bibliothcque De loin, cet assemb age rappelait
des bocaux de pharmacien, et les 6lives ont t6t fait de les appeler a les bcaux du PNre Hottin a. Aprcs 1'expu:sion qui .le
contraignit neuf anudes plus tard (1893-1902) A quitter Evreux,
ces vn'umes furent envoyds A Dax, ou sans doute encore, les
6tudiants puisent dans les bocaux du PNre Hottin la science qu'il
y avail concentrde.
On elait en effet dans la douloureuse periode du Combisme
ofi iI fallut abandonner successivement la presque totalitd de nos
maisons de France. M. HOTrrN reprit le chemin du Lihan, qu'il
connaissait. II devait, celte fois y demeurer douze ans (1903-1915).
II aima, dans la suite, A evoquer, par exemple, les promenades i.
Revfoun et A confer de genii les anecdotes au sujet de M. Ignace.
SaliBge (1843-1911). Mais vint la guerre de 1914 et ses repercussinns en Turquie provoquerent I'expulsion des missionnaires
qui furent embarquds sur de mauvais bateaux apres avoir e16
menanrs d'etre emmenbs dans un camp de concentration. Leur
voyage fut f6cond en incidents divers au travers desquels M. HoT-
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Dieu, passa sans se troubler
outre mesure (2). A son arrivee en France, ii fut place au
Berceau (1915) et I'ann6e suivante envoyd au Sdunindire d'Oran,
oh ii devait travailler dix-sept ans. Ce qu'il y fit, un de ses
anciens dl*ves, M. I'abb6 Burdet, le ddcrit fineuent et avec <ceur
danb les lignes qui suivent :
M. HOTTIN a laissu t&Oran (au Seiminaire ct dons tout le
diocese) le-souvenir d'un pretre d'une grande bonte, d'une grande
pidtd et d'une grande modestie. II est d la fois facile et malaisd de
ddpeindre so physionomie, facile parce que cet homme etait sans
detour, d'une dne tout d'une piece, malaisd parce. que dans son
humilite, it menait une vie sans fait saillant.Essayons neanmoins
de relerer dans les menus-faits de sa vie quelques traits qui
puissent fixer sa physionomie.
Cet Ac-mme dtait bon, d'une bonte exquise, bon toujours,
dans toutes les circonstances, bon envers tous.
It ne s'est jamais d6parti de sa bonut. Quand on arrivait au
Siminaire, on dtait frappe de sa figure souriante et accueillante,
et d'instinct on se livrait a lui, sur de trouver en lui comprehension et amahititd. Une forme de sa chariti : l'indulgence. Cet
homme excusait presque d'avance toutes nos peccadilles et aurait
admis facilement, sous ses yeux, dans sa classe, des libertes que
d'autres auraient bannies.
Certains de ses c6urs sont devenus celebres par la bonne Aumeur qui y rdgnait, et st quelquefois le diapason s'est eteve bien
haut et si les remous out dtM violents, on peut dire qu'au fond
c'Ltait encore un hommage d sa bontd inlassable et qui quelquefois meme venait au devant de nos desirs pour nous accorder ddtente et distraction.Si quelquefois la classe dtait trop grave, les
visages trop tendus et severes, M. HOT'rI s'en 4tonnait, en itait
malheureux et nous demandait si nous 6tions malades. 11avait
L'habitude de consacrer les dernieres minutes de sa classe A nous
lire d,? a bons mots n pour nous faire rire. D'oi' les sortait-il "
De Almanach Vermot qu'il transcravait sur un carnet. Et aussi
TIN, philosophiquement abandonn6d

du 4 PMle-Mele

,,, dont it faisait la collection.

It faut ajouter a cela les lectures qu'il faisait en classe pour
les jours un peu extraordinaires et qui itaient invariablement .
v Le wagon de 3* classe, de Jean Drault, Le Commissaire est bon
enfant, Le Gendarme est sans piti6, de Courteline.
Avec lui, on n'avait guere d craindre de mauvaises notes ;
les devoirs etaient marques d'une croix et les compositions oi il fallait bien obligatoirementmeltre des notes - s'dtageaient
de neuf & six sur dix. Jamais moins de six, quelle que soit la
copie, heureuse classe !
Evidemment pas de mauvaises notes de conduite, tout allant
pour le mieux et si quelquefois les ilives ayant ddpassd la mesure,
il se plaignait au Supdrieur on quelquefois en conseit ; il en demeurait rnellement malade plusieurs jours.
Ser coltres en classe dtaient parfois amusantes car elles se
calmaient vite et dtaient suivies parfois d'excuses touchantes.
Mais on aimait tant ce bon a PPre Hottin n que tout cela
s'amalgamaitdans une affection respectueuse, et que, par un prodige invraisemblable, tous ces manquements s'alliaient ort bien
au respect et d la ddefrence dent on I'a toujours entoure.
dans les Annales de 1925,
(2) Sur cette expulsion d'Antoura, voir
p. 443-460, et un rapport de M. Lucien
Bouclet, p. 460-476.

le Journol de M. Bourzexi,
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II aimait les malades et les visitait tout de suite, c'etait le
premier loujours d venir d l'infirmerie et, chaque fois, ii y arrivait avec so collection de < PM1e-M~Ie , qu'il laissait au patient.
Accessible d toutes les confidences, toWjours disposd a nous
ecouter, ii calmait nos ennuis, nos inquidtudes, par de bonnes
parotes bien aprpropries.On peut lui rendre le tdmoignage que
jamais it n'a rien enveime, mais que souvent pat contre, il a
arrange beaucoup de choses. On lui faisait fnle souvent et peut,tre trop.
On decouvrait au martyrologe beaucoup de saint Eugene
u'on applaudissait, et le leademain, en classe, guirlande de
fleurs, discours, etc... et mnime on profitait de tout pour le fter :
saint Thomas d'Aquin, sainte Catherine,patronne des philosophes
et mteiue, par une ironic mordante et sur un jeu de mots, sainte
Scoiab ique !
De bonne yrdce, M3.HOTTIN, prcnait place sur une eslrade
imp6sante avec baldaquin, et dcoutait le discours, apres quoi il
repondait tres aimablement et toujours d'une facon spirituelle.
MI. HOTTrN dait si bun que d'instinct on l'aimait ct que jamais
- le fail est d souligner - on ne lui a doann de surnom, chose
rare pour une maison etudiante. C'est d'ailteurs celte boute qui
lui a calu le lot imposant de panitents qu'il a toujours eu.
Une autre forme de sa boatd : la serviabilitt.
M. HOrrIN dtait toujours dispose a rendre service, ii ne disait
jamais non. It a remplac ses confreres dans des charges les plus
varites, selon les necessitis du moment, acceptant de dire les
messes tres matinales (par exemple, jours de ddpart en vacances)
ou tres tardives pour de grandes cerdmonies, de se priter a des
offices que d'autres n'accepiaient pas volontiers, ne refusant jamais d'obliger quelqu'un, supdrieur, confrere, dlbve ou parent
d'eleve. Cela debordait dmen la maison puisque M. HOTTIN a rendu
bien des services en paroisse.
Les cures aimaient faire appel d son ministere discret, ponctuel, surnaturel. II confessait, il prichuit, el cela avce beaucoup
d'aisance et de naturel, sans montrer, le moins du monde, que ce
ministere ne lui tait pas. habituel
On ne peut s'etendre sur ce sujet car la bontl,
sons toutes ses
formnes, etait indpuisable.
Un deuxieme trait de sa physionomie c'dtait la modestje dals
le sens d'humilitd.
II ne tenait guere de place, le cher homme, et ne cherchait
pas d se faire valoir. Son ddsir aurait 4tW de demeurer inaperqu
et pourtant, Jtant le plus dg9 dans la maison, son rang hidrarchique le placa, des 1924, apras le Supdrieur, comme assistant.
Mais it ezerait sa charge avec grande discrdtion. II arrivait a la
Chapelle, il voulait les ornements les plus vieux, les mains beaux,
I'autel le moins bien ddcord. Dans sa chambre, les objets les mains
luzueux, rien qui attire I'attention. Dans les cdrdmonies, rdceptions d'dvdques ou a I'dvedch, sorties, etc... rien ne le faisait remarquer.Lorsqu'il fut nommd chanoine en 1931, it s'effacait devant les felicitations, rejetant invariablement : a Mais c'est automatique n, en faisant allusion & une vieille coutume qui voulait
que 7es professeurs, au bout d'un certain temps, obtiennent cette
dignite, coutume d'ailleurs jamais codifite, ni absolument observ6e.
Et personn e e e vit en rochet et en camail, sauf un jour au
cafd, oil, apres le repas, ses confreres, par.plaisanterie,lui avaient
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fait adresser un casail fantaisiste. Bien soent ao

It tom it

aimablement, sur soa savoir surtout en grec et ee philosphJtie.

It esquivail cela et disparaissait.
Un jour, en classe, ses ýdeves de gree voulant souligner la
chose, avaient 4crit au tableau : Monsieur iottin est un grand
helleniste *. Coltre de M. HOTTIN qui demanda la suppression de
L'inscription. Personne ne bouge. Alors le professeur se lie e pr
saisir le chiffon de tableau. Les espidgles s'inclinArent c el
ememes dponurennt le tableau. Bien souvent Myr Durand le prenait avec lut, dans son auto, en revenant des offices poyntificauJ
d la Cathedrale - ce qui lui vatail ququeues flatteries
et
donna lieu un jour d une boune histotre.
Au sortir de la Catkddraie, Mvsseigneur invite M. HoTrnr &
montcr en auto, mais ii y avait un autre personnage de passage;
le provincial des P&res Jesuiles de Lyon, d t'dpyquev
le edtcire
PNre Costa de Beauregard. Monseigneur voulait I'honorer, lui
rdserve la Place t c616 de lui et demande d M. HOTTrN, de wmonier
devant, pres du chauffeur. M. HorTT
croyyant qu'on teut fui
donner decant, la plus belle place, se rdcuse en disant :

a

Oh I

non Monseigneur, jamais je n'oserai. ' Et puis il se rend comdte
de sa meprise, et s'enyouffre devant prer du clauffeur.
Arrive au Semiaaire, ii raconte. lui-mlme, ea riant celte
bonne uafiaire qui est demreurde ccdlbre.
La modestie pcut-etre aussi interprdtde dans e seas de
prudence.
cet homme fut d'une rdserve exemplaire qu'on cstimait par.
fois timidit nalurclle, mais qui s'elevatt cn lui sur le plai. de
la verut. Evidemment jamais rien d'cqucr,,que duns ses paroles,
mais adme decant lui, personne ne se seraal permis uue plaisanterie. Sa ddmarche dtait grave. son regard batsed, et bien soucent
mdme en sortie, it prevail un li're qu'il iis-il pour avoir uue
conlenance. Sa fiserve dlait decenue cedJbre au Siminaire et ea
delhrs. Elle donnait lieu parfois a des 4trangetds.
Quand on avail en mains une de sesedilions de Courteline,
on voyait ainsi que cerlains mots pourlant bien inuffensifs dtaient
ruads au profit de mots plus prudes. Et dans son attitude, quelle
reserve, pouss6e a I'excds. Un fait dont fai dtd ie tdmoin et natme
l'acteur. Un matin a quatre heures. M. HoTrIN passe dans le
corridor pour rreeiller ses confreres en rue de la mdditation. Il
fait noir. II a avec lui son bougeoir allure. Malheurcusement un
courant d'air 'lcleint. M. HorTTI, ddsempzard, se lourne t droile,
a gauche, criant : a Qui me donnera de la lumiere ? n Je suit
leve pour assurer la surreillanced dortoir. J'ourre ma porte ef
je dis : ( Monsieur le Dirrcleur, v ild de la lumibre n, et je prgsente ma bouyie qui 'elaire la sene. Mais, 6 stupeitr, jc vois
XM.Horrin qua au lieu d'etre face a moi, regarde a I'opposd, en
me tournant le dos. il a ses mains par derriere qui tendcnt le
bougeoir, et ii meadit : Esl-ce que vous tles visible ? * n Mtais
tmi ! dis-je, je suif tout habi'al
! n Alors, rassurd, le bon M. HOTTIN, se retourne. N'est-ce pas charmant, ce temoignage de 4a
grande modeslie.
Que dire de son esprit religieuz ?
II faul avoir vdcu avec lhei pour apprdeier sa fiddlild a la
rigle, son esprit de pauvretl, s8 pidtd,, et tout cela sans ostenla- I
tion, avec calme, mais qifelle fiddlitd I
Son esprit de ddtackement, de pauvretd, lui faisait prdfdrer
tout ce qui dtait humble, mains voyant. 11 est resld luontemps,
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tres longtemps saes montre. Plus iard, son supdrieur lui en offrit
unc. Mais jamais de chaine, ii rctenail sa mwntre par un cordonnet noir. Longtemps aussi sans parapiuie et plus tard encore son
superieur lui en offrit un qui allait aussi bien pour le soleil que
pour Ia pluie. Ses chapeaux etaienl Idgendaires par leur vetustd
et irrdformables. Impossible de chanyer leur etint passe ; ses
souliers aussi, dnormes el sans finesse ; ses soutanes usaydes it en eut pourtant une belle, mais c'tait cele d'vn confrare d&funt, M. Albert Clamouse (1886-191), qui lui avail did abandonnee. LGongtemps, on le vit se promener dans la maison avec sun
vieux reveil, tout d fait extraordinaire qui retardait, disait-il de
vingt-cinq minutes par jour et que au temps olt il n'avait pas de
montre, il transportait avec lui, en classe, en etude.
Chaque soir, il le re•lait fidelement en I'avancant du temps
voulu et le matin tout allait bien.
Rlgularitd religieuse dons le cadre des exercices de la jourr.ee..
Excitateur, ii diait reveilld, chaque jour, a quatre hemres mois
le quart, et rveillait ses confrercs. II I'a fait d Oran pendant
dix-sept ans. Son brdciaire toujours & I'heure. Ne se dispensant
d'aucun exercice commun, pnctuel. Avec cela, liturgiste. II accomplit pendant tout son sdjour d Oran, les fonctions de diacre
pontifical, lout d'abord avec Mgr Ldgasse, puis avec Mgr Durand.
It connaissait son office a fond et I'accomplissait a la perfection.
Au Sdminaire, it a chantd chaque annae (on ne pourait mdme
imaginer que cc fut un autre ), le a Noveritis a de 1'Epiphanic,
I' a Exsullet ) du Samedi-Saint, et a nl Cathddrale, la Passion des
Ramrau• et du Vendredi-Saint oiH it tenait le r6le de Notre-Scigneur de sa voix grave de basse. Tres averti en droit canon, il
aimait la legislation de I'Eglise et celle du Diocese qu'il observait
fidelement, trop fidelement.
Pour obdir aux statuts diocdsains qui interdisaient le port du
casque colonial en ville, ne le voyait-on pas en ddl, quand il
allait d Sainte-Anne, la maison de campaane situde a sept kilometres, partir d'Oran, cechapeau sur la t~fe et le casque sous le
bras ? Au sortir de la ville, ii changeait de coiffure, casque sur
Ia tdle et chapeau sous le bras. Quand il revenait en mile, mdme
cerdmonie en sens inverse.
La pidtd ? tris simple, esprit d'enfance d la mnanire de
sainte ThdrBse de Lisieux.
Son jugement ? sir et droit, ne s'embarrassant d'aucune
complication.
Quelqucs iddes tres simples qu'il rdpdtait en direction, et
dans ses sermons.
Dans son office de pire spirituel, grand tact, ddlicatesse et
diserdtion. Aussi nombreux dtaient ceux qui s'adressaient a lui,
siminaristes, confrdres, pretres du diocese, et les dernieres anrdes aussi, I'dveque du lieu.
Aur retraites pastorales on peut &valuer au mains a plus
du tiers le nombres de prdtres qui venaient a lui, et mdme en
dehors des retrailes, beaucoup de prEtres venaient a lui et set
anciens dirigds, continuaient, une fois prdtre, d venir le voir. 11
leur rdservait ioujours un accueil des plus encourageants et les
visites qu'on lui faisait tlaient comme des oasis de fratcAeur et
de repos dans notre vie.
Aussi, ii laisse un souvenir sans une ombre, un concert de
louanges autour de son nom, le bien qu'il a fait dure encore. On
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ne pent visiter un presbytire, on ne peat voir une rdunion de
pretres sans qu'on dvoque sa figure si attachante.
C'est ce que ces lignes ont cssayd de faire en tWmoignage de
filiale reconnaissance.
Un autre tmroignage venu d'Oran confirme et complete le
precedent :
Comme professcur (et du reste comme directcur de conscience), M. HoTrrIN ne s'rembarrassait pas de doctrines subtiles,
rares ,ouextravagantes. Mais ses connalssanccs,garanties par une
memoire remarquable, ediicnt solides, ct utand on y r4fCichit d
distance, trWs 4tendues. Au Siminaire d'Oran, ii dtait devenu le
splcialiste de matieres que tout ie monde n'aime pas i enseigner : le grec au Petit SEminaire, la philosophic scolastique au
Grand. Ses classes dlaient toujours, ainsi qu'il le disait lui-rdme,
a prepardes comme un sermon a. II exceuait 4 faire des exposes
tres clairs, d mettre en relief les grandes lignes ct les idles essentielles, mdchant la besoyne de l'elIve et facilitant le travail
de la memoire. On peut dire seulenment qu'il cut d ce point de vue
le dfaut. de ses qualit4s, en philosophie notamment ofi ses a rdsumes n & force d'allert Iessentie, finissaient par laisser dans
I'ombre des questions secondaires encore importantes.
En dehors de ses speialiies. les connaissances de M. llHoIN
dtaient ygalement tres sures, & pete pros dans Ioutes ies mali res
enseigndes au Grand comme au Petit Sdmiaaire, ct on se plaisait, le prenant rarement au ddpourvu, d le consulter comme un
dictionnaire vivant .en thologic,en droit canon, en histoire cccldsiastique ou profane, aussi bien qu'en langue ou en grammaire
latine. En bon totrangeau, ii parluai un franrais parfaitement pur
et on avait recours d lui pour toules les difficultls de syntaxe,
d'crthographe ou de prononciation. Par-dessus tout cela, une
absence de pddantisme ou de prdtentton, qui itait un charme.
M. HOTTIN avait l•d wnomam a assistant ,,apres le ddpart de
M. Bonnery, en 1926-27, si je ne me trompe.
Mgr Durand consid6rail M. HOTTIN comme a le saint o et
a la maison. II le nomma chanoine honoraire
a le paratonnerre de
le 31 ddcembre 1931 (Semaine Religieuse 1932, p. 26). 11 ne ccssa
jamais de faire de lui le plus grand dloge ; voir notamment
Semaine Religieuse 1933, p. 11 : a Nous pouvons dire que les
s6minaristes sont A leur poste. Nous nous en rijouirons loujours
davanlage grace a I'activit surnalurelle de leurs maitres, sous les
auspices de M. HoIrrN..., a p. 30. a Les s6minaristes ont d'aileurb
des mod8les en leurs professeurs, en particulier M. Ho'rm,
I'homme de devoir et dont le ddvouement n'a d'egal que la simplicitd. n Et encore en annoncernt le ddpart des Pares LaZaristes, le
24 juin 1933: a Grace h Dieu, tous les liens ne seront pourtant
p:is rompils. La dignitO canoniale dont j'ava:s lenu at hono:''r
le tres verlueux M. HoTTIN nous permeltra de garder nolamnint
dans FOrdo diocesain le souvenir de ce parfait imitateur do
saint Vincent de Patru.. *
M. Ho'rTT quitta Oran, non sans un grand serrcment de
cawur, en m7nme temps que son supdrteur -t ses conl,'res, pe•
aprbs la fin de l'annde scolaire 1933. Son nom n'a cessd de [filrer
dans I' Ordo dicdsain parmi les cham6ines honoraires non rdsidauts.
Il y a lieu de noter ici son atlactiement i sa vk.a.MIrm. Mgr Durand ddsirait le conserver el lui fit des avances en ce sens;
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embarrass6 mais ferme, M. HOTrIN pour qui s'eloigner r Oran
etait un dur sacrifice, refusa r!eltement.
En enfant d'obdissance. il alia d'abord & Dax et, aprbs une
annde & Alger. C'est de Paris qu'il devait partir. M. I'Assistant
designa un frere pour l'aider a porter ses bagages jusqu't la
gare. Le frbre n'en revint pas 6puisd, car M. HOTTIN emportait
seu ement une petite sacocte contenant sa croix des v\cux, ses
brdviaires, son nocum, pcut-etre un livre de piele... et c'ldait
tout. Beati paupcres !
L'annde suivante (1935), ii revenait & Paris avec son l6ger
bagage ; la sacoche ne devait plus lui servir ; durant ses treize
dernieres annees, il devait ddifier la Maison-Mere, rendant vo:ontiers tous les services que son age avanec lui permeltait encore
de rendre. Pendant les premi-res anndes de son sejour A Paris,
il a lait preter main forte aux confreres des (Euvres de SainteRosaiie, prechant. confessanl, chantant la nesse ; ii donna, entre
aulres, les predications d'un Careme qui furent tris goutees.
Les hahituds de la chapelle aimaient ce genre simple, clair, pratique, et b-en a leur portie. A la Maison, il avait son confessionna: ; ii fut toujours admirable de fiddlit au poste, il s'y
installait des le matin et les samedis et veilles de ftles, ii y
faisait des slations prolongdes. II repondait toujours a I'appel
des freres portiers. A quelqu'heure que ce ftt. Et mbme, !orsque
la marche lui ful devenue ditficile el pcniole, il se transportait
cahin-caha a la chapelle et it lui en coila lorsqu'il dit entrer
a I'iltirmerie d'abandonner ce ministbre. Ce ful aussi une dpreuve
pour ses nombreux pdnitents el p6nitentes qui 1'estimaient et ne
pouvaient aller le trouver a l'interieur de la Maison, comme les
pretres, qui, jusqu'a ses derniers jours, lui demeurcrent fids:es.
II donna 1'exemple de toules les vertus qu'iLavail pratiqudes ailleurs : une obdissance vraimenl aveug e ; pas de rdflexions ou
de critiques ; une charit6 non sculement sincere et constante,
mais delicate. Un confrdre *hercha plusieurs fais & obtenir de
lui que!ques rdflexions au sujet de superieurs qu'il avait connus,
de difficullds qu'ii avail renconlr6es : gend, ennuyd, it rdussit
chaque fois cependant A dviter le piege et a fournir une explication charitable. I!ne voyait pas le mal. dira-t-on ; souvent peut4tre, mais pas Loujours ; il semble plus exact de dire qu'il ne
vouiait pas le voir. D une discretion scrupu'euse, d'une prudence
extreme, il "5ail. de ceux dont on peut dire a qui non offendit
verbo, hic perfeclus est vir n. Jamais non plus de ces plaisanteries quelque peu poussees ; sa ddlicatesse ne les lui permettait pas. On citait plus haul un- trait de son exlr4me reserve,
ajoutons celui-ci : il y Put une sdance de vaccination ; M. HOTTrN avait relev6 modestement sa manche et vou'ait s'en tenir-Ia.
On eut toutes les peines du monde a le persuader de degager
la moitid de son buste pour faciliter I'operation. ExagCration ou
pruderie, dira-t-on. Les saints a'laient jusque-la et on est touJours en bonne compagnie avec les saints. El puis, quand ces
minuties sont sinceres, ne sont-elles pas I'indice de grandes
vertus ?
Jusqu'A la fin, M. HorMIN garda son cceur k Oran. I1 Itait
heureux de pouVoir en parler ; plusieurs de ses anciens 6eIves
vinrent le voir et ce lui fut une immense consolation. Quand. en
1946. nos confrtres reprirent la direction du Seminaire, il en
6prouva une joie intense, me'ee cependant d'une certaine melancolie ; il se rendait compte qu'il lui Utait impossible d'y re-

-

119 -

tourner. II en fit le sacrifice et nul doute, que durant ses longues journdes d'infirmerie, il n'offrit ses souffrances et ses pribres, pour cetle c~uvre
Dieu lui accorda
fit pas de brait, mais
ainsi, avec les graces
d'un bon f:s de saint

qu'il anvait tant airne.
de longs jours u'ill a bien remp:is. II no
it fit beaucoup de bien. Ne realisa-L-il pas
et les moyens que Dieu lui donna PIiddal
Vincent ?
Maurice COLLARD.

DOCUMENTS : PARIS - La Chapelle (1827)
La Translation de Saint Vincent (1830)
PARIS. - MAISON-MEARI - La chapelle : son inauguration
en 1827, et la translation des reliques de saint Vincent de Paul
en 1830 (textes documenlaires). - La chape:le de la MaisonMare a Paris, fut iuaugurie le 1" novembre 1827 ; les confr&res avaient pris possession du 95 de la rue de Sevres, le 9 novembre 1817.
Le 25 avril 1830, deuxieme dimanche apres PAques, la chapelle recevait son plus bel ornement et son v6ritable tr6sor :
les reliques et la chAsse de saint Vincent de Paul. En 1859, la
chapelle fut agrandie de ses deux bas-coids actue.s et de la plupirt des aute's latdraux qui y trouvent place ; ceux des deux
bienheursux Clet et Perboyre, et des sainces Louise de Marillac
et Catherine Labourd sont bien postirieurs. Pour la chapelle
et les reliques de saint Vincent de Pau', inserons en nos Annacs, a titre de prdcieux documents, le texle inddit des lignes que
lui consacre a ors le Registre des Conseils de la Congrdgation.
R6dig6s par M. Jean-Baptisle Eiienne, alors seeretaire de la
Congr6gatiun, ces paragraphes, en leurs informalions mesurdes
et precies, nous font revivre par ce Recueil officiel, quelques
donndes historiques, certes dedj connues de par ailleurs dans
leur ensemble 4t deja utilis6es entre autres par M. Edouard
RIsset : Vie de M. Etienne, Supdrieur general, et reprises dans
Annales de la Mission, 1907, p. 137-158 ; 1909. p. 309-321 : 1919.
p. 954-982; etc... 11 y a cependant d'ici ou lh des nuances qui ne
sont pas a ndgliger et qu'il convient de inettle a la diSpositiont
de ceux qui ne peuvent avoir pratiquement acces a ces sourced'information.
...Notre chapelle ayant t6 ouverte le jour d'hier, fete de Is
Toussaint (1' novenibre 1827), le Conseil decide que l'on mettra
A la suite de cette ddliberation, le proces-verbal de la edrdmonie de sa iMnddiction.
En .816, le 3 f6vrier, une Ordonnance royale avait rdtabli
notre Congregation. Ne pouvant, A raison des circcnstances, la
rernettrP dans la maison de Saint-l.azare, Louis XVIII lai donna
pour chef-lieu 'ancien hOtel de Lorges, qui fut achel6 h i'adminislralion des Hospices, oar ordre du Roi, pour la somme de
100.000 francs. Les reparations aussi ordonn6es par le Hoi colterent A pen pris la m4me somme au Gouvernement. Celte maison Rtail loin d'~lre suffisanle pour les besoins de la Congr6gation. Elle ne contenait aucun lieu commode pour en faire une

chapel e. On avait pratiqud seulement un oratoire of I'on pouvail dire la messe de conlunaut6, ma*s oil ii n'ltait pas decent
de conserver le Saint-Sacrement. On ne pouvait y faire aucun
office. Les dispositions du Gouternement paraissant favorables
a la Congregation, on lui fit la demande d'un agrandissement
de la maison, de manirie a pouvoir y pratiquer une chape.le
oi on pot faire les offices. M. irayssinous, 6veque d'Hermnopolis, ct ministre des Affaires ece 6siastiques, que nous de\ons regarder comme un de nos premiers bientaiteurs, noublia aucune
dmiarche pour faire agreer notre deinande au Conseil des Ministres et ensuile an hoi. Sa Majest6, par une Ordonnance du
14 juin 1826, donna ordre au Pr6fet de la Seine, d'acheter la
maison contigue & la ntre pour I'adjoindre a notre dtablissement. Cette maison coata au Gouvernement 200.000 francs. Le
Ministre de la Maison du Roi, M. le due de Doudeauviile, y contribua pour 50.00U francs. Le Minist i des Affaires eccl6si•stiques, M. Frayssinous, pour 50.000 francs. Le Ministre des Affaires dtrangires, M. ie baron de Damas, pour 50.000 francs. Et le
Ministre de la Marine, M. de Chabro!, pour 50.000 francs.
Ce fut le 5 juillet 1826 que la Congrdgation entra en possession de cette maison. On pensa de suite a construire une chapelle. On dimolit I'aile gauche de I'ancienne maison el 4 peu
pros la moilid de la nouve le pour cet objet, et !e 17 aout, memo
annie, la premiere pierre de la chapeiie fut posCe par Messieurs
Boujard, vicaire gdneral de la Congregation en France,
Bou.iangier, procureur gendral, Le Go, directeur du S6minuire
interne, et Etienne, procureur de la Maison, en presence des
Scours Amblard, Superieure g6ndra!e, Beaucouri, 4conome, Benoit, assistante, et Gout, officiere des Fi les de la Charild. La
premiere pierre fut pos6e au coin du pan coupd de la cour principale. Les dopenses de cetle construction furent supportees :
t* par les Filles de la Charit6, qui, de tous les coins de la France,
envoyerent leur offrande pour cetoe oeuvre, et qui, surtout duns
cet!e circonstance, donnerent des marques de oeur jdvouement
pour la Congrdgation ; 2° par beaucoup d'anciens confrbres qui
y consacrirent leurs economies ; et 3" par les fonds que la Congregation s'etait acquis soit par des donations des fido;es soil
par les 6conomies de ses etab:issements. La chapelle et les constructions accessoires furent termindes pour le mois de noxcinbre 1827.
Mgr l'Archevxque de Paris, M. Hyacinthe Louis de Quelen,
Pair de France, fut pri6 de faire la cerdmonie de la benidie!ion
de la chapelle, qui eut lieu le jour de la Toussaint, 1" novembre 1827. La cedrmonie eut lieu a huit heures et demie du matin.
Beaucoup de Filles de la Charitl, et notaniment le S&minaire de
la Maison-Mere, ainsi que grand nombre de fideles, y assisterenl.
M. de la Chapelle, chef de division du Ministere des Affaires
ecclesiastiques. et conseiller d'Etat, et M. C ausel de Coussergues,
conseiller de 1'Universit., tous deux ddvouds a la Congrdgation,
I'honorerent de leur presence.
Mgr 1'Archevyque donna dans cette circonstance des marques particulibres de son affection, pour la Congrdgation. Apres
la benddiction, il dit la messe, aprbs laquelle il fit present &
notre chapelle de son ornement, comme un tdmoignage de sa ddVotion A saint Vincent. N'ayant point laissd son aube avee ]'ornement, le lendemain, il 1'envoya avec une lettre a M. ,e Sup6rieur gdndral, dont voici la teneur :
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It Paris, ie 2 noveimbre 1827.
- Monsieur le Gdenral,
a Dieu hait la rapine dans l'holocauste : il en a 6t6 fait
une dans les ornements sacerdotaux que je vous ai prid de ddposer sur I'aulel de Saint-Vincent de Paul ; I'aube a d61 relenue
et rapport6e chez moi. L'ayant recue d'une personne devote qui
1'avait brodee, j'ai cru ne devoir pas m'en d6tacher sans son
consentement. El e a fail ce malin son sacrifice et je suis tout
joyeux de completer mon oflrande sans qu'il m'en cotte des reproches. L'aube, done, vous sera remise par le porteur de la prdsente letlre. J'ai promis pour recompense A la pieuse ouvridre
que, si ses yeux, ddja bien fatigues, lui permeltent d'achever
un pareil on mime un p'us beau travail avant I'epoque de la
trans'ation des reliques de saint Vincent de Paul, je vous demanderais qu'il fut consacrd a rev6tir le corps de votre bienheureux Instituteur et Pire, A l'intercession duquel je me recommande de nouveau par les mdrites, les prieres et les saints
sacrifices de sa Congregation.
a Recevez, Monsieur le Gendral, Iassurance du sincere et
respectueux devouement avec lequel j'ai Phonneur d'etre votre
trbs humbne et trfs obdissant serviteur..
a t
HYACINTHB, archeveque de Paris. *
Ce present du pr6lat vaut olusieurs milliers de francs. II
ne se contenta pas de donner cette marque de d6votion A saint
Vincent et de son affection pour ses enfants. II en joignil une
autre qui merite une reconnaissance Blernelle de la Congr6gation.
Voici quel en fut I'objet.
Le corps de saint Vincent ayant kchappi aux ddsastres de
la Rdvolution, fut apres p'usieurs translations secretes, ddposd
dans la chapelle de la maison principa!e des Fil:es de la Charit6
par M. Hanon, a!ors Vicaire gendral de la Congr4gation, pour y
etre conservA jusqu'k ce que ia Congregation eut une chapelle
oh il pOt etre honor6 comme itl 1tait autrefois & Saint-Lazare.
DMs que Mgr I'Archeveque apprif aue la Congregation faisait
construire une chapelle et que -'on devait y faire la translation
du corps de saint Vincent, il r6solut de faire cette cerdmonie
avec le p'us de solennitM qu'il lui serait possible et d'dgaler pour
ainsi dire par ia pompe de cette fete Tes grarids services que ce
grand saint a rendus A la Ville de Paris et A toute la France.
A ctl effet, il commanda une chisse o'mn prix et d'une beaut6
extraordinaires. C'est un travail qui surpasse tout ce qui a ete
fail en ce genre jusqu'a nos jours. Elle est lerminde et coile
45.000 francs. Le prd'at n'attend qu'une circonstance favorable
pour y deposer le corps de saint Vincent et en faire la translation dans notre chapelle.
Mgr I'Archevque. apris la benddiction de notre chapelle,
vou!ut bien accepter un dejeuner et resta au milieu de nous
jusques vers trois heures de l'apres-midi. l'assista A .la grand'
messe qui fut chanlde par M. le Suodrieur gundral. II ne quitta
la maison qu'apres avoir donn6 mille marques de son affection,
emportant avec lui Pestime et la veneration qu'il avail inspirdes.
Fail Pt arrA•t, je 2 novenhbre 1827.
DEWAILLY, Supdrieur gln6rat.
SALHonGON, BOULLANGTER, P[ierre] Lz Go...
ETIEN'NE, SecrOtaire.
(Registre des Conseils, 1. 1", p. 15-18.)
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Relativement k la translation des reliques de saint Vincent
de Paul, de mmme engrangeons soigneusement en nos Annalcs
ces quelques lignes des ILgistres capitulaires de Notre-Dame de
Paris. C'est l'evenement, vu uniquement sous I'angle du vend.
rab'e chapitre de I'6glise mdlropolitaine. el du rAdacteur des
proces-verhaux, M. le chacoine Lucotte. Tout cela peut ajouter
quelques notes au travail imstructif de M. Vandamme : Le corps
de saint Vincent de Paul, Abbeville, 1913.
On salt qu'en 1830, I'archevch6 et ses bureaux se trouvaient au sud de Notre-Dame et parallilement a la nef de la
cathbdra!e, dans ce qui constitue actuellement le jardin sur te
quni de I'Archeveche. Nul n'ignore que le sac de l'archevAchd (29
juillet 1830), fut de peu posterieur aux ev'nements ici rapportfs,
et que la translation des reliques de saint Vincent fut la derniere grande procession qui parcourut Paris (25 avril 1830).
SDu premier mardi du mois, 6 avril 1830. Le chapitre ayant
0t6 convoqu6 en Ia forme ordinaire, furent prsens : MM. Jala.
bat, Desjardins, de la Calprade, Godinol, L.uolte, Mathivon et
Morel [reception de M. F. Ali;re, chanoine titulaire]. M. le President, au nom de Monseigneur, invite Messieurs & assister aujourd'hui, & une heure, . l'ouverture d'une caisse deposde depuis longlemps dans la maison chef-lieu des Files de la Chairiti, rue du Bac, et que l'on assure contenir les re'iques de
S. Vincent de Paul. En consequence, le chapitre,- A l'heure indiqude, se transporte au palais archidpiscopal et, aprs avoir entendu le rapport de M. le Promoteur diocesain, et la lecture dc
dilffrens procks-verbaux d'enquete, faite par M. le secrdtaire di,
I'Archevkhe ; invit6 par Monseigneur A donner son avis, chacusl
de Messieurn dec'are qu'il est constant que ladite caisse contient
le corps de saint Vincent de Paul. Aussitht, la caisse est ouverle : ello renferme do nouveaux documens qui constatent
d'une manibre encore plus preise I'authenticil~ des reiques
auxquelles le Chapttre s'empresse de donner des marques de
veneration.
a LucorrT, chan. seer.
(t. IV, p. 63-64).

a Du jeudi 8 avril 1830. Avant l'oftice du matin, Mon.segneur 1'Archeveque assemble le Chapitre pour lui donner communication de son mandeinent qui rglle le cer6monial relatif h
la translation des reliques de saint Vincent de Paul. A ce sujet,
quelqu'un de Messieurs rappelle que le tr6sor de I'dg:ise m6tropolitaine renferme un crucifix d'ivoire, au-dessous duquel est
un reliquaire d'argent, et plus has une Sainte Vierge en corail.
et dont, suivant la tradition, saint Vincent de Paul se serait servi
quand II a exhort6 Louis XIII A la mort. On propose de reunir
ce crucifix aux reliques du Saint. Les voix recueillies par Monseigneur l'Archeveque, cet avis est adopte. II est arrete que le
susdit crucifix sera depos6 dans la chlsse et fixe sur la poitrine
de saint Vincent de Paul...
a LUCOTE, chan. seer. (I. IV, p. 65).
SDu mercredi i4 avril 1830. Le chapitre avant et0 convoqu6 en la forme ordinaire, furent presens MM. Ja'ahert, Boieasve, do ia Caiprade. Godinot, Lucotte, Salandre, Mathivon, Morzitre; Berthdrand Caillon, Mathieu, Morel, d'Aligre.
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a M. le President consulte Messieurs sur la question de savoir : t* si le Chapitre dontribuera aux frais de la chfsse de
saint Vincent de Paul ; 2" si le don sera collectif ou individuel.
Le Chapitre tenioigne le plus vif empressement b prendre part
h celle pieuse contribution et arr4te que le don sera co:lectif
et fixd a la somme de 1.000 francs sur laqueile sonune MM. ;es
Vicaires gdnaraux dtant convenus de donner chacun cent francs,
les 700 francs restants seront rdpartis a raison de 46 fr. 13 sols
4 deniers entre MM. les Chanoines au noimbre de 15, attendu
que le seizieme, insta:1 depuis quelques jours soulement, n'a
pas Wtbadmis- a prendre part b e.tte offrande...
SLUCOTrB. chan. seer. i
. (1. IV, p. 66-67).
c Du samedi 24 avril 1830. A inidi, on a descendu la
ch&sse de saint Vincent de Paul des appartemens de lArchevch6 dans 1'6glise mdtropolitaine. Elle a tiaversd, couverte de son
enveloppe el sans cortege ecclesiastique, les cours de IArchevOch6 jusqu'A la grande por(e de 1'eg'ise. Elle tlait port6e par les
associ6s de Sainte-GeneviBve, revetus d'aubes.
, Le Chapitre et le clerg6 a Wtd la reeevoir en silence au
bas de la nef. Entrde dans i'eglise, elle a et6 decouverle ; Monseigneur I'Archeveque l'a encensee pendant qu'on lcantait un
rdpons; apres ce rdpons, les enfants ont chantb un verset
et Monseigneur I'oraison analogue, puis on a chant6 O "os
unanimes, en ia portant dans le chceur sur une estrade placee
derriere la banque, oi elle est restde jusqu'au lendemain.
a Ce meme jour, k deux heures, le Chapitre a chant6 sotennel!ement les premieres v-pres de saint Vincent de Paul. C'est
Monseigneur I'Eveque de Lugon qui a officid, placd dans le sanetuaire du-cotd de 1'6pitre, ayant pour assistants MM. Morziere et
Caillon, chanoines titu:aires. Mgr 1'Archevque occupail ie tr6ne
pontifical.
' Mgrs les Eveques invites A cette c6r6monie dtoient dans
le sanctuaire du c0td de I'Evangile : le Chapitre et le clerg6 de
Notre-Dame remplissoit toutes les stalles du cotd droit et Messieurs les Pretres de la Congregation de la Mission toutes les
stal'es du cOi6 gauche. Les anliennes ont dtd imposees a:lernativement par un chanoine et un de Messieurs de Saint-Lazare.
A Magnificat, c'est aussi un chanoine et un des Messieurs de
Saint-Lazare qui ont encens6 I'autel, la chAsse, le c6lebrant el
lgrs les Eveques. II n'y a pas eu de station. Aoris Coma i. M. Mathieu, chanoine tilulaire, a prononc6 dans la nef le pandgyrique du Saint, en prdsence de Monseigneur PArcheveque, de
Mgrs les Evdques, du Chapitre et de Messieurs de Saint-Lazare
SAux Matines, qui ont dtd chantdes aprbs le pandgyrique,
a officid Monseigneur I'Ervque de La Rochelle, ancien curd de
Saint-Vincent de Paul & Paris. II etait assistd de MM. Lucotte et
Morziere, chanoines tilulaires. L'encensement a 6tW fait comme
A Vdpres par un de MM. les Chanoines et de Messieurs de SaintLazare. La premiere lecon a etd chant6e par un de Messieurs de
Saint-Lazare, la seconde par un de Messieurs les Grands Vicaires. L'encensement de Laudes comme celui de Matines.
v LUCOTTE, chan, seer.
(1. IV, p. 68-69).
S25 avril 1830. A 10 heures, Ja b6nidiction 1'eau avant
et6 faite en particulier, I'an a commence par l'aspersion de l'autel, etc., pendant que le choeur chantait Effundam, et t'aspersion
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a dtC suivie de lierce 11 iCy a pas eu de procession ni de station.
Messieurs de Saint-l.azare n'ont pas assistd . la Grand'mcsse.
C'est S. Exc. Mouseigneur ie Nonce qui a c61ebre pontifica ement,
ayanl pour pretres assistanlt MM. Lucotte et Morzibre, chanoines
titulaires, pour diacre. M3.Malhieu, chanoine tituiaire. ce pour
sous-diacre, M. Molinier, chanoine honoraire. A cet office, comme
Sece:ui de la veille. Monseigneur I'Archev6que dtoit sur son
tr6ne, Mgrs les EvOques ld:ans le sanrtuire du c6td de i'Epitre,
M. le Prefet, dans I'embrasure de la porte lalerale du choeur,
vis-h-vis le trone ie Monseigneur
, L'office de i'apres-midi a commened a deux heures. C'est
Monseigneur I'Archeveque qui a officid. La procession a commence
4 defiler \ers tiois beures. Le Chapitre, Mgrs les Ev\ques,
Monseigneur I'Archev\Eque officiant, et lout son cort!ge en chapes
se sont mis en marche A la suite de la chAsse. On a fait une premibre station A I'Hl6te!-Dieu, puis aux autres endroits indiques
dans le cerdmonial imprimd A la suite du mandement.
a La procession etant arrivde A !a chapelle de Messieurs de
Saint-Lazare, Monseigneur I'Archeveque a adressd A M. le Supdrieur gendral de Saint-Lazare une courle allocution a laquelie

M. le Superieur a r6pondu. La chasse a 0t6 deposee dans le
choeur et la ceremonie terminde par la henddiction poutificaie
donnde par Monseigneur I'Archevkque.
SPendant la neuvaine, une messe basse a We6celebriee
neuf heores au grand aulel de I'eglise metropolitaine, par un
ti Messieurs les Dignitaires et Chanoines de Paris.
, Du lundi 3 mtai

ST.UcoTTE. chan. seer. 1
L IV. p. 6')-711;.
18t30. (e tII''me jour anr'es Coiniolie-.

M. le President du Cloeur est sorli de la sacristie accompagn6
de deux choristes. tous troIs en chapes et se sont plaeds a ia
banque. M. le Pr6sident a entonnd powr la c!6ture de la neuvaine de saint Vincent de Paul, le Te Deum qui a el6 exdcuid
& quatre parties par les musiciens alternativement avec I'orgue.
le tout couform6ment au mandement de Monseigneur PArcheveque. qui avait OtN le dimanche prdcedent, communique au
Chapitre.

, LucorrE, chan. seer.

a

(t. IV. p. 71'.
Dans le rapport, dress6 le 3 fUrier 183t. sur les dUsastres
fails A I'Archevech6 el au trtisor de In cetlhddrale de Paris dinns
les journdes des 27, 28 et 29 juillet 1830, au tome IV des Dili-

bdrations capitulaires, p. 102-116, on lit. p. 109 : a Le corps de
S. Colomban, habille en guerrier romain. etoit renfermd dans tne
chlsse qui avoit td enroyWe de Romne. Lu cuisse utila contenoit.
etant ouverte avec violence, la vue du saint corps suspend la
fureur des profanatcurs; its sont tout a coup frappds d'un rcligicux respect pour le saint qu'ils preiment pour S. Vincent d,
Paul. Quatre hommes dlb-rent la chdsse sur leurs ,;plaulr's. oI
portent au poste de la place Maubert qui la fail deposer chsc
M. Lapeyre, pharmacien, d'oiQ lclndemain. elle fut Iransportie'
d la mairie du 12* arrondissement, ~ia'e.rtremite et en haul del I
rue S. Jacques. Pendant la marche. on forma les passants i'I I,'
curieux d se ddcourrir denant la ch;isse. ,
I Le jeudi 10 avril IR3's. Chnnitre extraordinaire, nrt:,n"s

MM. Jal-'hrt. Rougeot. Lucotte, Morziere, Caillon. Morel, d'Aligre el Bodd.
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, M. le President a fait part au chapitre du disposilif du
mandement de Mgr I'Archev6que pour le rctablissemeni de
la neuvaine en I'lonneur de saint Vincent de Paul, et dans
lequel ii invite les fideles A venir A son secours pour achever
de payer sur ce qui reste du sur la chAsse de ce saint, dont les
fonds ont 6t6 perdus lors de la devastation de I'ArchevEchd, plus
les frais du proces qu'il a perdu avec l'orf6vre qui a fait cette
chasse. Monseigneur ordonne qu'i: sera fait une cu plus.eurs
quotes par MM. le Cures pour recevoir les donu des rid'les et
aviser au moyen de satisfaire
l[oute-s c•s dJnensps l fr'is.
a Le chapitre a arrdt6 qu'il serait fait pour cet objet une
quote le dimanche 20 avril, par un chanoine, a Lous .es a~mles un
matin et du soir, que ladile quote serait annoncte au prcu:e de
la paroisse le dimanche 13 avril. se'on le dsir de Monseigneur.
ccMORZIRE, chan. secret.
(t. IV. p. 207).

CANADA
CANADA. - Le 27 mars 1948. cinq sceurs de France, destit!ies au Canada, quittaient Paris. Elles allaient prendre la direction des services de la naison de rehabiliation i Shcrbrno<e
(province de Quebec), en !a zone de langue francaise. Les Filles
de la Charit 6teaient demandees par Mgr Desranleau, veque de
cette ville episcopa e. L'oeuvre comprend : pouponniere pour enfants abandonnds ; oeuvre d'adoption : enfants retardes ou anormaux, garcons el files. Elle a 6l6 fondde par M. !'abbe Perrau:t.
qui en est I'administrateur.
Le 2 octobre 1948, trois autres Filles de la Charild de France
quittaient encore la Maison-Mere, pour la nouvelle maison canadienne : Hopital Saint-Lue, au centre minier d'Asbestos. 6galement dans la province de Qu6bec.
A ce propos, rappelons que, dejA, en 1841, les Filles de la
CharitB de France ataient allendues et d6sirdes au Canada. E. effet, en mai 1841, succedant au Sulpicien Mgr Lartigue, le second kveque de Montr6al, Ignace Bourget fait un voyage de six
mois en Europe, specialement pour y recruler des pretres missionnaires et des communaulds enseignantes pour renforcer le
clerg6 paroissial, trop insuffisant en son %aste diocese. Des novembre 1841, de rctour au Canada, Mgr Buufget mapde a M..
Etienne qu'il attend les Fil!es de la Charitd, que doivent accompagner des Pretres de la Mission. C'est en effet ce que I'on trouve
dans le Registre des Lettres, t. II, p. 411, de Mgr Bourget, publi6,
en la fin de 1948, par M. Antoine Rov : Rnpport de 'Archiriste
de la Province de Oudbec pour 1946-1947. Redempti Paradis, Imprimeur de Sa Majest6 le Roi, p. 163.
Mgr Bourget Ignace, dveque de Montrial, d M. I'abbd Etienne,
procureur gdndral de la Congrdgation de la Mission d Paris,
(Montrdal, 19 novembre 1841). Depuis son retour .en Canada, il
s'est occupd de I'dtablisscment des Smurs de la Charitd auxquc!les
il roudrait donner en place de modiques pensions la propridt6
et I'administration de la Maison de lt Provtdence, qu'une Ordonnance civile a ddjd incorporde et amortie.
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11 le prie de tout prdparer pour qu'elles se mettent en route
le prinlemps prochain : Nous sommes convenus que quelquesuns de vos P1res viendraient les diriger en Canada. ii y a de la
pace pour tous ceux que vous noui enverrez. II cnoie une
traite pour que M. Choiselet, trcsorier de la Propagation de la
Fai d Paris, lui rcmetle tout I'argent neccssaire pour les frais

du voyage.
P. S. - II inctut une epreuve de la lettre pastorale adressde
au clergd et aur fideles de la Ville de Montreal, en faveur des
Swurs de la Charitd.
Signalons enfin qu'au Conseil du 4 mai 1847, I'ev4que de
Char'otletown. en I'lle du Prince-Edouard (Canada), ofLre dgalement a M. Elienne la direction de son seminaire. L'affaire. qui
traina en longueur, n'aboutli pas dans le sens dsir6.
Depuis, plusieurs tentatives furent essaydes. Elles (dmoignent
la v•ndration pour I'teuvre et 1'esprit des fondations vincentiennes. Puisse In fertile terre du Canada voir fleurir, malard contretemps et bourrasques, ces dernieres el recentes plantations I

BIBLIOGRAPHIE
Josd HERREiA, C.M. -- Historia de la Conqregacion de la Misiwn.
[Madrid]. Editorial La Milagrosa, Garcia de ParedeQ. 4.t .
1949, 568 p. (19,5 sur 14 fn.).
Copieusement illustrd, d'une lecture grandement faeilit6e par de
surabondanos paragraphPs que soulignrnt des t'tres gras en capitales,
eel estimable resurn d'Hisloire de la Congregation de la Mission nous
pr6sente une premiere intiation - pour les jeunes de langue espagnole
et d'horizon genereusement hispanique a. p. 223, 507 etc. Croquis cartographiques, illustrations, graphiques 'clairent. eux aussi et accentuent
la lecon et le ton.
Devant cet amas de fairs et de norns, en presence d'appreciations
qul demanderalnat partois plus de nuances, les lecteurs, un tantinet
ouverts a l'esprit et aux problWmes historiques, seront heureusement
enlratlns a parcourir un peu de bibliographie esquissde p. 6-7. Cc
dcit etre le souhait de 1'auteur et de tous ceux qui pensent que
I'histoire nest pas aussi simple que la presentent des formules aux
arelcs vives, ni tellement trarchante que l'accentuent encore de ddlicats
jugements de valeur multipli~t de-cl de-lh.
II serait aisd et parfois pudril de relever quelques bavures. Ce
palmarCs s'avere d'avance inutile. en presence d'un inlercssant manuel
qui appei!e et attend des travaux de premiCre ma.n (genre Benito
Paradela), basts sur !es textes et a collant mieux & la rAalit6 s.
F. C.

Padre Car'os ZANATrA, C.M. - Nossa Senhora mediancira de tddas
as graqas. IIustracoes de Car'os Oswald. Rio-de-Janeiro.
Ediladora Santa Maria, Avenida Rio Branco 137. 6' andar,
1949, 322 p.
Luxueusement imprim6 et artistiquement pr6senti, cee ouvrage rappelle en %es trois nirlies : 0) La Vierge Marie rpr'dfestinqtion. n•a:ernile divine, maternittde grace) ; b) Le message & Sr Labourd (apparitions, la Verge au globe, la Medaiile miraculeuse) ; c) Sainte Catherine Laboure (la sainte de silence, la gloire).
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Fond et rorme rendent grandement honneur a I'auteur cl i la
profonde devotion du Br4sil t l'endroit de Notre-Dame m6diatric do
toutes graces.
Les Dames de l'Uniun Chrdtietne de SaintNANCY-LEHMAN. Utaumond,
1630-1948.
Niort,
Imprimerie
Saint-Denis.
272 pages, 37 gravures hors-texte.
Parmi les nombreux souvenirs historiques qu'dvoquent. dans un
ordre :Agerement disperse, ces pages de famille, on y trouve mention
d'une des activilts de saant Vincent de Paul : les Filles de lt Providence.
Fond6 par Mme de Pollalion en 1630, au retour d'un voyage i
Lyon, cel Institut groupa d'abord ses trente-trois membres & Fonlenaysous-Bagneux, puts I Charonne (au faubourg Saint-Antoine, Paris).
Groupde sous le nom et la protection de saint Chaumond, antiqi.e
6veque de Lyon (652), cette association obtint d's 16i3 seý Lettres
patenles d'approbation royale. En 1649, les S~urs se tran-Iurrctt rue
d'Enfer, puis en 1651 rue de I'Arbalete, dans I'ancien h6pital de la
Santd.
C'est 1 que, le 17 octobre 1652. 'es Filles de ia Prov'dence dresstrent leur acle d'association avec les Dames de I'Union chrdtienne,
fonddes en 1647. et IA encore que. te 4 sfptembre 16i57, mourut en
odeur de sainlet Marie Lumague, veuve de 5L Pollalion.
En 1661. les Filles de la Providence se separirent de I'Union
chrtlienne et vecurent jusqu' la Rdvolution qui amena. en 1790. leur
extinction.
De son cbtL, l'Union chrdtienr.e de Saint-Chaunmo"d de Poit'ers,
toujours survivanle. y continue orpnlis 1682 "'euvre de Mme d(
Pollalion. Avec les diverses autres fondations locales de France et les
sceurs beiges de Gosse!ies, elle reconnall et proclame comme ses fondateurs et protectcurs saint Chaumond (690-657), saint Vincent de
Paul (1581-1660), saint Francois de Sales (1567-162?), M. Oiler (16081659), M. Jean-Antoine Le Vachpt (1601-1681), Mme de Polialion
(1594-1657), Anne de Croze (1625-1710), Mme de Miramon (1627-1696).
Sur tous ces faits, brievement, on trouve quelques pr6cisions et
dltails dans ce :ivre de raison et ces souvenirs de famille que pr6sente un avant-propos de M. Henri Martin, Protre de la Mission.
Jacinlo FERNANDEZ-MATIINEZ, C.M. - AlgunoS ministros eCtraor. .dinarios de la Confirmacion (mai-aolt 1947), 17 pages. Ezeneion de las Rijas ide la Caridad de San Vicerie de Paul
(septembre-d4cembre 1948), 55 pages.
Tires & part de la Rivista espaiola de Derecho Cantieo, ces deux
etudes de noire confrere, professeur & Cueneo, interesseront et rdgaleront les specialistes du Droit Canon. La secondc. sp6cifiquement v'ncentlenne, retrace ldvclution, la progression "t les applications de
de Monsieur Vincent.
lexemption chez les , bonnes files
Jacques DE BIVORT DE LA SAUDIE. - Anglicans et catho!iques. Le
pr)blteme de I'Union anglo-romaine (1833-1933). Onze gra-.
vure. Plon, 1949, 276 pages. - Documents sur le probldme
de I'Union anglo-romaine (1921-1927), 285 pages.
Raltachdes au mouvement d'Oxford qui delaia en 1833, les cinq
Wt'.dides et mrises en valeur
conversations de Malines [1921-19?6) sont ic!
sous I'angle historique. thdologique. psychologique et diplonltiniue.
Quarante-trcis documents s'y rdfdrant sont a ce titre publids :
certains sont inddits, plusieurs doji imprim(s dans leur texte angla's
sent ic rassembles. p'us accessibles, dans leur Iraduction francaise.
L'auteur en a connu d'autres. Seu's ies texles prdsentds ont piu ere
divulguis, la grande maiorile sont dps inedits. Pour d'autres documents. I'Archpevque de Malines a jugA prdmalurd de les livrer au
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public, car 11 y a d'autres pikcc- en Belgique ci ailleurs. Aux archives
de la Vahcane, de la Secr4tairerie d'Etat, les riglements en vigueur ne
permeilent pas d'y avoir acces et encore moins d'en faire 6lat.
Ces deux volumes ont constitui uin rdcir•ie thlnie( n Srbiunne,
sur un probliime : reconsrtiuC historiquenteiil et
iddalement centrer,
qit: ces dleux pub ications
ec!airr par des lexies neufs et inedils. Notuno
sont ment onndes darn- nos Annales puur la part et I'iatret que prit
& ce passionnant probltme des Conversauions lde.l1liine. notre confrýre
M. Fernand Portal :Cf. A.-nnaes, t. 91, p. 651-655 , t. 93, p. 617). Porlal
est ici souvent cite ct fait parlie de la ga'erie iconographique des
h6raults, en ces rencontres d'anglicans et de calholiques. En deliurs
des rayonnantes figures de jadis : Newman, Keiie et Pusey, ec untl.
plus proches de nous : Lord Hlalifax (1839-193 '), cardinal Mercier
(1851-1926) et cardinal Van Roey, Mgr Pierre Batiffo: ;1861-1929), Portal, Frere ;18G3-i538), Gore ;1853-1932) et K'dd ;186i-191S).
Les dates de Fernand Portal sont 1855-1926 et non 1885, comme le
donne une coquille ficheuse.
Les Mattres de la spiritualild chretienne. Textes et etudes. Saini
Vincent de Paul. (Euvres prdsentdes par Andr6 Dudin, preire
de la Mission, Paris, 1949, Auhier, 240 pages.
Depuis longlemps 6eriles et m&ditees, ces pages entrent dans le
cadre d'une co lection dejk bien connue : Les NMllres de la vie spldituelle. Celle prssente anlhologie se doit et d'ettblir un surchoix dans
I'euvre dcrile vincten:ne et de l'offrir - k tout lecteur cultiv6 pour
enrichir ;t pensee et sa vie interieure, au contact de la plus 1Wconde
-piritualltd a.
D'oi, (pages 35-235, d'apres l'editior Coste) 13 lettres, ququiiics
conftrences aux Filit•
de la Charite (p. 52-89), et des entretirns aux
missionnaires (p. 90-232).
L'introduction ddroule le fi'm d'une ex'stence telle qu.i de paliInl,'s
recherches d'hstoriens I'ont relahli dans son ensemble. La trame en est
fermement tissde el denote une familiarite de longue date aveci ieepro.
bl mes du sujet. Le moindre adjectif, une incidente, un silence ninie
denote, b maintes reprises, un guide sOr, dans cette esquisde 1.icgraphique.
La doctrine spirituelle examine (p. 17-31) les bases dogmatiques,
'effort ascetique et Faction apostolique de Monsieur Vincent. Parvenu
la. I'auteur dans " une analyse un pen sca'aire .. (selon son expression) rebAtit en spirituel l'Odiflee de la pens4e de Saint Vincent et. par
quclques fragments conserves, reconstitue la musaique, en poursuit
Sle reszourcement * 'p. 23).
Ce lableau vaut d'etre natiemment m4diI• darns le condense de ee
r.s•uin. tel que iont imposd ies actuel:es lois d'airawn de la lihrairie qul
, nt :nnglnimps rttenu captivce et ont hlias I aldgd ces pages, e.nfn
sorlies des presses.
Au r6sume : Excellent livre dans la littdrature vincentienne.
F. C.

TEXTES VINCENT.INS

SAINT VINCEKN' A LIANCOURT LE 11 JUmI 1635
SIGNE UN CONTRAT, COMME T9MOIN

Communiqude par le M. le chanoine Beaudry, de Beauvais,
cette piece a Wt copide, dBs avant 1905, vraisemb'ablement h
Clermont de l'Oise, par M. Ernest Laurain, archiviste de la

Mayenne.

Son principal iDtcdrt est de nous signaler & nouveau e.l I'ac-
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tivilt nolariale de M. Vincent (Cf. Annales 106-107, p. 249) et sa
presence A Liancourt le it juin 1635.
a Ce jour d'huy dimanche XI' juin MVIc trente-cinq, entre
Charles Mouret, masson demeurant d Liancourt, et Anthoine
Monret de pareil estat, demeurant aud. lieu, par l'advys de lear
conseil, pour terminer le procbs quy esloit entre eulx pour raison
d'une fenestre quy est en la chambre de la maison dud. Anthoine
donnant sur la court de la maison dud. Charles, laquelle fenestre
led. Charles voutloit faire reboucher et oster, dont il avoit estl
deboutte par sentence dotane en la justice dud. Liancourt le
XXVI* febtrier dernier, de laque'le led. Charles s'estoil portd
pour appellant et re!lev- son appel au baillage de Clermont, ont
accorde ce quy enssuit. scavcir que lad. fenestre demeurera en
I'estat qu'elle est sans estre thiree. demeurant p6ur ce regard
ladite sentence en son effet, d condition quc led. Anthoine Mouret
fera mettre et attacher a lad. fenestre deux barreauxde fer pour
y demcurer d tousjours sans pouvoir les thirer et sans que par
lad. fenestre led. Anthoine puisse jeiter ny faire passer au!cune
eaue-ny aulire chose, et e facultd du droict de pied d'eschelle en
la court dud. Charles Mouret, pour faire et travailler aux couvertures de la maisrn dud. Anthoine, et encore moyennant la
somme de vingt denu livres tz [lournoisl que led. Charles promnt
paier aud. Anthoine dans ung mois d'huy, & laquelle somme a
estd composd pour les fraiz, et au pardessus se sont mys hors
de court et led. procbs termynA.
Faict ez prdsences de vendrable ct relliqieuse personne M.
Vincent de Paul. prebtre, supcrieur de Messieurs les prebtres de
la Mission. M' Charles Drouart, greffier dud. Liancourt, par devant moy Phi'inpe le Maire, notaire aud. Clermont.
[Signf1 Charles Moret. Anthoine Moret, C. Drouart, Vincent Depaul, J. Couppy, Lemaire.
A

SAINT VINCENT DE PAUL
SA MESSE DANS LE c MISSALE BELLOVACENSE a DE 1756

(Voir annales, t. 102, p. 772-776; t. 106, p. 560-562)
Au 19 juillet, le Calendrier porte: 19. Vincentii a Paulo,
presbyteri Congren. Missionis fundatoris, semiduplex, anno 1660,
cum c6mmemoratione S. Arsenii, solitarii circa annum 445.
Dans 'e sanctoral nu 19 Jui!let, on trouve la mes9e suivante:
In festo S. Vincentii a Paulo, Presbyteri, Semiduplex.
Introitus Psal. 131. Sacerdotes Sion induam salulari, ct sancti
ejus exu!talione exultabunt. Ps. Memento Domine David et amnis
mansueftdinis ejus. Gloria... Sarerdoles...
Oratio. Deus qui ad evangelizandum pauperibus et ecclesiastici ordinis decorem promovendum, beatum Vincentium aposIto
lica virtute roborasti; praesta quesumus, ut cuius pia -nerita
veneramur virtutum quoque instruamur exemplis.
Pro commemoratione S. Arsenii solitnrii. Omnipotens empiterne Deus terrena pro te calcanlium merees magna nimis : da
nobis ezemplo et intercessione beati Arsenii cujus hodi. Iransitum celebramus, temporalia comnia despicere, et ad aeterna Iota
mentis intentione festinare.
Tertia ad libiium.
Lectio epistolae beati Pauli apostoli ad Timothaeum (I Tim.
IV, 7-16).
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Graduale : Lex veritatis fuit in ore ejus, et iniquitas non
est inventa in labiis ejus. V. In pace et aequilate uambulacil me.
cam et mullos avertit ab iniquilale.
Alle-uia Alleluia. Eductus vium Domini, fervens spiritu lbquebatur, et docebal diligenter ea quae sunt Jcsm. Alleluia.
"SeuecnliaSancti Evangelit Sccudulum Lucam (Cap. X, 1-9:
1)hignavit Domninus... regnum Dei.)
Offertorium. Fide plurimam hosiianm obtulit Deo per quen
leslimoniium conseculus est sse justus, testimoniumn perhihfile
muneribus ejus Deo, et per illam defunctus adhuc lowuilur.
(Hebr. XI).
Seer, a. Suscipe, quaesumus, Domine, propitius qua libi
offerimus hostias eoque domus tuac zelo nns accende, quo beati
Vinceutii sacerdotis iti cor inflammasti. Per
De S. Arsenio. Ut tuis, Dominc, digne famulctur allaribus,
omnem a nobis amove rerum ierreuarum cupiditulem ; et ejus
fac imitemur exempla, in cujus honore hanc immaculutam hustiam tuae offerimus majestali.
Communio. Immolavi in tabernaculo Dcmi-i hsio-'am :... feratinnis : canlabo et psalmum dicam Domino.
Post communio. Nobis, quaesumus Domine, amoris tui sacramento refcctis concede, ut exempio et inlercessione beai' Viicentii tiba indefessa carilate famulantes aeternam laboruEp nostrorum mercedcm perripere mcreamur. Per
De S. Arsenio. Deus pro cujus amore bealts Arsenius mundi
gloriam fugiens perfeclionis evanyclicae viam ingressus est. ejes
nobis intercessione tribue ut, spretis mundi iliccebris, Chrislna
sequi valeamus cujus corpore sumus satiati.
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1950
DEUX ANNIVERSAIRES VINCENTIENS :
CHATEAU-L']VEQUE - EMMITSBURG
Pa'mi plusicurs autres quii inulressent sptcialement l'euvre
et la famille de saint Vincent de Paul, deux souvenirs nmrquent
cette annde 1950.
Tout d'abord, le samedi 23 septembre 1950 ramnne le Irois
.crrllit tlr,
de
iri, die I 'oditt-rlioni
cent cin•quti ntia'iie ,inifi'i'r.irs

Chileau-l'Euvque. -

Chapelle'CSinlv-Julien.

notte bienheureux Pire. A pareille date et & semblable jour, d
Chdteau-l'Eveque. proche Perigueux, le 23 septembre 1600, samedi des Quatre-Temps, le vieil vduque diocesain, Mgr Francois
de Bourdeille, ordonnaitprdtre le jeune Vincent de Paul, lui con-
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f[rant les pouioirs sacerdoutaux, en l'dglise Saint-Julien, chapellc
de sa maison de campayne episcopale. (Voir le procus-verbal de
cet Acte, dans Coste : Saint Vincent, t. XIII, p. 7.)
Cet anniversaire a ddjA did solennellement comtmdmior en
1900, it y a cinquante ars. En 1700, pour le premier centenaire
de cette ordination, it l'en fut pas officiellement question : Vincent de Paul, mort depuis quarante ans, n'dtait pas encore bdatifit;. La sixieme Assemblte ydndrate, tenuc du 1" au 20 noiut lt97.

venuit prdcisdment d'entrcprendre les dclicales ddmarches en cue
d'un proces pour la cause de rswnsieur Vincent, < Itc pieux Instituteur de la Mission ). Ces efforts deraient aboutir, trente et quaeante ans plus tard, d'abord le 21 aoHitl 1729. i la bdatification de
Vincent, puis le 16 juin 1737 ) sa canonisation.
En 1800. la Congregation de la Mission, en France tout am
moints. tlait officiellement supprinme et dispersde : itne pourait s'agir altrs de comm emoration c.rtdrieure. En 1900. ( Chtileau-I'Evcque, et a Paris imais aillcurs aussi) curent lieu ies
fetes commimoratives. Le 25 aort 1900, le cardinal Richard. archeevdque de Paris. enroyait ine lettre que I'on peut aisdmrcnt
lire dans les Annaies d'alors, tome 65. p. 476-482. II y deduyeuil
pour le clergy de Paris, et pour nous lous aussi, quelques-unes
des leons saccrdotales de cet anniversaire.Ces nobles pensCes
demcurent de saison. Le dimanche 23 septembre 1000, t la Maison-M(,re. decant les reliques de saint Vincent cut lieu un off irr
pontifical, sommairement deoqud dans lesdites Annales de 1900.
p. 475-484. Conmme souvenir ct lecous de ce tri-centenai"re nlous
arons. toujours bienfaisant, le pieux ouvrage de M. Edouard
Mott : Saint Vincent de Paul et le -acerdoce. XVI-524 p. Depuis.
sur le mImen theme, nous pouvons utitiser le volume de M. I'abbd
Jacques Delarue : L'idWal missionnaire du pr4tre d'apr(s saint
Vincent de Paul. 1947 (Voir Annales. t. 110-111, p. 465-466.)
Pour cette annee 1950. le Pdrigord, se souvenant dti saint
.prtre qui lui appartient par la r6ception du sacerdore, orgaanninise des fdtes anniversaircs de ce trois cent cinquantidme
versaire. Pour des raisons locales, clles soot fixdes au quatrie•e
dimanche aprs Pdiqucs, le 7 mai. Au cours de ce numero des
Annales, les pages et les recherches de M. Filix Contassot, svpdrieur du Grand Seminaire de Perigueux, digayent les rapports
de saint Vincent avec le Perigord. Ce trarail rappelle fort bien
re que Vincent a fait pour le Pdrigord, et ce que, de leur cdt.
les Pdrigourdins ont eu d cwur de rendre d saint Vincent de
Paul.
Le deuridme .anniversaire que ram&ne encore cette annee
1950. intdresse directement les Etats-Unis qui, il y a cent ans.
virent chez eur les Filles de la Charitd. En 1850, en effet se reunit a la Communautd une branche de l'lnstitut qu'avait fon(l
la Mere Seton. cette grande et noble dme, cette ardente convertie.
cette fleur de l'Amdrique que le viu gdnfral souhaite et espeec
voir bient6t sur les autels. Qui dtait-elle ? Quelques notes d'histoire la rendront plus prdsente et plus accessible (1).
(1) Outre la r6cente biographie francaise 6crite par Jeanne Danemarie : Une tille am6ricaine de Monsieur Vincent : Anne-Elisabeth
Seton' (Grasset, 1938, 220 p.), vient de paraitre, aux Etats-Unis, Mother Seton Mother of Many Daughters, 199, xx-300 p. Cette vie tie
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Elisabrlh-Aune Bayley, naquit le 28 auit 1774. d Nevw-York.
alors simple ville dc quelque 30.000 habitants, en y comprenani
ses nombreux esclaces. A I'dye de trois ans, Elisabeth perdit sa
mere et repcrta son affection filiale sur son pere, docteur rdputd qui, remarid arcc CharlI"te Barclay, lui donna bient6t de
nouveaux fr&res et des swurs.
Entre temps, la jeune Elisabeth poursuivait son dducation
ci ses etudes au milieu de lemtps trotublds : guerre et laborieux
efforts de 'Ind6pendance americaine. La musique et le franais (2) attiraient les soins de la jeune fille et lui obtinrent bien
des succes. Quoique episcopalienne, Elisabeth deceloppait, en
outr;e sa vivC pitde dans des divotions et pratiques cheres aur
cutholiques : entre autres, vendration d'un petit crucifix qu'elle
aimait a porter sur elle. De plus, Elisabeth se nourrissuit laryement de la Bible et progressuit dans les certus et nobles qualitds d'une jeune fille chritienne, pleine d'allant, de gaiete communicative et de vie. A vinyl ats, le 25 janicr
1794, en l'eglise
,:piscopalienaede la TrinitW, ) New-York. elle epousait William
Seion, marchand, qui commercail avec 1'Europe, et spccialemeut
avec Livourne. La vie s'ouvrait heureuse et plus charitable, car
Elisabeth possedait ddjd en son emur les nobles certus d'une
Mere Elisabeth Bayley-Scton, fondatrice et premibre Superieure des
Sceurs de
tharit6, est la presentation modernisce. revisee, abrtCge et
tout ensemble, coup6t6e dede 'ouvrage dtj& classique et quaat centenaire de Ctlarles White, paru en 1853, et dont la dernicre rdimpression remontait & 1901. Aprts des etudes 4 Mont-Sainte-Marie, pr>ehe Emmitsburg puts & Baltimore et & Saint-Sulpice de Paris, le
Rev. Charles ,hile D.D.. exerca. de 1857 h 1878, un fructueux pastorat en 1'eglise St Mathieu. de Washington. II &tablit en cette capitale fdddrale, la premiere Conftrence de Saint-Vincent de Paul ; ii
fonda des asiles pour enfants (St Mathieu, Ste Anne), confiesi
la direction des Sours de Charit6, etc... Son activite inteliectuelle ne fut
pas moindre : plusieurs traductions d'ouvrages franeais. la direction
d'une revue, d'un journal. II concut meme le projet d'derire l'histoire
de l'Eglise aux Etats-Unis. En co but, It assembla livres et documents
dont devait se servir John Gilmary Shea pour mettre sur pied son
Histoire de I'Eglise catholique aux Etals-Unis. La vie de Mere Seton,
par
lhite, malgre quelques erreurs en sa premiere bdition, demeure
grandement apprkci6e, car elle retrace la profonde vie spirituelle de
son h6roine. Sous ia nouvelle presentation, annot6e par les Smaurs de
Mount Saint-Vincent on Hudson, cette biographie presente heureusement ce qu'un honnite lecteur se doit de savoir sur cette grande Ame.
Hdlas I dans ce nouveau volume, pas la moindre table de chapitres,
ni le plus bref index des noms citbs. C'est 1l regrettable lacune.
(2) Suivant une note de White (ddition 1949), p. 29&-299, on conserve de la plume laborieuse de Mire Seton Ta 'transcription anglaise
de plusieurs ouvrages qu'elle a tous traduits du francais, h savoir :
1. Vie de saint Vincent de Paul
2. Vie de Mademoiselle Le Gras ;
3. Les antiennes de t'Avent du PNre Avrillon
4. Le traiti de la virginittde saint Ambroise ;
5. La paix interieure de Lombez ;
6. Quelques extrails des euvres de Berthler ;
7. Que!ques passages des euvres de sainte ThArese ;
8. Quelques portions des Meditations de Dupont ;
9. Debut d'une vie de saint Ignace ;
10. Lcttres ;
11. Dee passages du P. Judde ;
12. Une partie des conferences de saint Vincent de Paul ;
13. Une partie des confrrences de saint Francois de Sates.
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sceur de chari16 protestante. Mais, vGici qu'd Vautomne de 178,
apres la naissance de quatre enfants, elle perd son beau-pere
qui, de son c6td, lui laisse treize orphelins. Son cher mari William est I'aind et le tuteur de cette famille ; mais, helas, de sun
pere, ii ne possde ni le savoir-faire ni l'entregent. NXanmoins,
maigrd une santd ddficiente, courageusement soutenu par sa
jeune fe( me, ii prend d sa charge tout cet hAritage familial. Les
affaires, d'autre part, marchent mal, compliquees en Europe par
les troubles politiques du moment. La faillitc menace ; malgrd
tout la famille d'Elisabeth-William s'augmente encore d'un beb#
(automne 1800). Le 2 oclobre 1803, les deus depoux, accompagnes
de lear ainae, Anne-Marie (9 ans), s'embarquent pour l'ltalic, oil
l'amitid des Filicchi les appelle dans I'espoir d'y rdtablir la sanlt
du cher William. Le 18 novembre. on ddbarque it Licourne, mais
c'est pour se voir confind au fr6id lazaret, oil la quarantaincse
nwfie de la [fivre jaune qui sedit
*
New-York. Dans des conditions atrocement deplorables, ce sont alors des souffrances indicibles. Le 19 deccmbre. c'est enfin la delivrance. La famille part
pour Pise. Belas, William est sdrieusement atteint ; it est a
bout : il meurl le 27 decembre 1803. dig de trente-cinq ans. Son
corps, rdmened
Livourne, y est inhum, et repose encore au
cimetire protestant.
Dans cc pitoyable malheur. la Providence accordait une
compensation en conduisant Elisabeth dans une famille catholique exemplaire : celle des Filiecli. Gentillesses et prdvenances adoucirent sa douleur et l'iitient pratiquement aux consolations que l'Eglise catholique multiplie d ses enfants dans
I'afflictin. L'dme d'Elisabeth sacoure et ddja se met d aimer
cette atmosphere catholique, cette foi 6trange et pour clle nouvelle.
Elle y troure du rdconfortant et du lumineux : lampes, cierges, cloches, etc... Tout fait vibrer en elle son sens profondement
religieux : tel ce Saint Sacrement porlt en viatique aux malades
et qui, annoned par la clochette, jait se prosterner dans la rue.
Antonio Filicchi lui apprend I'usage du signe de la croir. Des
lectures, des edrdmonies, des priPres, tel le Souvenez-vous. innoncaient et prdparaientune crise religieuse. Elisabeth, bien volontiers, serait demeuree dans, un tel milieu, mais par deld l's
mers, ses enfants l'appellent imperieusemcnt. Chargde de prdsents et de benddictions et munie du germe initial de la foi. la
jeuve veuce, eploree mais courageuse, se rembarque avec son
Annette et son bienfaiteur Antonio Filicchi. Parti le 8 avril
1804. le Flamingo les ddpose le 4 juin
a
New-York. Ce somt alors
pour Elisabeth de multiples detresses maternelles et de plus
au cur une profonde anxidte religieuse. Elle avail rencontre en
Italie les nobles exemples des Fiticchi ; en Amdrique, elle troure
providentiellement sur sa route. Cheverus. un vdritable ap6tre,
le 'guide de son dme. Aussi, le 14 mars 1805, en la modeste gglise
catholique new-yorkaise de Barclay Street, Elisabeth, apres de
longues et sdrieuses rqflexions, abjure ccurageusement le protestantisme. Le 25 mars, elle fait'sa premiere communion catholique, et, le 26 mai, reqoit la confirmation.
D'autre part, pour vivre, Elisabeth laborieusement organise et dirige une trbs modeste deole de filettes : a New-York,
elle fait ainsi la classe de 1805 a 1808. Entre temps, grdee i laI
charitd d'Antonio Filicchi, elle peut envoyer ses deux garcons
'aif college de Georgetown. En aodt 1807. protvdentiellement en-
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core, en t'dglise Saint-Pierre, elle rencontre Louis Valentin Du
Bourg. Ce dernier a tdt vu et sereinement apprdcie cette noble
dme et cette gdndrosite ; it fait appel & son ddvouement pour
ucvrir et tenir une dcole a Baltimore (Paca Street). L'anne
suivante, le 9 juin 1808, le Grand Sachem ambne enfin Elisabeth
et ses trois filles vers son nouveau poste de ddvouement ; dejd
on pouvait entrevoir pour elle la vie et le travail de Filles de
la Charite. C'est dans cet esprit qu'elle congoit sa nouvelle muvre de zsle. Sans retard, avant mai 1809, elle rduuit et groupe
une modeste communautd : robe noire, mantelet a capuchon A
bordure plissee, coiffure de mousseline blanche el mentonniere
de crlpe noir, chapelet A la ceinture. Le 2 juin 1809, juste un an
aprbs son arivee & Baltimore, Elisabeth jmet des
ux :
c'etait la premiere Communautd, nee du sol d'Amdrique. La petite maison de Baltimore allait devenir trop itroite : it fallait
soqger a dmigrer. Mais oil done ? Et voici qu'un riche converti
de I'Elat de Virginia, M. Samuel Cooper, ctudiant au Sdminaire
de Baltimore, vent consacrer une forte partie de ses richesses
an developpement de la religion. Quel meilleur emploi que de'
faciliter les industries du zele de Mere Seton ? Aprds reneontres
et dchangyes de rues, les deux convertis dciderent d'aller s'edablirt Emmitsburg ou une propridtd, alors en vente, offrait le
vaste pied-a-terre rvev et le grand air souhaitd.
De lear cdld, les malades, les ecoles, les 1ketites filles abandwnn6es de la campagne profiteraient du ddvouemcnt de la Communtautd. Les Sulpiciens auraient bien d6sire voir le nouvel
9tablissement d proximite inmmrdiate de leur autre Sdminaire
.du Mont-Sainte-Marie, mais M. Cooper tient bon pour son projet d quatre kilomitres de la. On part done joyeusement pour
les Montagnes Bleues, d quelque quatre-vingts kilom&tres de
Baltimore.

Le gite n'etait pas encore pr;t. On s'installe vaille que vaille.
Enfin, le 31 juillet 1809. imre Seton prend possession d'Emmitsburg (Saint-Joseph) dans des conditions qui largement augmentent encore souffrances et mortifications, mais les dies sont
courageuses et pleines d'entrain.
Entre temps, en aoAt 1810. M. Flagel. tdeque nommd de
Bardstoin, arrive de France. II a vu le Supdereur des Lazaristes et les Filles de la Charilt alors ttablies dans leur MaisonMWre de la rue du Vieux-Colombier (31 janvier 1801-28 juin
1815). Trois swurs de Bordeaux, Smurs Marie Bizeray, Marguerite Woirin et Augustine Chauvin, avaient 0td ddsigndes pour
accompagner l'devque et porter a l'Amerique les statuts et les
usages de la Maison-M.re.
Mais en ce temps, par malheur, la situation est tendue entre Napoldon et I'Eglise. Par contre-coup de ces diffdreds, le
Gouvernement refuse les passeports ndcessaires et Flagct quitte
seal la France. Mais, d ddfaut des Filles de la Charitd, desirees
souhaitdes, ii apporle avec luJle livre des Regles des Sceurs de
Saint Vincent de Paul.
Familiarisde avec la pensde si ponderee, et si profonddment humaine de saint Vincent, la Communautd setonienne continue et accentue sa vie et ses emplois charitables.
Le 19 juillet 1813, au jour de la Saint-Vincent, edldbrde
arce ferveur, dix-huit Sturs imettent leurs premiers vwux. La
C(ommunautd prend forme et vie. Les Swurs peuvent des lors
cssaimer : a Philadelphie d'abord, puis & New-York, oit Rose
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While csl succesivtmeittimise ii la tiee de ecs noucelles Iondations. Enfin, le 4 janvier 1821, l Emmitsburg, mere Scion,
s'puisde, passe a une vie meilleure. Dans le corps de bdtimcnt
(la Maison Blanche), oil elle vecut, et qui est religieusement consere6 dans son elat ancien, dans la chambre ok elle mourut, une
inscription anglaise evoque I'envol de cette Ame : Ici, pris de
la porte, vers la cheminee, sur un pauvre lit bas, decida notre
chbre et sainte Mere Seton, le 4 janvier 1821. Elle mourut dans
la pauvrete, mais riche en foi et en bonnes oeuvres. Nous, ses
enfants, puissions-nous marcher sur ses traces et avoir part un
jour A son bonheur. Amen.
Tout proche, MBre Seton fut inhumne dans le pare de la
proprietd, A l'ombre des grands arbres, dans l'enclos du cimeliere, auprbs de ses filles et sceurs qui l'avaient ddja precedee (3).
En 1821, au lendemain de la mort de Mere Seton, sa Communautg complait cinquante membres. Rose White fut nlue pour
lui succider. La vie de devouement se poursuivait.
En 1846, l'cveque de Newc-York, Mgr John Hughes, pour
avoir les Satrs de son diocese sous sa direction personnelle, provoqua loyalement une separation d'avec Emmitsburg. La famille
se scindait et devenait Id-bas dioedsaine. Ces drvnemenls remettaient t nouveau en question, pour les esprits quelque peu
clairvoyants, la pensee et les desirs de Mere Seton : unir sa petite famille d cclle des Filles de Monsieur Vincent (4). Daus ce
sens, les tractations aboutirent, et le 25 mars 1850 ce furent les
premiers vfeux, selon la formuie de saint Vincent. Peu apres
partitpourParis, Mere Etienne alors Supdrieure de la Communaute sdtonienne, accqmpagnee des Seurs Anne-Simeon et Raphael. Lcur sdjour 4 la Communautd de la rue dut Bac dura du
8 arril au 2 juin 1851. Le Pere Etienne lear reserva un paternel
et comprdhensif arcueil et, dans le detail, agrja et approuva
leurs demandes precises. Quelques mois apres, revenues dans
leur cher Emmitsburg, le 8 decembre 1851, les Scours des EtatsUnig prirent I'habit bleu et la cornette. Trente etablissements et
trois cent quarante-ring Swurs s'unirent alors et s'agrd••renl d
la famille de saint Vincent.
D'autres branches de la fondation de Mbre Seton derenues
successivement Congrigations dioctsaines, continuerent, sons
leur bonnet noir (black cap), lesprit et la vie de derouement
de leur vocation. Cet etat de choses a dure et persiste encore, et
six de ces branches, avec .pres de neuf mille Sacurs, continuent
de vdnerer Mere Seton comme lear fondatrice. En 1950, outre
les deux actuelles Provinces des Filles de la Charitd aux EtatsUnis (Scmrs d cornette), cc sont les Sawrs de Charite : Mont(3) En 1846, vingt-cinq ans plus tard, Mbre Seton fut exhum6e- et
plac6e dans un tombeau que recouvre une chapelle gothique, dressde
au milieu des tombes modestee.
(i) Sur la Mere Seton, en ces dernieres annees, nos Annales ont
donne en 1943-1944 (t. 108-109), p. 191-195, Sous la cornette des Filles
de la CharitE au service du Christ. par Sceur Magdeleine Morris ; en
1940 (t. 105), p. 301-304, Ddcret d'introduction de la cause de MbreSeton : 28 ftvrier 1940 ; en 1939 (t. 104), p. 751-755, Les derils d'Elsabeth-Anne Seton, par le P. Ferdinand Antonelli, O.F.M. En 1936,
p. 1010-1011, Approbation des derits d'Elisabeth Seton : 15 janvier
1936. Voir en outre sur MEre Seton, quelques autres references plus
haut. p. 57.
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Saint-Vinceftt on Hudson (iSw-York). Mount St Joseph, Cincinnati
(Ohio). Mount St Vincent Halifax (Nova Scotia). St Elisabeth's
Convent Station (New Jersey), Seton Hill d Greensburg (Pennsylcania). On reconnait ei, rien que dans ces appelations de
muisons-meres, des noms chers ( Mbre Seton : St Joseph, St
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Vincent, Ste Elisabeth, et son pr6cpre nor de famille. On conmprend aismeint que ces diverses branches se soient unies pour
promouvoir une cause de canonisation qui leur est chore & toutes ; aussi annuellement leurs d0lCguces ont-elles dans ce sens.
dis rdunions de Irois jours.'
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Sous to blanche cornettc et dans l'esprit vincentien de la
petite Compagnie, les Filles de la Charit6 d'Emmitsburg devenues Soeurs de Saint-Vincent de Paul, se sont pr6gressivement
dsveloppdes. En 1900 dejd, cinquante ans aprbs l'Union avec ia
France, la Province complait aux Etats-Unis cent dix-sept dtablissements et mille six cent trcnte-neuf Steurs. Devant cel accroissemenrt, le 16 juillet 1910, it y a dejd quarante ans, I'expansion des maisons et I'dtendue de la Confederation americaine contraignirent a l'rection de deux provinces (5), chacune
avec ses cadres normaux : maison centrale, Visilatrice et Conseil, Sdminaire, etc... Ce sont des lors Emmitsbarg (St Joseph),
Maryland oiz repose toujours Mere Seton, puis Normandy (Marillac) proche Saint-Louis (Missouri). Ces deux provinces, en
1950, out respectivement :
Emmilsburg, mille deux cent-trois Saurs, reparties en quatre-vingt-quinze maisons ; Normandy, mille quarante et une
Scurs avec soixante-seize maisons.
L'attachant anniversaire de 1850 fut solennise le 18 mars
1900. Les Annales de 1900 (tome 65) ont donne avec la Lettre
circulaire du Pire Fiat, p. 246-250, le rdcit des solennitds jubilaires, p. 390-400, et Ie discours de M. Patrice Mac Hale. p. 400412. (Voir sur ledit M. Mac Hale, 1854-1937 Annales, 1. 102, p.
700-714.)
Pour 1950 et son centenaire on prepare aussi dcs journmes
d'actions de grdces et de souvenirs rdtrospectifs. Le T.H. Pere
et la T.H. M&re honoreront ces solennitis de leur prdsence et
de leur visite.
(5) Comme pour la double Province des Lazaristes. aux EtatsUnis, la limite respective fut portd6 le long de la ligne verticale qui,
partant de I'ouest de 1'Etat d'Indiana, aboutirait a I'ouest de 'Etat
1'Alabama (Annales, 1911, t. 76, p .86.)

PARIS
Deux CongrBs des Grands S6minaires
I la Maison-M&re (1894 et 1949)
A maintes reprises, au cours de son long generalat, le
P6re Fiat convoqua A la Maison-Mbre des repr6sentants des
diverses oeuvres confides & la Congregation. La derniire de
celles qui furent consacrees aux Grands Seminaires eut lieu
en 1894. Une circulaire en date du 11 f6vrier de cette ann6e
appelait a Paris pour le 8 juillet suivant les SupBrieurs des

Grands S6minaires de France et d'Algerie dont nous avions

la direction. Afin de preparer avec soin les travaux de cc
petit CongrBs, un programme 6tait annex6 & la circulaire.
II portait sur quatre sujets : Pitd, Discipline, Enseignement
et OEuvres de zdle. Seuls, les SupBrieurs des Grands SBmi-

naires de France et d'Algerie devaient prendre part aux travaux du CongrBs. Mais on demandait aux SupBrieurs des
autres Grands S6minaires confites aux Pretres de la Mis-
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sion d'envoyer leur reponse aux questions du programme ;
et nous avons celles que firent les Seminaires de Bahia, Perryville, Quito, Rio de Janeiro, Saint-Louis (Missouri), Trujillo et Tunja.
Le programme 6tait assez court ; mais on laissait toute
liberlt aux Directeurs des Grands Seminaires d'aborder des
questions qui n'y 6taient pas pos6es. En ce qui concerne la
Pieti, le seul sujet soumis aux deliberations etait celui de
la frequentation des sacrements par les seminaristes. A noter sous la rubrique , Discipline ) les questions suivantes :
Comment assurer la perseverance des seminaristes pendant leur sejour A la caserne ? Quels renseignements prendon sur leur conduite pendant le temps qu'ils y out passe ?
Combien de temps y a-t-il lieu d'attendre, apres leur relour
au Grand S6minaire, avant deo les appeler aux saints ordres?
En matiire d'enseignemnent, 1'Ecriture sainte et le Droit canon faisaient I'objet de deux questions : Leur accorderait-on
une place suffisanle, et que faire pour en rcndre 1'6tude in-

tOressante ?

Les travaux du Congr6s durbrent du 8 au 13 juillet. Ses

membres furent r6partis en quatre commissions dont les d6-

lib6rations preparaient les s6ances g6n6rales. Ces dernieres
furent au nombre de treize. Presidees par le Superieur general, elles comprenaient, outre les SupBrieurs des Grands
S6minaires, les assistants de !a Congregation, le Secr6taire
general, le Procureur g6neral, MM. Louwyck et Vil!ette, directeurs. Dans la liste des Sup6rieurs on trouve des noms qui
demeurent aur6ol6s d'un grand prestige, ceux par exemple,
de MM. IrlandEs, Sudre. Demiautte, Verdier et Coitoux.
Les travaux envoys A la Maison-Mbre sont de longueur
tres inegale. Certains se contentent de r6pondre en quelques
lignes aux questions du programme. Mais il en est. tels ceux
de La Rochelle et de Solesmes, qui couvrent de nombreuses
pages et forment un cahier assez 6pais. Sur certains points
l'accord fut unanime. C'est ainsi que tous :es rapports
s'6taient d6ej prononces pour la communion plus fr6quente
des s6minaristes. Presque tous, aussi, se montrerent d6favorables aux theses solennelles pour lesquelles on invitait au
Grand S6minaire, 'Eveque, ses Vicaires g6n6raux et d'autres notabilites eccl6siastiques. M. Verdier, SupBrieur du
Grand Seminaire de Montpellier, les ex6cutait de facon pittoresque en trois lignes : ( C'est u;z exercice de mimoire
pour I' c impugnator ,,et surtout pour le , propugnator o ;
c'est un exercice de patience pour les autoritls invitees ;
c'est une perle de temps pour tout le monde. , Il y eut aussi
une grosse majorite de r6ponses pour la revalorisation du
cours d'Ecriture Sointe. Montpellier se montrait particuli&rement exigeant : (<Favoriser l'~tude des langues orientales ; consacrer dans le cours une part d l'histoire sainte, gdndralement peu connue ; a la geographie de la Terre sainte,
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que l'on n'apprend que dans les basses classes du Petit Sdminaire, el que l'on oublie au Grand ; i 'dtude des mweurs,
usages, fetes et cdrdmonies, etc., concernant le peuple juif;
d quelques notions sur les ddcouvertes dans les pays limitrophes ou en relation avec la Palestine. »
Par contre, le chant gr6gorien est encore trait6 en parent pauvre, et la musique n'inspire girere de confiance.
C'Btait l'6poque of I'influence dcs travaux de dom Pothier
commenrait a se faire sentir. De nombreux rapports t6moignent a sa methode une sympathie m416e de r6serve, car ii
ne faut pas heurter trop vivement les habitudes prises. A La
Rochelle on bat froid. Le Sup6rieur 6crit : « Sur la question
du chant, nous hIsitons. Ceux d'entre nous qui ont, en cette
mati.re quelque comphlence, louent volontiers la mdthode
de chant grdgorien vulgarisde par dom Pothier, mais its redoulent les difficultes que I'on rencontrerait sirement dans
l'application de cette mdthode. En fail, les sdminaristes de
La Rochelle, depuis que le Rvderend Pare leur a donnd des
lecons, chantent plus mat qu'auparavant. o Ce n'kiait pas
flatteur pour dom Pothier, ni a l'61oge des siminaristes. Par
contre, le rapport de Solesmes (Nord), qui consacre douze
pages au seul chant gregorien, regarde comme a tres ddsirable , de voir nos s6minaristes mis au courant des d6couver!es r6centes rbalis6es par les BBn6dictins. Les a Melodies giegoriennes a de dom Pothier et quelques-uns des ouvrages de chant de Solesmes devraient &ire expliquss a fond.
La (cPaleographiemusicale , aurait sa place dans la bibliotheque du directeur charge du chant. On mettrait dans les
mains des 6leves un bon r6sume de la science gregorienne,
comme ceux de Leonard, de Dom Kienle ou quelques autres. ) Le meme rapport prend la d6fense de la musique religieuse et il demande que I'on fasse une place a. 'enseignement de 1'harmonium. Cela nous parait aujourd'hui tres
normal. En 1894, 6mettre ces id6es 6tait faire oeuvre de
pionnier, risquer de passer pour r6volutionnaire. Quelques
aulres voix. il est vrai, s'eleverent en faveur de la musique,
notamment a Carcassonne, oh on declarait que I'usage mod6r6 de la musique 6tait n6cessaire dans le Midi, et en AmErique du Sud, oi I'on constate que son usage rend de precieux services dans le ministbre paroissial et ne pr6sente pas
les m6mes inconv6nients qu'en Europe.
Au rapport qu'il envoyait au nom du Grand Seminaire
de Tours, M. Demiautte. qui en 6tait le Sup6rieur, joignait
une lettre ou it disait son sentiment personnel sur plusieurs
points. II ne trouve pas bon qu'on 16gif6re sur des questions dont la solution devrait dtre laissee aux Sup6rieurs.
On sent qu'il ne trouve pas chez certains de ses confrires
assez de souplesse et de docilite. Aprbs un on deux ans d'enseignement, les jeunes professeurs n'ont plus besoin de
conseils. Si le Sup6rieur, comme c'est son devoir, s'avise-de
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-'informer de la maninre dont ils font la classe, on le trouve
trop exigean.t et on se plaint de son manque de confiance.
Le m6me Superieur souhaile que dans sa circulaire, le Tres
Honore Pere rappelle qu'un Supirieur n'est pas seulement
le pouvoir executif dont Ile role se borne A faire appliquer
les decisions du pouvoir legiislatif. en Pespice le Conseil domestique, a qui on devrait soumettre les moindres mesures A
prendre. , jusqu'au choix du papier a letires... ou d'un marchand do vin ,.
M. Demiautte sugg6rait d'ailleurs I'idWe d'une double
circulaire. La premiire serait redighe de telle fagon que l'on
pOt la communiquer aux 6veques. La seconde, reservee aux
confreres, ;eur donnerait les avis jugs nbcessaires. La suggestion fut retenue. Dans une Icttre en date du 15 aoit 1894,
le Pere Fiat faisait connaitre aux confreres des Grands SBminaires, les r6ponses donn6es aux questions du programme. Mais elle avait soin de faire des le debut cette declaration de principe : a Je dois faire observer que dans loueses es questions qui louchent d l'enseignement, 4 la disciplines, aux Kuvres de zele, on a eu soin, conformP ment i
I'esprit de noire saint Fondaleur, de rdserver toujours les
droits de Nosseijneurs les Eveques, vrais supjrieurs des Seminaires dioeisains. , Une deuxieme circulaire, datee du
20 aoQt, compl6la la prkc6dente. ( La pricedente circulaire,
y 6tait-il dit. devra dire communiqude it NN. SS. les Evdques.
Je n'ai pu y toucher cerlaines questions d'un ordre plus intime, dont notre rHunion avail eu dgalement d s'occuper ;
je vais y suppleer par cette lettre qui ne doil pas sortir de la
famile. Le Per- Fiat rappelait notamment que les direeteurs de Grands S6minaires, ceux du moins qui 6taient de
semaine, devaient se mtler aux s6minaristes pendant les r6creations. II recommandait aux jeunes professeurs la mefiance d'eux-memes et la docilit6e
Plgard de leur Suprieur. II donnait quelques directives sur la question
des
conges ou piomenades de faveur et le , Deo gratias , a table. Tout en reconnaissant que le inaintien prolong6 des directeurs dans un mrme S&minaire offrait beaucoup d'avantages, il faisait observer que le bien gendral imposait parfois des changements.
II s'6tait done fait du bon travail au Congrbs de 1894. On
pourra en dire autant de celui qui s'est tenu a la MaisonMere en 1949. 11 avait Wt6 soigneusement pr6pare. Un questionnaire fut aussi envoy6 aux Superieurs des Grands SAminaires. II portait, comme celui de 1894, sur la Discipline.
la formation spiriluelle, la formation intellectuelle et la formation aposlotique des sdminaristes. Mais il 6tait plus
dbtaille. En outre, tandis que dans le programme de 1894, la
formation des directeurs des Grands SBminaires faisait seulement l'objet d'une question ainsi libellee : , Quels sont les
meil:eurs moyens pratiques pour aider nos jeunes profes-
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seurs A s'acquitler convenablenent de leurs fonctions » ?
le programme de 1949 consacrait toule une section, la cinquieme, A cette formation des directeurs de Grands S6minaires A leur tiche.
Tandis que I'enquete de 1894 s'etait klendue A tous les
Grands Seminaires diriges par les Pretres de la Mission,
seuls les Grands Sbminaires de France et d'Alg6rie recurent
le questionnaire de 1949. Cela pour maintes raisons. Les 6v6ques suivent g6n6ralement de plus pris que jadis la formation de leurs seminaristes. En France, la Commission des
Cardinaux et Archeveques emettait, il y a quelque temps, a
ce sujet, des vEcux nombreux et precis ; et ii y a !h, pour
les religieux a qui ils ont confiU la direction de feurs Grand&
Seminaires, des indications dont ii faul teuir compte. Les Seminaires, dirig6s par les Pretres de la Mission, sont moins
nombreux en 1949 qu'ils ne 1'6taient en 1894. Mais comme
chaque Sup6rieur 6tait, cette fois, accompagn6 d'un de ses
confreres, 1'assemblee 1949 r6unissait un effectif sensiblement 6gal A celui de 1894. Elle etait presidge par M. Scamps,
premier Assistant de la Congregation, qui avail A ses c6tss.
M. Dulau, Secretaire g6n6ral. En faisaient partie quatre Visiteurs : MM. Mailh6 (Provence), Supericur du Grand Seminaire de Montpeliier, Payen (Ile-de-France), Sup6rieur
du Grand SBminaire de Beauvais, Milleville (Picardie), Superieur du Grand SBminaire acad6mique de Lille, Delobel
(Aquitaine), Sup6rieur du Grand S6minaire d'Angouleme.
Treize autres Superieurs de Grands S6minaires : MM. Desmet, Bizart, Duhour, Sackebant. Verhas, Tiran, Pardes, Paul
Joppin, Contassct Felix, Henri. Houfflain, Jordy et. Bonjean ; enfin, quinze Directeurs : MM. Manieres. Darricau,
Baligand, Labarre, Lebacq, Sabin, Avinin, Fourcade, Giraud.
Joie, Thevenon, Henrion, Blanchandin. Claverie et Florkowski.
En 1894, les r6ponses des divers seminaires avaient Wth
directement soumises aux commissions de l'assemblee. 11 parut pref6rable, cette fois, de transmettre ces r6ponses A un
rapporteur qui en ferait la synthise et dont le travail faciliterait beaucoup celui de la commission charg6e d'elaborer
les vceux soumis aux reunions generales. C'est sans doute
pour cette raison que le CongrBs de 1949 dura moins longtemps que celui de 1894. bien que son programme fOt plus
vaste. Ouvert le 12 juillet, il se cl6turait le 15. Ses travaux
aboutirent A une serie de vaeux qui ont Wth soumis au Tres
Honore Prre et seront par lui transmis aux int6resses dans
la mesure oh il jugera utile. Le r6dacteur de cette note voudrait seulement donner aux lecteurs dcs a Annales - quelques impressions qui furent, croit-il, celles de tous les congressistes. Les Iravaux du Congres se doroulerent dans une
almosph6re tres cordiale. M. Scamps presidait les seances
g6n6rales avec une souriante bonhomie et un bonheur visi-
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ble. Riche d'une longue experience dans cette euvre des
Grands S6minaires, dont le sacrifice a 6te pour lui bien
meritoire. et A laquelle il demeure si attach6, il aimait A
cunfronter ce qui se faisait A Quito avec la pratique des S&minaires de France ; et ii y eut a1matiere A d'int6ressantes
suggestions, notamment pour ce qui concerne I'Action catholique et l'enseignement du cat6chisme.
II 6tait inevitable que sur bien des points les avis fussent
partages. En matiire de discipline, par exemple, la n6cessit6 semble s'imposer d'accorder plus de libert6 qu'autrefois
aux s6minaristes, de leur laisser plus d'initiative. Mais jusqu'oi faut-il s'avancer dans cette voie ? Les uns, pas n6cessairement les plus jeunes, parmi les sup6rieurs et directeurs, sont plus hardis. Its font Atat de l'6ducation actuelle,
des mouvements de jeunes par lesquels" leurs Bleves sont
passes avant d'entrer au Grand Seminaire. surtout quand il
s'agit de vocations tardives, de la n6cessit6 d'habituer les
s6minaristes a user sagement de leur liberli. D'autres, plus
timor6s, voient davantage le danger d'une vie fantaisiste,
toujours en quite de facilit6s et d'adoucissements & la rtgle,
se refusant au renoncement qui trempe les caracthres, A la
mortification qui demeure la condition indispensable de toute
vie interieure authentique. Le problme n'est pas toujours
de solution facile quand, sortant de la region des principes,
it faut en venir a. des conclusions pratiques. Un certain tAtonnement cst in6vitable. Que:ques sup6rieurs et directeurs
eurent la bonne simplicitl d'avouer qu'ils avaient df, experience faite, renoncer A telle ou telle modification du r6glement habituel et des mMthodes traditionnelles.
Ce sentiment de la complexile des questions et cette mod6ration dans les avis sur les questions posees marquerent
les vweux adoptes en assemblhe g6n6rale. D'ailleurs, on peut
-e demander dans que:le mesure ii sera loisible a la prochaise edition revisee du Directoire des Grands S6minaires
de descendre dans les details en matibre de discipline, et
meme en cc qui concerne la formation intellectuelle et apostolique des seminaristes, puisque NN. SS. les Evdques demeurent dans ces domaines. les juges en dernier ressort.
Aussi bien, le but de ce petit Congres n'6tait-il pas directement et principalement de pr6parer la revision du Directoire.
II a permis aux confreres charg6s de lPeuvre si belle, mais
plus difficile que jamais, de la formation de futurs pretres,
de se mieux connaitrc, de constater avec bonheur l'estime
que tous avaient de leur tAche. Its ont mis en commun leur
experience ; ils ont constat6, et c'etait un encouragement
pour eux, que les difficultds de cette aeuvre sont partout A peu
pres les m6mes. Ces quelques jours vecus en commun dans
le cadre de la Maison-Mere pres des reliques de saint Vincent et sous les yeux de son- successeur si paternel, leur
laissent un d6licieux souvenir. Ils esperent qu'on n'attendra
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pas un demi-silc!e pour convoquer le prochain CongrBs des
Grands S6minaires. Des assises de ce genre ne peuvent, sans
doute, qu'dtre assez espacees. Pourrait-on envisager un
moyen d'y supplier partiellement ? L'id6e. avait iL6 6mise
en 1894, d'une revue qui aurait eu pour titre : AAnnales
des Grands Sdminaires de la Congrdgation de la Mission ..
Le rapport du Grand Seminaire d'Oran exposait dans une
note int6ressante les raisons qui militaient en faveur de cette
initiative. L'id6e n'avait pas 0t6 retenue en 1894 ; un rapport
Pa reprise en 1949. Est-elle r6alisable ? On peut en douter,
pour bien des motifs. Du mains t6moigne-t-elle d'un desir
qui fut sans aucun doute celui de tous les membres du deraier Congres : tout mettre en oeuvre pour faire honneur A la
tiche qui leur a Wte confie et A laquelle doit revenir une si
large part dans le relevement spirituel de la France.
Pierre DuLAU.

LES FILLES DE LA CHARITE
dans le
DIOCESE DE PARIS
(Statistiques de novembre 1949)
PARIS. - Couvrant 480 kilomltres carrs,. avec 4.775.711
habitants (recensement de mars 1946), le diocese de Paris
compte 222 paroisses (92 intra muros et 130 en banlieue), avec
nombre de chapelles ouvertes on non au public. Le diocese de
Paris - ddpartcment de la Seine - (non pas l'agglom4ration
parisienne) possede t11 maisons de Filles de la Charit6, connues
sous le nom de Sceurs de Saint-Vincent de Paul, 67 pour Paris
et 44 dans la banlieue-Seine, avec 1.433 Sceurs (ddcembre 1949).
Dans ces 6tablissements, 75 centres midico-sociaux, occupent sp6cialement 125 Seurs assistantes sociales, ayant en charge quelque 35.000 families ; 70 consultations de nourrissons sont
doubl6es de 16 crbches. Deux h6pitaux (Saint-Joseph et SaintMichel) sent desservis par les Seurs de Saint-Vincent de Paul.
Quatorze maisons de retraite abritent des vieillards : est a
noter i'infirmerie Marie-Thdrese, maison de retraite pour les
pretres Ag6s on infirmes du diocese de Paris. Trois maisos s'occupent spicialement des colonies italienne, espagnole et polonaise : toutes trois fort nombreuses dans la region parisienne.
Cinquante-deux 6coles paroissiales et 74 jardins d'enfants s'occupent de pros de 15.000 enfants. .Vingt-six 6coles avec cours
professionnels et menagers post-scolaires enseignent quelque
1.500 jeunes filles. Cinquante et uo orphelinats veillent aur garcons et filles privds de leurs parents.
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MONTPELLIER
LA CINQUANTAINE E VOCATION

DE

MONSIEUR

MAAILHt

(25 octobre 1949-14 novembre.)

Le 25 octobre 19i9.

1.

MAILHE,

SupBrieur du Grand SBmi-

naire de Montpellier et Visiteur de Provence, atteignail la cinquantibne anntie de son entree a Saint-Lazare.
Cet 6v-6ne:nent ne pouvait et ne devait pas passer inapercu
de toute la region meridionale de
pour les Filles de la Chariti
la France, pour lesquelles il s'est toujours et totalement ddvoud,
sp,•ialerent pendant la derniere guerre.
Pour les Scours, pour leurs maisons, pour leurs ceuvreo.
pour leurs Ames surtout, on peut bien dire, en lui appliquant
le mot de saint Paul. qu'il s'est depensd lui-Amme tout entier,
et par tous les moyens possibles, en y mettant tout son coeur.
toule son Ame.
II est probable, il est m&me stir, que tous ses confreres qui
le connaissent, doivent dire la mime chose de lui, quand il
s'agit de l'ceuvre des oeuvres, celle des grands sdminaires, A laquelle il a et6 attele depuis son ordination sacerdotale.
Et done, se souvenant avoir lu, dans une lettre de notre
saint Fondateur, qu'en parlant de I'ingratilude, it l'appelait ,, le
crime des crimes ,, nos Soeurs de Languedoc et de Provence qui.
comme d'ailleurs toutes les Sceurs de partout. pour rien au
monde, no voudraient commettre aucun crime en gendral, tinrent A tout prix, en cette circonstance, A ne point se rendre coupables de celui-lk en particulier.
C'est le 14 novenibre qui fut choisi, avec l'agriment du
v6ndrd jubilaire, par ma Scour Margat, la respectable Visitatrice de la region.
Pourquoi le 14 novembre ?

D'abord. parce que ce 14-1i etait le deuxi8re lundi du inois,
jour fixd pour les conferences mensuelles faites aux Soeurs de
Montpellier et environs.
Ensuite, parce que novembre est le mois oh prdcisiment.
1'on recommence le cycle de ces conferences, interrompu par les
vacances.
Enfin, parce que, traditionnellement, c'est M. le SupBrieur
du Grand S6minaire qui prend a sa charge la predication de la
rdouverture de ce cycle, ses confreres se succ6dant ensuite,
par ordre de vocation, les mois suivants.
Alerties bien A I'avance par la Sceur Visitatrice, toutes
les Scours Servantes des maisons de la ville et des alentours,
alentours qui debordaient largement les limites des frontibres
hdraultaises, 4taient prAtes pour la c61lbration de cette fete
familiale.
De cette fete, le programme comportait deux reunlons a
I'Asile Saint-Vincent, autrement dit I'Orphelinat oih rdside Scour
Visitatrice : une, le matin a six lieures, I'autre, 1'apres-midi, A
quatorze heures.
Pour perthettre A nos Scours des hopitaux, assez dloig~ns,
d'assister A la messe, et d'etre de retour A leur travail qui ddbute A sept heures, cette messe du jubild fut done celdbrde i
six heures par Monsieur le Visiteur. dans la chapelle de I'Asile
qui, naturellement, 6tait comble. A la tribune, la petite mal-
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irise des orphelines fit encendre des chants de circonstance, parfailement executds parce que patiemment prepares. En effet.
devant ta.t et tant de cornettes, et surtout a cause de l'honorabilit6 tiu c6elbrant, ii fallait bien que chacune montrAl son talent musical et fit honneur a la maison.
II est facile de supposer que prieres et communions aux
intentions du bon PNre furent aussi fervenles que nombreuses.
Aprcs Faction de grAces faite en m~me temps et surtout
pour les memes motifs que celle que devait faire de son ctlE
notre jubilaire \v6nre, la Sceur Visitatrice le pria d'entrer a la
salle de communault ou elle lui pr6senta les Soeurs Servantes
qui lui faisaient une splendide couronne. Elles 6taient. en effel.
une vingtaiue, dent plusieurs, venues de I'Aude, du Gard, du
Vaucluse, arrivees das la vei!le, avaient et4 heberg6es en diverses maisons de la ville.
Avant qu'il prit son petit ddjeuner et que les Soeurs aillent
prendre le leur au rdfectoire, Sceur Visitatrice lui fit un petit
compliment, un complinent-6clair, court et bon, en quoi reside
la meilleure manirre de plaire. Et ce compliment fut plein d'Apropos.
De fait, le 14 novembre. I'Eglise edlbre la fete de saint Josaphat, 6veque et martyr, contemporain de saint Vincent, et
I'6vangile de la messe est celui du Bon Pasteur. Alors, s'inspirant de cet 6vangile, Sceur Margat dit en substance : , Monsieur
le Visiteur. vous etes notre bon pasteur. et toutes, nous sommes
vos brebis. Vous les connaissez a fond, toutes vos brebis, et vos
brebis vous connaissent bien aussi. allez ! Nous savons trbs bien
que, pour toutes vos brebis, vous seriez pret a donner votre vie.
En vous voyant A l'oeuvre nous nous en rendons fort bien compte.
Mais nous ddsirons que votre vie donn6e pour nous goutle a
goutte, vous la conserviez encore trs longtemps... Et done. au
nom de nous toutes ici prdsentes et au norm de vos nombreuses
filles absentes, je vous adresse un ardent et *ombien sincere
v ad multos annos ,. Oui, que pendant de tres longues annees
encore, Dieu, A qui nous le demandons fermement, nous fasse la
grAce de vous garder au milieu de nous qui avons et qui aurons
toujours besoin d'un pasteur bon comme vous 1'dtes. ,
Apris avoir, non sans emotion, rdpondu a ce charmant petit
par quelques mots de remerciements cordialement paternels. le
jubilaire se vit servir le d6jeuner... C'dtait la fin du premier acte
du programme de cette sainte journde.
Le second acte s'ouvrit A quatorze heures. Comble, le matin,
la chapelle, a cette heure, et bien avarit cette beure, 6tait archicomble, pour la simple raison qu'un grand nombre de Soeurs
qui n'avaient pas eu le bonheur de venir a I'Asile A une heure
trop matinale, arrivaient en masse 'aprbs-midi. Et celles qui
arriv6rent en retard - ii s'en trouve toujours de ces pauvres
Sdours qui se laissent accrocher en route I - durent se r6fugier
tout au fond de la tribune. 1a d'oh l'on ne voit rien et d'oh I'on
entend mal, ce qui, comme de juste, porte au sommeil...
C'Rtait done I'heure de la Confirence, de la premiere Conference du cycle 1949-50. Et cette conference ldait aussi celle du
bon pasteur A ses brebis. On peut ajouter, et on doit ajouter
que c'dtail la conference de 'action de graces cux Sceurs, apres
l'action de grAces si fervente du matin au Pasteur supreme qui
regne dans les cieux et de qui relevent tous les pasteurs et
toutes les brebis du monde entier.
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Bien pensi, bien midile, bien mdiri et d'un a-propos plus
que parfait, le sujet traitl par Monsieur MA1u.Ht tait : l'Esprit
de famille... Persoone n'y decouvrit la petite mithode, chore A
saint Vincent, et cependant elle y 6tait sirement. C'est un art,
pour un pr6dicateur, de cacher son jeu, c'est-h-dire de ne point
les points. les divisions et les subdivisions de son plan.
Mais, dans ce qui parfois semble a I'auditoire un fouillis, il
y a toujours : nature, motifs et moyens.
NATURE de I'esprit de famille... C'est tout I'assemblage des
vertus, grandes el petites. surtout les petites. La pratique de
celles-ci, non niuois que la fidelite . cellles-Ih, exige une fameuse
dose de bonne volont6.
Motifs de travailler sans relache a entretenir toujours parmi
nous ce si souhaitable esprit de famiile ? II est voulu par :
a) La Tres Sainte TrinitY, famille divine et done hors de
toute comparaison mais .ujet quand meme d'imitation ;
b) Jesus, Marie, Joseph. inodeles parfaits de toute familie
naturelle ou spirituelle, sur les traces desquels nous devons
done avoir le courage de nous ldancer ;
c) L'Eglise triomphante, I'Eglise militante, I'Eglise souffrante. qui ne forment qu'une Eglise. qu'une famille compos6e
des saints, des saints actuellement au Paradis parce qu'ils ont
bien accompli leur tiche, et des pauvres creatures qui sont en
voie de le devenir A leur tour, soit sur la terre en bataillant.
soit au purgatoire en souffrant, ce qui revient au meme ;
d) Saint Vincent et sainte Louise, fondateurs inspires par
Dieu de notre chore double famille. et qui ont tant recommandi
cet esprit de famille sans lequel la vie de communaute devient
chose tout A fait into!erable.
Moyens a prendre pour favoriser et maintenir I'esprit de
famille dans toutes nos maisons ? Le vouloir et le meriter :
a) Vouloir coute que co0te que I'esprit de famille regne
parmi naous, et pour cela declarer la guerre A tout ce qui s'y
oppose, h commencer par 1'egoisme... ;
b) Meriter que l'esprit de famille se maintienne dans nos
maisons, et pour cela offrir a Dieu, prieres et communions ferventes, et puis sacrifices qui coitent, comme coitent ceux du
jugement propre, de la volont6 propre et de I'amour propre...
II y avait tout cela dans la conference de notre respectable Pere. et pour iliustrer tout cela. lui qui connait toutes les
inaisons de la region, comme si chacune d'elles etait son fief.
ii montra quelques beaux exemples de Sours Servantes, maintenant dicedees, fort lvantageusement connues. qui possedaient
I'art et le !alent de faire regner, parmi leurs Soeurs, i'esprit de
famille et avec lui la paix, la joie el le bonheur vrai.
Et la reunion se termina par un salut solennel du SaintSacrement ; li encore. les chbies petites chanteuses de i'Asile
se mouirrat tout aussi virtuoses que le matin a la messe.
Pour terminer. disons que les Filles de la CharitU languedociennes et proven•ales ont vraiment fait les choses en grand
pour c6•6brer les noces d'or de leur Visileur v\ner6 et de leur
Pere affectionn6 ; et, dtant donn6 que dans notre Midi bienaim6 1'on est ou bien I'on devient exuberant, ajoutons que toutes
les Soeurs de la region, qu'elles soient mniidionales d'origine ou
non, ont mis de l'exuberance, mais de I'exubdrance du meilleur
aloi. pour lui manifester leur ddvouement, leur filial attacheiwent, et surtout leur cordiale reconnaissance.
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Dans le Ciel, saint Vincent prdsidait sorement cette fete de
la terre. Comme il a dO jouir, et comme son cceur a du Wtre
rempli de satisfactions : satisfaction devant le comportement
de telles filles envers un tel fils ; satisfaction de constater que
]'esprit de famille est loin de disparaitre de chez nous ; satisfaction, enfin, de voir que ses enfants, loin de se rendre coupables du " crime des crimes ) qu'est selon lui, I'ingratitude,
cu!tivent, au contraire, profonddment enracin6e dans leur cceur,
la belle et douce fleur de la reconnaissance chrdtienne, ordinairement si rare en ce monde.
V. 11.

ALBI
Le 8 novembre 1949 mourait, a I'dge de 84 ans, au Grand
Sdeminaire d'Albi, dont it fut le Superieur de 1919 d 1945,
M. Joseph DURAIND, prdtre de la Mission. Les Annales consacreront d ce vaillant missionnaire la notice qui lui est due ; et
pour la ridiger,M. Dunau, Secrdtaire gindral, serait heuretu de
recevoir quelques notes oil ceux qui I'ont connm et apprdcid livreiaient leurs souvenirs. En attendant, on lira avec plaisir et
edification, les pages suivantes, empruntdes a la-Semaine religieuse d'Albi, et qui sont 1'euvre d'un ancien el&ve et ami tr.s
cher de M. DURAND, M. le Chanoine Gustave Combbs.
SACERDOCE ET VIE RELIGIEUSE
LE CHANOINE JOSEPH DunAND

II naquit le 29 ddcembre 1865 A Notre-Dame d'Ourtiguet,
petite paroisse du doyenn6 d'Alban. a Mes parents, nous dit-il
daus son testament, 4taient pauvres des bieos de la terre, mais
riches de foi et de religion ; ils ni'ont appris a aimer Dieu et
a vivre selon 1'Evangile. Qu'ils en soient dlernellernent reconmpenses. , Ce fut un enfant tres pieux et trbs pur, mais d'une
vivacit4 bruyante et d'une humeur batailleuse qui rdvAlaient
un iemp6rament heureux et ardent. Apres d'excellentes etudes A
1ecole du village, il fut envoyd au Petit Seminaire du Berceau
de Saint-Vincent de Paul oi it rebut une forte culture gr6eolatine et entendit I'appel de Dieu.
II entra au Grand Seminaire d'Albi, !e 4 octobre 1883. Mais
il s'y trouva vile d6payse. La simple vue des fils de saint Vincent de Paul, ses professeurs, lui decouvrit brusqucment que
son activitd frdmissante se trouverait a I'dtroit dans le diocAse
et avait besoin, pour s'epanouir, de plus vastes horizons. II demanda done la faveur d'etre admis au Noviciat de Saint-Lazare.
La, on no tarda pas a se rendre compte que ce mdridional
remuant et rieur, devenu tout de suite le boute-en-train de ses
condisciples, serait, une fois plid A la regle, un suj"t d'6lite. De
fait. M. DuRAND, au fur et A mesure que l'esprit de saint Vincent le pdn6trait, devint le plus humble, le plus soumis, le plus
regulier des 6tudiants.
Ordonnd pretre en 1891, il fut nommd directeur au Grand
Seminaire d'Alger et trois ans apr~s directeur au Grand Semi-

nair d'.Albi, d'uoi I'arrac.ia, en 1903, a\ec ses confreres, la li
proscriptrice sur les Congrigations enseignantes. Retire h To.l!,tous oil ii se consacra hux Missions, il fut, au mois de jan\ier 1904, envoyd & Rome pour y apprendre l'italien et, au mois
de septembre de la m6me annee, rappeld i Paris pour y ens'igner le dogme. En 1905, il fut nomm6 sup6rieur du Grand Sminaire de Caltagirone (Sicile), qu'il quilta en 1911, pour reprendre pendant quatre ans, la vie de Mission i Marseiile. I a.
il refut une lettre de Paris le nommant supirieur du Grand
SKminaire de Tunis. II y exerva ses fonctions de 1915 i 1919
et \int de lh assumer la direction du Grand S6minaire d'Abhi
qu'il garda vingt-six ans et o•l il se montra un supdrieur remi;iiuable.
Au mois de juillet 1945, en effet, ii se fit un de\oir de coi.nscieIce de donner sa dimission, en raison de son grand age
Ma•is ce ne fut pas pour vivre dans la retraite. II reprit. avec un
cnthousiasme juv6nile. la vie de mission. Le Grand Sdminaire
ohiit continuait A resider n'Etait pour lui qu'un port d'attaclie.
II en partait presque loutes les semaines pour aller jeter 'e
grain dans ics champs tdu Seigneur. Mais. sans qu'il vou!Ot en
convenir, ses dernieres forces s'dpuisaient. Et, un jour, il est
toimblen pleine tAche, comme il 1'avait r6v6.
M. DURAND etait grand, !eance, vigoureux, comme les peupliers de sa montagne. II avait les traits fins, le regard limpide,
le front 'umnineux. Son abord 6tait facile et accueillant, sa conswience droite et sereine, son caractkre jovial et enjou6. II avait,
d'instinct, sur toutes choses, des vues optimistes et les parait
des couieurs joyeuses de son esprit, restA, malgr6 les annaes,
d'une fraicheur printaniBre. Son intelligence ouverte. souple,
p6n6trante, sans r6pudier A priori les aspirations modernes, se
defiait un pen des livres -profanes et s'enfermait syst6matiquemeni. pour mieux atteindre Dieu, dans 1'dtude des sciences sacrdes. Son cceur tres aimant s'ouvrail A toutes les confidences,
a loutes les miseres, a toutes les infortunes qu'il delairait des
feux consolateurs de sa charit6. Sa volont6, sous des apparences
(dhonnaires, 4tait ferme, 6nergique, prompte a la decision, rude
a I'effort, inlassable au travail, insensible a la fatigue. Et il
nous semble bien que cette vaillance souriante est le trait sail!ant de sa nature.
Elle lui a permis d'etre un professeur de rare qualite.
M. DURAND a enseigiLn le Dogme, la Morale, I'Histoire, le Droit
canon avec une ferveur d'autant plus m6ritoire que 1'enseignemnnt n'6tait pas dans ses gofts. El i! ne s'est jamais 6tonn6 de
passer, par ordre, d'une matiere b I'autre et d'etre contraint
W'acquerir par un labeur acharn4, des comp6tences nouvelles.
Ses cours n'en 6taient, d'ailleurs, que mieux pr6pards. Ils ne
pouvaient dvidemment devancer la science de I'dpoque, bien inf~rieure a celle de notre temps. Mais, ils se distinguaient par
leur clart6, leur precision, leur mouvement, leur vie. M. DURAND
av\ait I'art d'interesser et de passionner ses dtudiants, en assai.onnant ses expos6s d'anecdotes sa\oureuses, de details piqu(ints. de saillies spiritueles, dont le brio et le pittoresque
inettaient une sorle de poesio dans les questions les plus abstraites. On priconise aujourd'hui, comme une nouveautd, l'6du-
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catiunidas l'allegre. e. . DcUL.AND 'a pratiqu&be bien au\ant et
bien miieux que nos pedagogues les plus modernes.
11 ne changea pas sa m6thode, du reste, quand il fut nommb
sup-rieur. Dans cette charge si delicate et si lourde ou il s'agit
de former intellectuellement et spirituellerent les futurs pr6tres, ii ne fut ni solennel, ni imperieux. 11 savait trop bien que
pour pin6trer dans le coin secret des Ames oii acheve de s'dlaborer la vocation, il faut proeder avec une finesse, une discr6tion, une b6nignit6 souveraines. Aussi rejeta-t-il les vieilles
theories revolues qui imposaient h l'autoritl un visage rigide,
a la rcgle une s6evrite implacable, aux rapports avec les 6elves
une reserve inhumaine et distante. 11 se montra en toute circonstance, bon. affable, paternel et sans rien perdre de son prestige
de chef, eut A ectur d'obtenir avant tout la confiance de ses
sdminaristes, et l'ouverture spontanee de leur Ame. Car son
unique souci 6tait de faVonner cette ame par 1'intrieur, de
l'initier A la vie spirituelle. de d6velopper en elle le goOt du
divin. de lui decouvrir les merveilleux trisors du sacerdoce.
Mais meme au sein de ce travail si attachant, M. DURAND
gardait la nostalgie des Missions. Prdcher, confesser, diriger des
consciences, sauver des ames lui paraissait le devoir majeur des
flis de saint Vincent. Aussi s'dvadait-il, chaque fois qu'il le pouvait, pour reprendre cet apostolat dent les charmes avaient enchant6 sa jeunesse. I1 se faisait d'ailleurs une coquetterie de
suivre cette chore ,u petite methode > illustree par Bossuet qui,
depuis le xvWr sikcle, avait libdr6, des ornements profanes et
littlraires, la prddication de I'Evangile. Sa parole dtait simple,
sobre, sans apprMt, mais si chaude. si vivante qu'on y sentait
passer toule sa flamme intbrieure. Et pour ne pas s'exposer aux
inquidtantes surprises de l'improvisation, ii r6digeait soigneusement phrase par phrase tous ses discours, anxieux de trouver
les terme:; qui reproduiraient le mieux le Verbe divin et toucheraient plus vivement les cceurs. Quelle legon !
Aussi a-L-il fail beaucoup de bien. Et la vraie raison en est
qu'il fut, dBs la premiere heure, pretre de la Mission jusqu'§
la moelle. II n'a jamais manqui de suivre, jour par jour, et dans
ses moindres commandements, la Rkgle de sa Congr6gation. donnant a tous ses confr&res, inme dans son extreme vieillesse,
I'exeniple de I'assiduitd la plus rigoureuse. II s'est applique b
enrichir sans cesse sa vie intdrieure pour en faire l'in6puisable
foyer de son apostolat. Plus it s'6levait dans la hi6rarchie, plus
il etait humble, d&tach4, plein de mipris pour lui-m6me. Son
grand desir etait d'imiter I'abaissement de saint Vincent et
i'andantissement du Christ. On sentait dans son regard, dans son
sourire, que sa joie de vivre lui venait de son inlime union avec
Dieu. de l'ame d'enfant qu'il s'itait faite pour le voir ici-bas a
travers ses voiles, en attendant I'heure benie de le contempler,
face a face, dans 1'Nternitd.
Cette heure a sonni le 8 novembre, a 6 h. 20. AprBs cinq
jours de maladie, sans souffrance, M. DURAND s'est cteint doucement, dans sa chambre du Grand S6minaire, entour6 de ses
nevcux, de ses confreres, el assist6 avec un admirable d6vouement par les Soeurs de la Sainte-Agonie. II avait 6crit dans son
testament ces phrases r6v6latrices de sa richesse spirituelle :

-

156 -

tJe meurs eih benissunt Dieu qui m'a donnA une vie tres douce
et ,rcmbidede-lrdces... Je prie Notrc-Seigneur par son Agonie el
sa Mort sur la Croix de me faire participer aux saintes disp,sitions de son dine et je remets mon esprit en union avec Luiiin:me entre les mains de mon Pwre celeste... Que tous crux qui
oat voulu m'accorder leur estime et leur affection me fassent
la charitd de leurs prieres. Je compte surtout sur celles du clerg4.
des seminaristes, des numbreuses congrdgations religieuses qui
m'ont fourni I'occasion d'exercer mon ministire et oi j'ai eu la
joie de rencontrer des dines d'dlite. Du haut du Ciel, je leur
rendrai de mon mieux le bien quc j'en ai ref•. ,
Les obseques out eu lieu !e 10 novembre & la Cathidrale :
M. le SupBrieur et MM. les Directeurs du Grand Seminaire conduisaient le deuil. Une vingtaine de Lazaristes et, en tlte, M. Dulau. secretaire general de la Congregation, teaient venus de
Paris, de Toulouse, de Muntpellier, de Montauban, d'Artiouane.
de Prine-Combe, de Dax, pour rendre un supreme homniage 4
leur confrere dkced6. Un nomhre compact de pretres et d'importantes ddligations de reli~iiu'-es de tout ordre et particulibremient de Filies de la Charitd les accompagnaient. Mgr Jarlan, qui avait fait la levee du corps, et devait presider la conduite au cimetikre, a celdbre le Saint-Sacrifice. Les siminaristes
ont moduld avec une piWtB ,ilue les chants liturgiques. Avant
l'absoute, Mgr Moussaron, ai-chev\que d'Albi, a prononc6 l'eloge
funebre, d6roulant d'une voix triste et prenante les principaux
6pisodes de la vie du defunt et les saintes dtapes de son agonie.
Puis le co'nvoi s'est dirig6 vers le cimetiere de l'H6pital, out
se trouve I'humble inausole des Lazaristea et des Filles de in
Charite.
Le temps sombre et mdlancolique avait pris les teintes de
la c6remonie. Une pluie fine tombait sans discontinuer. Le ciel
pleurait avec les ames. Et chacun de nous, sous ce ciel endeuill6 de novembre, 6voquait avec envie I'entree glorieuse du
ddfunt dans le Ciel lumieux de I'dternit4.
G. COMBkS.

DAX
LES

DERNIERS

JOURS

DE MONSIEUR

BLANC

PrOtre de la Mission
Le lundi 23 mai 1949, M. BLANC quittait le Grand Seminaire d'Agen. II y etait venu deux ans auparavant, d6tach6 du
Grand S6minaire de Montauban, pour assurer le cours d'Ecriture
Sainte. Une attaque foudroyante du mal qui devait l'emporter
six mois plus lard, le surprenait en pleine ville d'Agen, alors
qu'il se rendait confesser a son ordinaire, une communautd religieuse. Ses jours furent longtemps en danger et a plusieurs
reprises on crut sa derniere heure arrivde ; des crises violentes
et punibles provoquees par une myocardite, secouaient tout I'organisme. Un mieux relatif et temporaire lui permit d'entrepren'dre en auto le voyage d'Agen & Montauban. et sans aucmne difficultW. Tres pein6 de quitter le Grand Sdminaire d'Agen, oui
il laissait d'unanimes regrets, il 6tait heureux de venir A Dax,
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dans la maison de Notre-Dame. A son arrivee dans la cour
intdrieure, il se d6couvrit, regarda longuement la Vierge aut
Rayons, et, soudain. pAlissant. il demanda agagner sa chambre.
11 s'alita aussitft. II ne devait plus se lever qu'une seule fois.
le jour de l'Asconsion, pour ctl6brer son unique messe a NotreDame.
Les crises se multiplieirent tres vite. Courtes, mais nombreuses. elles rdduisaient les pulsations de trente a trente et
une. puis de vingt-cinq Aýtrente, et les derniers jours, de vingt
A vingt-ciuq. Suivant avec precision loutes les manifestations
de son mal, 31. BLANC prevoyait ses criss., qu'il redoutait beaucoup. tant 'angoisse l''treign'it A cLs- momnent; le faisant souffrir B ce point que les larmes coulaient. Mais ii protestait : , Je
veux tout, je suis content de tout ; j'accepte tout, Amen, Alleluia ! n a Ces larmes, c'est physiologique. c'cst plus fort que
moi, j'accepte tout, je veux tout, comme Dieu le veut. a Sur sa
demande expresse, l'Extr6me-Onction lui est donrne.
Deux jours avant la Pentee~tc, las crises devinrent moins
friluentes, mais beaucoup plus longues* de vingtl
trente minutes. alertant 1'entourage du malade, desol6 chaque fois de voir
h ! saint Pierre qui vient de me donner un
la mort se retirer. Oh
coup de pied ! Je ne lui ai poirtant rien fait... Si, pourtant, je
n'it pas Ioujours bien parle de lui en classe. ,, a J'aurais did
content de mourir. Mourir, c'est descendre dans les tinmbres, arricer an zero, pour reparlir dans !es splendcurs, dons l'infini.
Mourir c'est tcrminer les cacances et rentrer dans la Maison du
Perc. J'accepte ce que le bon Dieu vent, cmmne ii le veut, je
cuar etre dans une sainte indifference pour la vie c. pour la
mort. J'aimerais pourtant avoir fa certitude que c'est la fin...
Une bonne fois, je pourraidire : je meurs... Mais ii me faut reprendre. Enfin. comrne le bou Dieu voudro, Amen. Alleluia ' Je
voudrai mourir en chantant, en chantant surtout Amen et Alleluia. Amen, c'est-i-dire Fiat. ainsi soit-i ; Alleluia, Dieu soit
beni. , C'etait 1 le theme habituel de sa conversation au sortir
de ses crises.
VeiIl6 jour et nuit par les Etudiants de la Mission, le malade les regardait 6tudier leurs examens, s'informait de l'objet
actuel de leurs etudes et s'en entretenait avec une precision
4tonnante, leur docouvrant sa vaste culture.
Le jour de la Pentec6te, mais surtout. le lundi, chacune des
cri-es paraissait Utre la dernicre. Au soir de cette derniere jourate. ii dit & 3M.
le Superieur. au moment oi ce dernier allait se
retirer vers 21 h. 30 : a Oh ! j'allais dire : cette sale Pentecote... Non, ce serait un blaspheme, cette Pentec6te m'a beaucoup 6prouvE... C'est comme Noil der•ier, et PAques. Mais
contne Dieu veut... ,
A 22 h. 15. ce lundi de la Penlec6te, tres longue crise etouffante. L'absolution lui est renouvelIe. II revient I lui peu & peu
et p6niblement. II reclame son crucifix qu'il baise avec amour.
,, Mon Christ, mon Sauveur... Mbre des do~wleurs, assistez-moi. n
Puis, prenant le crucifix et le serrant sur sa poitrine : o Avec le
Christ, c'est plus facile de tout endurer... Oui, le sacrement des
nmludes, non pas des morts, produit un effet physique chez le
maulde : ii soutient rdellement. y
a Je suis content de mourir. Je ne savais pas qu'il fat si
doux de mourir. Suarez a dcrit ces mots quelque part dans ses
vinyt-sept volumes. Je crois que c'est le nombre que j'ai lu, c'est
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peut-Otre ce qu'il y a de mieux dans ses ouvrages. Je rev6is cette
dglise : je revois ces mols inscrits sur le mur : Je ne savais pas
qu'it fift si doux de mourir ; il avait bien raison. a
Et le malade de se mettre soudain a chanter d'une voix
forte et ires juste. " Je mcts ma confiance, Vierge, en votre serours. 3 11 joint les mains sur la poitrine. insise fortement sur
: ct quud viendru ma dernikre heure... que je meure...
les sits
et tout doue'ment murmure a de la plus sainte mort ». Trois
fois de suite le rulade reprend ce chant. Puis i! se tait. et
s'adressant a M1.le Superieur. il lui dit : a Renoucele:-moi, je
rout prie, 'uabsolution. - Mais, je viens de le faire. - Jre u'n
ai pas cu conscience. Redonnez-la-moi. Je demande pardon du,
lous mes pichls. Oh ! je remercie Dieu de tout ! Quelles ir 'cc.s
j'ai recucs dans ma vie ! J'ai v6cu s$-izante et onze ans, ct cinquante et un ans dans la Congregation ! Au service de la Conyriyation... Moi, je suis un vieux, je suis devenu un membre
inutile, et c'est maintenant la place aux jeunes. Oh . la Conyr'yation... Ellc n'a pas fini... Elle a encore sa place... du travail 4
f iir:e...
, Je remcrcie Dieu de m'avoir envoyd A Agen. Je crois pouroir le dire sans auctae vanitd, j'y ai fail aimer la Congregalion. , Le malade se tiit. semble ,'ouloir reposer. ,, Oh ! ma tete.
comme elle me fail mal. Cette crise ne se passe pas vite. a Et
M. BLANC de redire : , Je suis content de tout n, et de chanter
en y mettant toutes les nuances, cinq strophes du u Jesu dulcis
Un des jeunes pratres qui veillait cette nuit, dira le
,.
memtoria
grdce ! a l'orde de mon sacerdoce : jamnais
Q
lendemain : Ouelle
plus je ne pourrai entendre chanter cette hymne sans penser ,i
cette nuit si dloquente. ) Son chant termind. quelques minutes
de silence, de repos, et a M. le SupBrieur : , Je demande pardon
h tous ceux i qui j'ai fait de la peine, je ne dirai pas que je pardonne t ceux gui m'ont fait de la peine, car on ne m'a pas fait
de la peine. c'est mcn caractdre qgi en etait la cause. Je n'ai pas
voulu faire de la peine aux autres... Si, tout de mWme, quelques
fois, par quelque pointe un peu forte. n
, Quel jour est-on ? - Lundi, repond f. le SupBrieur. Non c'est mardi, reprend le FrBre infirmier, il est minuit et
deni. - Alors, non, e'est lundi au soleil, c'est encore le 6 ji(in,
demain le 7. veille de la fete de Notre Tres Honord Pare. Oh !
j'offre bien pour lui mes souffrances, je les offre pour que le
bon. Dieu I'eclaire dans sa charge, je prie bien pour lui ; it a
bien des difficultes...
, J'offre aussi mes souffrances pour les Sdminarisles
d'Agen, its sont gentils... Franqois... Andre... Eloi... Pour les Directeurs, pour le Supirieur ; dites-lui bien que j'offre mes onyoisses et mes souffrances p-orr I'intention particuliare qu'il m'a
confide au mois de fevrier, dans une de mes gratides crises, je
ne l'oublie pas, pour Monseigneur l'Eveque, pour les Scouts...
J'offre aussi mes souffrances pour le Sdminaire de Montauban,
pour les Directeurs. On s'cntendait si bien, on s'aimait... Clarcrie, Alain, Sylvestre... Alain, je ne pourrai pas rdpondre a sa
/gentille lettre, j'avais pourtant prdpard quelque chose dans ma
tfte pour lui rdpondre d sa a mdtaphysique des causes... , qu'ils
nios laissent la paix avec leur Dieu, premier moteur : Dieu est
amour : , Deus cafitas est ,. et le Verbe s'est fait chair. a Et
Verbum caro factum est. ) Et nous avons eu Marie, mere de
)iru et Mere de toutes graces. Voilil tout ! a
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a Monsieur le Supdrieur, je vous demande bien pardon, oh !
oui, bien pardon pour la peine que j'ai pu vous faire quand vous
dtiez & Monlauban... car jc vous vois bien ld & c6td de moi... je
vous distingue bien malgre que ce soit un peu (lou...
a Frere Bordy, je vous demande pardon des exigences que
j'ai pu avoir durant ma maladie... Monsieur le Supdrieur, je vous
demande une permission de pauvretd : donner ma mcntre 6
N.C.F. Bordy. ,
a Monsieur le Supdrieur, j'ai dans la grande malle noire,
une vieille soutane, meltez-la pour m'entfrrer, pour an macchabde cela suffit. Et puis, n'avertissez ma seur, vne sainte fille,
que lorsque tout sera terming. On ne sait jamais ce qui se passe
dans la tdte de ces femmes. Elle est capable d son age, elle est
plus dgde que moi, de venir, et pourquoi, pour voir jeter men
cadavre dans un trou. ).
, Monsieur le Supdrieur, merci pour vos Etudiants. Its sont
serieux, serviables ; j'en ai dtd tres ddifid. Je prierai pour que
leur nombre augmente. La Compagnie a encore un beau rdle, un
beau travail a faire. Oh ! la Compagnie, comme je i'aime !
a Ft Monsieur Bauthian, dites-lui que je prierai pour les
retraitants du Berceau, pour les jeunes du Berceau, pour la relive. Dites-te-lui. ,
4<Je prierai aussi pour les Freres Coadjuteurs. Quel bien
ne font-ils pas ! n
4 Ne restez pas davantage, Monsieur le Sup6rieur, allez vous
reposer, vous ne ti-ndrez pas.
Le malade s'assoupit et dormit d'un sommeil trbs agit6.
Dans un rove, semble-t-il, mais trbs distinclement, le malade murmura : , Mes enfants, ii faut avancer, ii faut que vous
remplaciez ceux qui partent. La vocation, voyez-vous, Ca ne vient
pas de vous ; c'est le Bon Dieu qui vous appelle. II ne vous appelle pas directement, mais c'est I'Eglise, par l'dvque, qui vous
dit d'avancer en son nom, en vous recevant. La vocation, c'est
essentiellement une disposition de gednrosilg : a Si vis perfectus esse, veni, sequere me ,.Le suivre dans la joie. La vocation,
c'est affaire de generositd, c'est affaire de bon sens. II faut 6tre
gendreux, mes entants, pour suivre Notre-Seigneur. Vous serez
de bons prdlres, j'en suts sur. Je vais vous donner ma bdnddiction. a Benedictio Dei oinnipotentis Patri et Filii et Spiritus
sancti descendat super vos, et maneat semper. ,
A plusieurs reprises, a tout est regld, non, je ne vois plus
rien ; je n'ai plus qu'd partir. Ah ! que c'est lnmg. mais j'accepte tout ! J'ai confiance. Mon Sauveur ! Mon Christ ! Bonne
Vierge Marie ! J'offre mes souffrances, ma vie pour tout, pour

tous. »

a Mes scouts, dites-leur que je prie bien pour eux, ce sont
de bons jeunes gens ; its font du bien autcur d'eux, j'en suis
stir. »

t Soixante et onze ans d'dge, cinquante et un de vocation, ga
compte ! Dans la Congregation, enfant de saint Vincent de Paul,
ca compte ! Que le Bon Dieu a did bon pour moi ; Cinquante et
un ans de vocation, dent presque tous onf 4tddes anndes de
joie. ,
a Cette nuit de Nodl, ce point lumineux dans la vie, cette
nuit de Noel decisive de toute mon orientation,je ne l'ai jamais
oiblide ; je la revois comme alors. Merci ! Mon Dieu I
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A deux ou trois reprises : ,Je ne sais plus & quoi penser. ,
a C'est le retour a la Maison du Pere. C'est fini, les vacuu.ces, ii faut rentrer, maintenant ! Demeurer aupres du P&re !
Dans la gloire du Christ ! Mais c'est long ! o
" II

est long -

le chemin -

qui conduit -

jusqu'd vous,

mon Dieu ! El dans ine intonation de douoe, aimable confiance:
Mais, j'y arriverai !
CC'est le sacrifice du soir.,,
Le malade a des renvois : c Voyez si je n'ai pas expectGre ;
je n'ai pas diydrc le cafo au lait d'hier au soir ; c'est que plus
ricn n'a fonctionne. ) 1 s'enqu'ert s'il y a ce qu'il faut pour le
eas. a II ne faut pas salir les drops, mais ne derangez pas le
Frere. » Le jeune pretre entr'ouvre la porte. Le malade croit
qu'il va appeler le Frere Bordy, et fortement : a Non, non, surtout, ne derangez pas le Frere. C'est bien, reposez-vous, mes petits, merci, merci... ,
I! demande I'heure : on r6pond h mi-voix : a Je n'entends
plus trWs bien. » On s'approche pour rep6ter plus fort. 4 Seulement ? C'est long ; enfin, comme le Bon Dieu voudra. Fiat.
C'est drdle ; par moments, je sens que je m'en vais, puis, non, qa
revient. C'est long, - j'accepte tout, j'accepte lout, tout, j'offre
tout, pour tuos. n
Comme le jeune pr6tre reste pres de lui, breviaire en main:
a Allez, mon frere, dire votre Office. Merci. Moi, je me mets en
presence de Dieu. ,
Quelques mots murmures : a Je suis fatiyug
, ; de nombreux soupirs, quelques invocations : t Mon Sauveur, mon
Christ ! J'ai confiance ! Bonne Vierge Marie ! a
Quelques notes de chant : t Du ciel cuvre-moi les splendeurs... , preparent la derniere crise violente du mardi 7 juin.
II 6tait 5 h. 05 ; a 6 h. 10, M. BLAwc Rtait retourn6 t Dieu.
Les obsaques eurent lieu a Notre-Dame du Pouy. ]e jeudi
9 juin, a 9 h. 30. Les confreres d'Angouleme, Perigueux, Le
Bouscat, le Berceau, M. le Sup6rieur de Montauban, M. le SupPrieur du Grand Siminaire d'Agen, M. 1'Econome du Petit Seminaire d'Agen. M. le Professeur de Morale. le doyen des theologiens et celui des philosophes d'Agen. des membres du clerg6
de Dax assistent aux fundrailles. Son Excellence Mgr Matthieu,
dveque d'Aire et de Dax, donne 1'absoute.
Un de ses fils spirituels, A qui, sur ia demande de M. BLANC,
!a nouvelle de sa mort fut communiquie de suite 6crivait :
( C'est avec une profonde douleur que j'ai appris la mort du
cher M. BLANc. Le tdlt gramme qui me l'anno;taitme fui remis
samedi soir, alors que je rentrais de vacances... Une lettre du
Pere I'accompagnait... Je ne me doutais pas que ce fut Idsa derniere... RdguliBrement, dans la mesure oft ses dpouvantables crises lui laissaient un peu de rdpit, ii me tenait au courant de sa
maladie... 11 m'avait decrit rdcemment son depart d'Agen... L'dmotion ressentie en quittant une maison a laquelle il s'dtait tellement attache, qu'il aimait aussi... et sa derniere lettre derite le
4 juin, me parle encore de cet ( au revoir , que les Siminaristes luichantrrent en lui promettant d'organiserune c route ,
jusqu'd Dax au cours des prochaines vacances... II me disait
aussi la sympathie rencontrde chez vous a mon arrivee, les soins
ddvouds du bon Frere infirmier, 'a vigilance affectueuse des
thdologiens. fideles, malgr6 leurs etudes, veiller pros de lui.
Tout cela lui fut doux au moment du grand depart. Tout cela
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contribua i le garder dans cette serdtit

d'dme qui fut toujours

la sienne... et que l'epreuve ne fit qu'accrottre... sa derniere missive en tdmcigne. t A present, I'organisme ne r4agit plus aux
« piqfires et je ne prdvois plus qu'une descente progressive qui
a amenera un ddpart tranquille pour. 'autre vie ou une grosse
" gdnereuse crise qui m'emportera d'un coup. D'avance, j'accepte
" tout, sans choisir, n'ayant d'autre souci que de pouvoir redire
a jusqu'au bout, avec joie, mes deux mots favoris : Amen, Alleluia
u
(le Oui et le Merci). Je ne crcis pas en avoir pour longa temps... o
t Bien ou mal, j'accomplis ici-bas ma tdche, j'ai suffisam" ment travaille pour meriter le grand Repos, j'ai assez ardemSment aimr la veritd pour entrer dans l'dternelle Lumiere... A
Sune autre fois, si Dieu le permet... n
qt Mais Dieu ne l'a pis permis. 11 a rappeld son fiddle serciteur...

a Le Pere BLANC ne passa qu'un an a Strasbourg (19381939). Son humilitd fonciere, son effacement constant eussent
demandd plus de temps pour nous permetire de le mieux connaitre. Mais, quelle ddcouverte pour les rares privilegies qui eurent le bonheur de pdndtrer dans son intimite. La guerre l'dloigna trop vite de l'Alsace.
a le sais que la mort de son frere, pretre, ran dernier, I'avait
beaucoup affect6. Est-ce cela qui a prdcipitd sa fin ? Ce fut,
bien plut6t, ce me semble, I'usure d'un cerveau qui n'avait cesse
de chercher la verite, l'usure d'un organisme qui s'dtait donne
sans compter... Quoi qu'il en soit, son souvenir et son exemple
demeurent... Et de Icus les ccurs qui 'ont connu s'dlve une fervente priere pour l'ami ddfunt qui continue a rester parmi
nous... a
4 Je conserve pieusement son souvenir, et, m'associant de
tout ceur au deuil de votre grande famille spirituelle, je vous
dis, Monsieur le Supdrieur, mes sentiments de respectueuse gratitude pour une Congregation qui sait donner au monde des pretres si devoues et des hommes si aimables.
PARIGUEUX
SAINT VINCENT DE PAUL ET LE PERIGORD
Le 23 septembre 1950, il y aura exactement trois cent cinquante ans que saint Vincent de Paul recut l'ordination sacerotale des mains de Mgr Francois de Bourdeille (1575-1600),
6v0que de PWrigueux. dans la chapelle domestique de son chAteau, dedide a saint Julien, et aujourd'hui encastr6e dans la nouvelle 6glise paroissiale de Chtteau-l'Eveque (i). Ce chAteau 6tait
alors situd sur la paroisse et la commune de Preyssac-d'Agonac:
(i)L'6glise paroissiale fut reconstruile en 1874, grace aux libdralitls de M. Etienne, Sup6rieur g6neral de la Congregation de la Mission, qui prit & sa charge la moltid de la somme portee au devis, qui
s'6levait A 53.000 francs. La premiere pierre du nouvel tdifice iut
b6nite le 29 septembre 1874.
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le now de Chaleau-I'Eveque e fut donni a la commune que
deux siecles plus tard ,2).
Cet anniversaire ne saurait *tre passt sous silence : l'dv6nement qu'il commemore intiresse au plus haut point I'hisloire
religieuse du PBrigord. et mjrme de la France chretienie.
A

Mgr Frangois de Bourdeille ne se doutait probablement pas.
le 23 septenibre 1600, de ce que serail J'avenir de ce jeune
diacre dacquois, auquel le.s circonstances, restles pour nous
imystlrieuses. l'amenaient,
conf6rer le sacerdoce, quelques semaines & peine avant qu'i! s'en aliAt lui-mime rendre comple
de sa vie h Dieu (3). Ce ful sans doute la derniire ordination
qu'il conferait : elle couronnait ses vingt-cinq ans d'6piscopat.
Ce nouveau pretre, qui n'avait mime uas vingt ans accomplis, modeste pedagogue, en residence A Toulouse, allail devenir par ses vertus, par son prestige et son influence, par ses
ceuvres multiples, plus geniales les unes que les autres, a le
grand saint du grand siecle ,,comme I'a justement dinommr
son drudit biographe et disciple Pierre Coste. Cent-vingt-neuf
ans apres son ordination, soixante-neuf ans apres sa mort
(1660). Benoit XIII lui confdrerait les honneurs de la beatification -(13 aoUt 1729), et huit ans aprbs, Clement XII 'inscrirait
au catalogue des saints (16 juin 1737).
A6

Ce fut sans doute a ]'occasion du proces canonique de b6atification du serviteur de Dieu, que ful rappele, dans notre diocese, le souvenir de son ordination sacerdotale, 'conf&ree a ChAteau-1'Evcque.
Toujours est-il qu'au lendemain des solennites de ia bdatification, I'eNxque de Pdrigueux, Mgr Michel-Pierre d'Argouges
(1721-1731), s'empressait d'adresser au successeur de saint Vincent de Paul, a Slint-Lazare. une lettre de filicitations (4), et.
des 'ann6ee suivante, il sollicitait et obtenait de Rome pour son
diocese, le 20 septembre 1730, le privilege de faire I'office du
nouveau bienheureux, sous le rite double.
Le rescrit de cet indult nmrite d'etre rapport6. En voici le
texte :
Pelrocoricem. - Cum ex parte moderni Episcopi PetroecI4
ricen. Sacrae Rituum Congreyationi humillime supplicatsm fue(2) Une ordonnance royale, en date du 25 octobre 1831, abolit la
commune de Preyssac et la remplaca par celle de Chateau-I'Eveque.
L'ordonnance olait ainsi conoue : a Le chef-lieu de la commune de
Preyssac est fix aoubourg de GChteau-l'Eveque dont cette commune
prendra le nom. Une autre ordonnance royale, du 11 novembre
1831,
fit de ChIteau-!'Eveque une parcisse distincte de celle de Preyssac
et oixa la d6limitation des deux paroisses (Brugiere
: L'Ancien et le
Nouceau Perigord, tome 2, p. 201 ; Archives de l'&vBcho).
de Preyssac est a environ trots kilonomtres de Chateau-l'Eveque. L'8glise
(3) Mgr de Bourdeille mourut un mois apres, le 24 octobre 1600,
agP de quatre-vingt-quatre ans. II etait n6 vers 1516
au chateau des
Bernardieres, paroisse de Champeau (Bulletin de la Socidtd
Historlque
et Archdologique du Pdrigord - BJIA.P.), 1889, p
.
C'est
Chateaugh Chteau.199. Cost
P.)., M9,
*. pendant l'occupation
r'E%-e
'Evaique qu'i,. r sida
de Perigueux
par les proestants.
ne put prendre possession do son slge que des hauteurs
du Toulon ,. per aspectum pinnacul ..
(4) Collet : La vie de saint Vincent de Paul (2 vol., Lescure,
Nancy, 1748). tome II, p. 562.
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a
rit, qual(iutcs t'.clcsiwnim' officii et missue Beati Vincentii
Paulo ad civitatem ef Dicecesim petrucoricensem, turn ratione
sacri presbyteratus ordinis, ad quein dictus BeaUus ibidem assviumptus fuit. cum etiam ob singularia beneficia, quibus, dtum
vixit, ilium clerum et populum sibi devinxit, beniyne concedere dignaretur, Sacra eadem Congregatio hujus-modi instantiae annuendo, censuit ut ab universo clero saeculari et regulari
utriusque sexus praefuaae civitatis et Dioecesis singulis annis
die natalitia dicti Beati, festum cum officio ct missa de commin ti
confessoris non pontificis cumr oratione propria, servatis tamen
rubricis, sub ritu duplici recitari valeat, si Sanctissimo Domino
Nostro visum fuerit. Die 16 septembris 1730.
a Factaque deinde per me secretarium de praedictis Sanctissimo Domino Nostro relatione, Sanctitas Sua benigne annuil.
Die 20 ejusdem mensis et annt.
Pour oblenir cet indult, deux motifs dtaient done all6gu6s
par 1'6evque :
i* Le fait que le bienheureux Vincent de Paul avail 0t6
ordonnd pretre en P4rigord ;
2" Les dminents services rendus de son vivant par le serviteur de Dieu au clergd et au peuple perigourdins.
Ce sont ces mimes motifs, qu'en vue de preparer I'anniversaire que nous allons celderer, nous essaierons de justifier a
l'aide de 1'histoire.
I. -

L'ORDINATION SACERDOTALE DE SAINT VINCENT

Saint Vincent de Paul caquit a Pouy, pres de Dax, le 24 avril
1581. II comnmenma ses dtudes theologiques , Toulouse, en 1597.
II avait pr&c6demment repu la tonsure et les ordres mineurs, le
20 decembre 1596, des mains de Mgr Saivat Dilarse, &v4que de
Tarbes, dans I'eglise collegiaie de Bidache (aujourd'hui du diocese de Bayonne), sur ia presentation de leltres dimissoriales
accorddes par le chapitre de Dax, le siege 6piscopal etant alors
\acant.
En 1598, le jeune clere perdit son pere, et avec lui les
Inoyens de poursuivre ses etudes thdologiques. Pour faire face
A ses d6penses, il accepta de diriger une modeste institution.
a Buzet, petite localite situee A trente kilombtres de Toulouse.
Bientbt, le succes de ses affaires le mit en mesure de transf4r.r sa pension a Toulouse, oh il avait hate de reprendre les
eours de la Faculti de ThBologie.
Le 10 septembre 1598, il obtenait des lettres dimissoriales
pour le sous-diaconat, qu'il recevait neuf jours apris, dans la
cath6drale de Tarbes, par le ministere de Mgr Diharse. Trois
mois apres, le-19 d6cembre, le m6me eveque l'ordonnait diacre,
sur presentation de nouvelles lettres dimissoriales, datees du
11 decembre.
Le jeune diacre se prepara alors au sacerdoce. Le 13 septembre de l'annee suivante, il obtenait de son 6veque, Mgr Jacques du Sault, par l'intermidiaire du vicaire g6n6ral Guillaume
de Massiot, des lettres dimissoriales pour la pretrise, avee l'intention probablemerit de recevoir cet ordrA saerd aux QuatreTemps suivants. En fait, ce ne fut qu'un an plus tard. le 23 septembre 1600, qu'il regut le sacerdoce. a ChAteau-l'Eveque.
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Lorsqu'il fut orduine pritre, saint Vincent n'avait guere
plus de dix-neuf ans. Ce fait surprendra peut-etre, d'autant pius
que le Conciie de Trenle avait exigý vingt-quatre ans accomplis
pour recevoir la pr6trise. L'trudit archipretre de Saint-Front,
feu M. Prieur, en rendant compte dans la Semaine religieuse de
Periyueux, des trois voiumes de Cote sur Monsieur Vincent,
a donna sur cette enlor-e apparente A la idgislation eccl6siastique, une explication Itrs pertinente :
a 11 est difficile. icrivait-il, pour ne pas dire impossible,
comme I'ont essaye Aleily et ses successeurs, d'avancer la date
de la naissance a 1576. Au cours de ses conferences el dans sa
correspondance, on comple jusqu'a douze timoignages parfaitemennt concordants qui confirment sa deposition. Le P. Deffrennes, dans les Elutdes du 20 novembre dernier (1932)... parle
de l'ordination de saint Vincent de Paul. contraire aux canons,
ct I'appelle le grcs pichd de sa jeunesse. Le mot est par trop
excessif. On ne peut guere i'accepter. L'historien, d'ailleurs. a
justifi6 sa m6moire de cette accusation que d'aucuns ont doec
voulu faire peser sur elle, comme une faute grave. Elle 1'6tait si
peu, au jugernent de ses contemporains, que ]'avocat du diable
ne songea mCme pas a an tirer un grief contre lui, dans le proces canonique oi se prepara sa canonisation. Les dberets disciplinaires du Concile de Trente. qui ailaient contre des habitudes scu'aires, furent longs a s'dtablir. En rdalit6, ils ne furent
regus en France qu'en 1615, date A laquelle I'assemblie du
clerg6 s'engagea h les observer dans la mesure du possible. En
1600, on dtait encore loin de cette unanimitC. Saint Vincent de
Paul agit en vertu d'un antique usage, et Mgr de Bourdeille n'a
pas commis une coupab'e meprisc. dlas I'exercice de sa charge.
11 faut les remettre tous les deux. pour les juger. dans la mentaiiti de leur temps. Us n'ont pas fait de connivence le gros
pech6 dont parie le critique des Etudes. Nous ne pouvons adnettre davantage la these de Mgr Grente qui, dans le Correspondant du 10 aout 1932. appr4cie la chose en ces termes :
4 Saint Vincent de Paul, dit-on, pour recevoir plus t6t le sacerdoce, se vieiilit candidement. ,
, Candidement ? Ce mot a dfi echapper a la• plume du prelal, plus spontand que calculd. Saint Vincent de Paul dtait trop
de la Gascogne pour Otre candide. 11 a tdiordonn6
i
dix-neuf
ou vingt ans sans tromper personne, simplement par suite de
Ia facilit6 avec laquelle, en ce temps de desorganisation reliyieuse, beaucoup de clercs 6taient promus au sacerdoce avant
d'avoir t6dlonguement eprouv6s dans leur vocation n (5).
Le fait meme de I'ordination de saint Vincent h ChAteaul'Evdque est incontestable : il repose sur les preuves les plus
indiscutables (6).
Semaine religieuse de Pdrigueux, 1932, p. 667-668.
(6) 11 semble ndanmoins qu'on att perdu pendant un certain temps,
du moins en Pdrigord, le souvenir de ce grand dvdnement, puisque,
vers la fin du siecle dernier, une sdrie de publications tendfrent A faire
la preuve que saint Vincent avait bien 6t6 ordonnd & Chateau-PEvTque.
Le branle fut donnd, vers 1867, par I'abbe Petit, cure de ce lieu, qui
se livra & de nombreuses recherches pour 6tablir le fait. Sur son rlte
{5)

.lgr l.tir.
7 avril 1859. V,'ux i
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Pour n'en citer qu'une, les archives de Saint-Lazare, 4 Paris, poss'dent une copie authentique des lettres d'ordination du
saint, prise le 22 janvier 1712, a I'occasion du proecs de heatification et extraite du quatrieme registre des Insinuations eccl6siastiques du diocese de-Dax. En voici la traduction :
<<-FranCoisde Bourdeile, par la grdce divine, dv&que de P&riyueua ; nous faisuns connaitre d tous, que le jour ci-dessous
inscrit. cdlbrant la messe et confdrant les ordres sacrds dans
l'6glise de saint Julien, de notre chdteau episcopal, nous avons
juyg d propos d'dlever, et avons promu dans le Seigneur, avec
l'aide du Saint-Esprit et suivant les fcrmes canoniques, a l'ordre
sacrd de la pretrise, le cher maitre Vincent de Paul, diacre du
diocese de Dax, jugd apte et digne, et duiment adressd a nous par
son eveque, ainsi qu'il en est fait foi dans son dimissuire. Donne
comme ci-dessous, sous notre seing et le contre-seing de notre
secrdtaire, ei-dessous inscrit, le samedi, jour des Quatre-Temps,
apres la fete de la Sainte-Croix, le 23 septembre de I'an du Seiyneur 1600.

Par mandement de Monseigneur,
(Sceau)

J. JOURDANEAU.

Si I'ordination de saint Vincent de Paul A Ch&teau-l'Eveque
est un fait d'histoire dlment etabli, ii n'en va pas de m4me des
raisons pour lesquelles ce prdtre landais est venu de Toulouse
chercher en PNrigord I'4vdque qui lui imposerait les mains.
Ces raisons dont demeurbes une 6nigme.
Apres avoir pass6 toute sa vie I compulser archives et documents. Coste ecrivait laconiquement : A<Pour quel motif (Vincent) attendit-il un an encore (apres ses dimissoires) et s'adressa-t-il an vieil eveque de Pdrigueux, Francois de Bourdeille,
plutlt qu'k 1'1veque d'un diocese plus proche de Toulouse ou a
son evCque d'origine ? Rien n'autorise meme une conjecture " (7).
Le probltrme s'est pourtant pose aux biographes du saint
et aux chercheurs, sans qu'ils aient pu enettre autre chose
que des hypotheses.
Dans notre diocbse, une enqudte fut faite & ce sujet, a I'occasion des travaux de I'abb6 Petit.
En la sdance de la Societd Historique et Archdologique du
Pirigord, en date du 4 juin 1874, I'abb6 Granger d6clarait :
en cette affaire, voir la Semaine religieuse de Pdrigueu., 1875, p. 338;
1876 p. 11 ; 1884, p. 249 ; 1887, p. 396 es. ; 1901, p. 647 ; 1932,
p. 667. L'abb6 Petit fut transf6r6 h la cure de Tocane-Saint-Apre, en
1870, et y mourut le 28 avril 1887. - Son successeur k ChateauIEv que, I'abb6 Granger, publia chez Cassard, en 1872, un opuscule
intituld : * Ordination de saint Vincent de Paul dans l'rglise de ChMteau-lEvdque ", oh 11 fournit tous les documents historiques qui se
ref~rent i la question. - En 1883, Mgr Dabert publiait une a Lettre
pastorale sur saint Vincent de Paul au sujet de son ordination sacerdotale dans V'glise paroissiale de Chtteau-I'EvWue .. - Enfin, dans
la t Revue de Lille *, Mgr Mayjonade donnait, en fovrier 1897, un
article sur a Le lieu d'ordination de saint Vincent de Paul *. Get article debutait ainsi : - Le lieu ou saint Vincent de Paul fut ordonnd pre-

Ire n'a pas toujours dtd ignord ; apres un long oubli, on le connaU aujourd'hui de nouveau ; & etablir la certitude historique de ce fait, ces
pages sent consacrdes.

(7) Coste : Monsieur Vincent, I, p. 38.
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a Les raisons pour 'esquellessaint Vincent de Paul est ceni
en Pdriyord plutlt iue duns (tut ontre diocese rcslent encore
inconnues. 1 serait a ddsirer que les persounes qui auraient des
documents sur ce point historique e l'Eylise du Periyord voulussent bien les envoyer a la Socidtd. ,
Et pour guider les recherches, ledit abbe pr6cisait que saiil
Vincint tenait une petite pension h Buzet, pres de Toulouse. et
avait pour ieBves les enfants du Grand-Maitre des chevaliers de
Maite. Jean de La Valette. et les fils du gouverneur du chateau.
Grussoles de Flammarens, dout un descendant fut plus tard
d6vque die I'Crigueux (8).
Deux ans plus tard, tl m6iine abb6 Granger, en la seanme
de la Societc Archlologique du jeudi 7 septemnbre 1876, donnait
lecture des observations suivantes reltiveenient A la prt-sence de
saint Vincent en Pdrigord :
a Le fait de I'ordination de saint Vincent de Paul d ChdteauI'Ecvque est miaintenaut acquis a I'histoire du Pdrigord ; mais
les motifs qui out conduit ce saint dans notre pays sont restis
inconMux jusqu'it ce jour et peut-'tre resteront-ils toujours duns
l'oubli. Quoi qu'il en s6it, it nous est permis de faire des conjectures tr's plausibles, qui peucvnt jeter sur ce fait une plus
grlande lumiere.
M. I'abbd Maynard, dans sa Vie de saint Vincent de Paul.
A
dit, payes 23-24, tome I", que saint Vincent eut pour dleves les
fils d'un seigneur de Bayet (sic). Grossoles de Flammarens et
les petits-neceux de Jean de La Valette, grand maitre des chevaliers de Matte.
u J'aais
cru d'abord m'appuyer sur la prdsence d'un tcPque de Pdriyucux, Myr Grossoles de Flammarens,pour expliquer
le roiyag•e de notre saint dans nos contrees. Je pensais que si
la famille des Flammarens eat habitd le IPerigord a cette dpoque. saint Vincent aurait pu accompagner les fils de ce seigneur chez leurs parents, et que, se trGouant ici, les sollicitations de ses amis 'auraient determind A se faire ordonner pr,tre par 'cveqtue de IP'rigueux. J'ai dA renoncer a poursuivre des
recherches qui demeuraient infructueuses.
a Mais voici ce que j'ai trouvt
dans Courcelles sur la fimille de La Valette, dont deux enfants furent aussi les dleves del
saint Vincent a Rayet (sic).
( En 1594, le roi Henri IV maintint a son poste de gouverneur de Toulouse et du pays albigeois, Jean de La Valette, qui
confia A saint Vincent de Paul I'education de ses deux enfants :
Francois de La Valette, qui devint dveque de Vabres en 1622.
et Jean de La Valette, plis tard abbe commendataire de l'abbaye de Beaulieu, doyen de Varennes, prieur de Parisot et de
Floyrac.
o Or, a la mdme 4poque, une branche consanguine de la famille e La Valette possidait la seigneurie de Carsac et des relations trýs suivies rattachaient les deux branches de cette illustre famille. Rien de surprenant par consdquent que saint
Vincent de Paul ait accompagnd ses eleves chez leurs cousins.
a Carsac, en lPrigord, pendant les vacances et qu'dtant Id, son
eveque. Mg1r Dusault, qui connaissait Myr de Bourdeille depuis
le ccncile de 1582, tenu d Bordeaux. lui ait permis ou commandd
de se faire ordonner pritre par I'eN'que de P~rigueux.

:8

B.H.A.P.. 1874, p. 80.
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t Je suis d'autaut plus portd d croire qu'il en a did ainsi,
que paroi les de La Valctte de Carsac, un, du nora de Noel de
La Yalette, de l'dge des Oleces de saint Vincent, se fit pretre et
derint prieur de Carsac. Celle similitude de vocation decait rendre les rapports plus etroits et plus frequents.
((Espdrons que la Providence permeltra que la lumiere se
fasse sur les raisons qui out motivd Ie voyage de saint Vincent
de Paul en Pdriyord, co-ine ele s'est faite sur l'ordinalion de
Chiteau-i'Evcque n (9).
H4las ! la Providence n'a pas encore permis la realisation
de ce voeu, et la piste suivie par I'abb Granger et ses pridecesseurs, les bi-ographes du saint, semble bien ne pas devoir conduire
laI verite.
Notons d'abord, en passant, que l'eveque de Dax, Mgr du
Sault, ne rencontra pas Mgr Francois de Bourdeille. au concile
provincial de Bordeaux, de 1582. pour la bonne raison que ni
I'uu ni I'autre n'v furent presents (10).
Ensuite, si 'on s'en rapporte & Col'et (II), ce n'itaient pas
les deux enfants. mais deux petits-neveux de Jean de La Valette, qui furent les 6elves du saint, et encore, au dire de Coste,
ce tdnmoignage de I'historien est de peu de valeur : ii s'appuie
sur des m6nmoires qui n'ont aucune autorit6 (12).
II paratt pen vraisemblable, en tout cas, que Francois de
La Valelte, mnort le 20 novembre 1644, 6v4que de Vabres. et son
frre Jean de La Valetie-Cornusson, abbB commeadataire de
I'abbaye de Beaulieu, en Houergue, aient 4td les 14eves de Vincent de Paul, vers 1600.
Ce dernier 6crivait, en effet, le 24 f6vrier 1645, A l'archevque de Tou:ouse, Mgr Charles de Montehal :
< Nous avons ici M. I'abbe de Beaulieu, frere de feu Yonsieur I'eveque de Vabrs. qui fail grande instance pour avoir
I'l':vchE ; I'on nous en parle diversement ; au nom de Dieu,
Mouseigneur, faites-moi la grace de me faire ecrire quel ii est,
s'il et capable et pieux, et s'il a enfin les qualitis concenables
i cette dignitd, et notamment s'il est pr,.tre ; it dit qu'il 'est,
wais quclques-uns qui m'en oat parlt et qui le connaissent, n'en
savent rien n (13).
Si saint Vincent avail eu pour 0l6ve ce personnage, auraitil tenu un tel langage !
L'abbW Granger fit bien de renoncer A poursuivre la piste
Sde Grossoles ). Coste non plus ne s'y est pas arrelt, et pour
i9) BJI.A.P., 18'6, p. 384-385.

(10) Les seuls Ovdques presents furent Antoine Privost de Sansac. archev0que de Bordeaux ; Janus Frbgose, tveque d'Agen ; Charles Bony, eveque d'Angouleme : Godefroi de Saint-Belin, devque de
'oitiers : Nicolas Le Cornu de la Courbe, eveque 4e Salutes : Louis
de SaFgnac de la Mothe-Fenelon, eveque de Sarlat ;' efln, Arnaud de
Pontac. eveque de Bazas. (Cf. Bertrand, Histoire des Sminaires de
Bordeaux et de Bazas, tome I, p, 42 n. 5).
(11) Collet, op. cit., I, p. 10. 11 ýerit : - Vincent eut entre les autres. pour edUves, deux petils-neveux de ce fameux Jean de La Valette,
;rand-lattre de l'Ordre de Saint-Jean de Jdrusalem, qui environ quarante ans auparavant (1565), s'dtait rendu redoutable 4 l'Empire Ottom»an, et qui avait mis le comble a sa gloire, en ddfendant avec quinze
et fa ville de MaUe, contre use armie de cent emnille hommes 'ile
qr'ante mille combattants. a
(12) Coste, Monsieur Vincent, tome- I, p. 37, n. 2.
(13) Coste, Correspondance de saint Vincent, II, p. 504.
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cause. 11 a conslat6 que I'opinion que Vincent de Paul aurait
eu conune Cd~ves les enfants d'Hdrard de Grossolles, seigeur
de Buzet, en Condomois, part d'une confusion entre deux localites du nimme norm, et qu'elle a tC nimise pour Ia premiere
fois, en 1856, par I'abbe Maffre, dans un opuscule consacr6 au
p4lerinage de Notre-Dame de GrAce (14).
Si 1'enqudte inenee jadis par la Societi archiologique du
Perigord n'a pas abouti a faire la !umiere, du mi-ais a-t-ellt
contribumd h fournir des renseignenents d'un certain int4ret,
bien qu'il soit maiais6 de ies conisidirer coiniie acquis a l'histoire.
C'est ainsi que le dernier representant de la branche des
Bourdeille. Charles-Maurice, int le 7 novenmbre 1807, rapportait
au sujet de saint Vincent une tradition conservie dans sa fitmille, tradition qui ne renontait pas au deli de son arricregrand-pere. II ecrivait h l'abbd Petit. le 18 avrit 1867 :
c J'ai entendu dire a mo~ pkre qu'il 4tait de tradition que
Fran•ois de Bourdeille de Montlancey, evdque de Pdrigtueux, noire arriere-grand-oncle,avait garde quelque temps le jeune Vincent de Paul d Chdteau-l'Eveque, I'uvait aide de sa bourse pour
faire ses dtudes i Toulouse, et que ce saint prdtre avait conserve pour les neveux et nieces de 'v'ddque une affection des
plus vires (15). 11 est probable que ces donanes devaient ttre
appuyees sur quelques lettres on papiers ; mais toutes mes archives assez volumineuses viennent d'dtre remises en ordre avrc
le plus rand soin, et je puis vous assurer que malheeursement elles ne contiennent pas la m6indre trace de ces relalions. ,,

Un peu plus tard, le mnfie confirmait encore a l'abbh Petit,
le 27 novembre 1868. cette tradition :
a J'ai entendu dire a mon pere que saint Vincent de Paul
avail eu des obligations a notre famille et principalement 4
Franqois de Bourdeille, dveque de Perigueux, qui avait di aider
d son dducation ; je l'ai entendu dire dgalement 4 ma swur ainde,
qui avait une vednration toute particulibre pour saint Vincent
de Paul ) (16).
Quelle cr4ance faut-il accorder a cette tradition ? Il est
bien difficile de le dire. Etant donne ce que l'on sait de la vie
du saint avant sa venue en Perigord, on ne voit guere en quelles
circonstances ii serait entrd en relations avec FranCois de Bourleilie. et d'ailleurs, dans la volumineuse correspondance de
M. Vincent aucune trace ne subsiste de ses rapports mrme avec
les membres de la famille de Bourdeille.
Un autre membre de la Societe Archeologique du Perigord,
Eugene Ducrey, conseiller-maitre a la Cour des comptes, mort
le 8 septembre 1893, avait, un instant, pens6 trouver la c14 du
mystere au pays natal du saint. mais en vain. Dans la notice,
qui lui fut consacrde, on lit :
M. Eugene Ducrey < s'etait intdressd aux etudes de notre
Socidtd... II avail mgme l'intention de lui donner un conco-urs
actif, et dans son ddsir de nous dtre utile. ii s'dtait livrd dans le
li) Coste, Monsieur Vincent, I, p. 37. n. 1.
,15) 11s'agit de Jean de Bourdeille, co-eigneur de Montancey, et
sa seur Anne, maride h Clinet de Turenne : Philibert de Bourdeille
ct ses filles : Jacquette, maride A Antoine de Naucaze, et Marguerite,
mtnriee a Gaston de la Touche (B.I.A.P., 1889, p. 190, a. 1).
16 B.II.A.P., 1889, p. 190-191.
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ddclarlcment des Landes. son pays natal. d de longues recherches pour eclaircir le fait, bien ddmoiirc. mais insuffisamnment
exipliqud, de l'ordination de saint Vincent de Paul en Pdrigord.
Ces recherches n'ont pas abouti, mais la Socidtd ne doit pas
muins lui savuir grd de les avoir entreprises ((17).
C'est aussi ce qu'il nous faut dire de tous ceux qui ont
cherchle a percer cette 6nigme historique. Leur effort n'a pas
abouti. Nous fornions egalement le voeu que dans I'avenir se d4couvrent. enfin. les documents qui &claireront ce point d'histoire demnur16 obscur.
***

Si le P6rigord peut Wtre 16gitimemeut tier d'avoir dtd le
th6atre de la naissance sacerdotale de saint Vincent de Paul, il
ne pent par contre se glorifier d'avoir W6tle lieu de la premiAre
messe du iouveau pretre.
, On n'a pu jusqu'ici savoir bien slrement ni le jour, ni
le lieu ohii offrit pour la premiere fois cet auguste sacrifice ):
ainsi s'exprinent tls deux premiers biograplhe du saint, Abelly
et Collel (18).
Ce dernier ajoute cependant, en se rifdrant au t6nioignage
de son confrere. M. Vieillescases : ,,Une ancienne tradition de
la ville de Buset porte qu'il dit sa premiere messe dans une
ciapelie de la Sainte Vierge, qui est de I'autre cdtd du Tarn, sur
le haut d'une montagne, et dans les bois. ,
Celte tradition est acceptle par tous les biographes postirieurs du saint, y compris Cosle. qui ajoute en note : " La description de Collet pourrail s'appliquer d deux chapelles : l'une,
Notre-Dame de la Grdee, sur 'a paroisse de Buzet ; I'autre.
Notre-Dame de Remoulle, sur la paroisse de Mezens. Un extrait
de testament, conservd au chdleau de Mezens, nous montre que
la traditiondont parle M. Vieillescases, visait plutdt Notre-Dame
de Remoulle. Une note marginale. signee du nom de celui qui
dtait cure de Mevens, en 1746 el 1768, porte, en effet, ces mots
ooi on croit que le
se rdfdrant a Notre-Dame de Remoulle :
c nouveau saint nommnd Vincent Wde Paul, a dit sa premiere
i messe. , Coste precise a que Notre-Damc de Remoulle n'existe
plus et que I'autel a dtd transporte d Notre-Dame de Grdce imm,'diatleent apres la Revolution n (19).
Le d(:ai observe par saint Vincent entre son ordination el
sa premiere messe. si pen conforme aux usages actuels, n'a pas
lien cependa'nt de nous surprendre.
C'dtait. A I'6poque, pratique assez courante, et dont on ne
serait pas embarrass6 de citer d'autres exemples, comme celui
du P. de Condren qui, ordonn6 pr6tre le 18 septembre 16i4, ne
dit sa premiere messe que le 9 octobre.
Etant donn6, d'ailleurs, les circonstances dans lesquelles
les smiinaires
avaient lieu g6ndralement les ordinations n'existaient pratiquement pas, en ce temps-lA. - bien des dveques furent amends A rdglementer cette cldbration de la premnire messe. Ainsi. on verra plus tard, I'ami mdme de saint
Vincent. Mgr de Brandon, iveque de Perigueux, publier, le 14
'17) B.H.A.P..

1893. p. 408.

(18) Abe'ly. Vie de Vincent de Paul, tome I, ch. III, p. 11 ; Collet,
i... tome 1. p. 14.
:19) Coste, Monsieur Vincent, I, p. 40, n. 3.

-

170 -

mai 16419 uin IIlldenient oi, enlre autre- choses, ii portail A.t
ddit :
, Et. parce que plusieurs cedlbrent Icur premibre me.,.se
ctrr, tres pen de preparation, soit pour la pidtd, soil pour l6s
re'dmonics,
inous ddfendons, h l'exemple des plus grands prelals,
i l,,us les noureaux pretres, sous peine d'elre suspendus tie
lflr
ministelre, de faire cette pre
re
e function (de la scieI,de laquelle d'ordiciire toutes les autrcs dependent) sans avoir
obtetlu notre permission par derit, afin que nous puissions nous
assurer s'ils sy soni disposes avec le soin qui est requis en ni
si y!rand mystere, et s'ils pratiquent les cdrdmonies acec biens,'Lnce et devotion. a
Si I'on se rappelle la haute conception que saint Vincent
vaxit du sacerdoce et les accents nmouvants avec lesquels il on
par;lit, il n'y a pas lieu de douter qu'en diffdrant la cielbration
tie sa preminre inesse, ii obeissait a des motifs sup6rieurs. 11 a
;trui• lui-minne qu'il tremblait a la pensee de son
e't c'est e qui I'amcna A choisir une chapelle isoldeindignitl.
et A se
contenter d'un pretre pour I'assister et d'un icere pour le serxir.
I'•isloire ne dit pas si saint Vincent eut jamais l'occasion- pendant sa vie. de fouler a nouveau le sol du Pdrigord.
11
est vxraisemblable qu'il n'y revint plus : les queiques voyages
qu' fit. exiges par son ministlre. le conduisirent habituelleInent vers d'autres provinces.
Chose curieuse A constater, les iv6nements oat cependant
permis qu'il revint en PWrigord, longlemps aprbs sa mort. et
au lieu inime de son ordination sacerdotale.
C'est A Chateau-l'Eveque, en effet, qu'en 1940, furent transport&s ses /precieux restes, c'est-a-dire son squelette entier.
pour tire soustraits aux aleas de la guerre. Ils reposerent IA,
dans le secret, plus de quatre ans, derriere le maitre-autel de
la chapelle des Filles de ia Charitd (20), a peu de didtance de
lYglise paroissiale, visites par la pi6te respectueuse de ses
enfants et de quelques rares inities. comme le saint lgr Ruch.
Cv\que de Strasbourg, d'illustre m6moire, egalement refugie i
Perigueux. au grandsiminaire.
Le 3 juin 1945, les insignes reliques reprenaient le chemin
de Paris, ou elles efaient accueillies au son joyeux des
cloches
die Saint-Lazare (21).
II.

-

SAINT VINCENT

ET LE CLrRGE PERIGOURDIN

Immense, on le sail a 6tW l'oeuvre de riforme du
entreprise par l'humble Vincent de Paul, en collaboratignclergý..
avec
tant d'autres hommes de bien, ses contemporains : Brulle.
Condren, Olier, Bourdoise, etc...
RHnovateur du Clerg6. il le fut, pour sa part,
l'instiiution des retraites des ordinands, puis des retraitespar
tiques, et par la fondation des sdminaires. II rdformaecclesiasdication, retablit I'amour de la liturgie, intervint dans la pr6le choix
0iA! deux reprises, en juin 1940 et lorsque les Allemands fran"chrentla
ligne tie demarcation, le 11 novembre 1942, les Scours, pendantfquelqi htrps, eachlirent la caisse des ossements,
au bacher, sous
Its fsgotl de hois.
,1) \oir les .Unales de la Congrogation de la Mission,
1946,
n 437. p. 52-53.
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d''\i l9ues rapab:es, e' sun heureuse influence s'etendit
a !ia rdforme des ordres monastiques.

inine

Le Perigord b6n6ficia de quelques-uns de ces bienfaits.
1.

-

SAINT VINCENT

ET L'EPISCOPAT PERIGOURDIN

Le Perigord doit
I'intervention personnelle du saint la
nomtination de deux de ses meilleurs dve\ques : Mgr Philibert de
Brandon, Bvi'que de Perigueux (1648-1652), et Mgr Nicolas Sevin. eveque de Sarlat (1647-1659).
Ce ful Alain de Solminihae. edvque de Cahors, qui attira
1'attention de Monsieur Vincent sur Philibert de Brandon. 11 !ui
deri\-ait Je 3 mai 1643 :
a Le dioeci('s de PNriQueurt
est aussi dans une yrande desolationk, ( ii y a upparence qu'il ne demeurera pas lovIytemps d
raquer.
ILe diocse etail alors gouvern6, depuis 1614, par
M1gr Fra:nquis de la BeraudiIre, qui de\ait imourir, tr'ois ans
a;ris cetle lettre, le 14 mai 16'6, h ''ige de quatre-viugt-dix
ans.
Je vous prie aussi, si
1.'cvque de Cahors poursuivait :
rous le juyez e propos, de faire eulendre i Monseigneur (de
Beauvais) qu'il est Itrs important qu'on y pourvoie d'une personne qui ail toutes les qualits requises, pour le meltre en un
dioci's de telle importance, qui est fort ruind. II y a longtemps
que j'artis parld i Monseiyneur le Cardinal (de Richelieu) pour
y mentre M. Brandon, qui me semblait propre pour le remettre;
rton
dernier royage
et M. des Noyers me l'avait fait esprere. n m
de ia cour ) (22).

Le candidua d'Alain de Solminihac n'etait pas inconnu de
saint Vincent, qui avait eu souvent I'toccasion de le reneortrer.
particulii'rement aux conferences du mardi tenucs A Saint-Lazpre, et aux rdunions de la compagnie du Saint-Sacrement (23).
II est i croirc- que saint Vincent lie dut pas soutenir cette

candidature avec vigueur, car il avait sur Brandon d'autres desseins. II songeait alors i lui faire attribuer le siege de Babylone.
que Brandon refusa d'ailleurs (24).
22) CGoste. Corresp., 1I, p. 389.
(23) Dans 'es Annales de la Comnpa•nie du Saint-Sacrement, par
le conitce Renl de Voyer d'Argenson (Edition H. Beauchet-Filleau, Marscille, 1900). on lit. p. 19 : Ce fut pendant la sup6riorit6 de M. le due
Ide Ventadour et M. Frizon, ecclesiastique, . que M. Brandon, lors conseiller au Parlement de Paris, et depuis dveque de Pdrigueux, fut admis
dans la Compaignie. Ses vertus et son excellente conduite episcopale
I'ont rendu si digne d'une eternelle memoire, qu'il merite bien d'ttre
icti nomim et que la Compagnie tienne & honneur de I'avoir eu pour
ron'frire. n
(24) Philiherl de Brandon naquit & Moulins, alors du diocese d'Auhien. II 6iait le Ills d'Antoine, conseiller du roi, maitre ordinaire en la
Chamnire des comples, et de Charlotte Gayant. Requ conseiller du roi
au Parlement de Paris le 18 fdvrier 1622, it epousa Marie-Charlotte de
Ligny, niece du ehancelier Seguier. De ce manage naquirent deum eifnils : une file. qui devint religieuse (voir Faillon, Vie de Monsieur
olier. p. 152, et la lettre inedite de Brandon, dans BJ.A.P.. 1876,
p. 315). et on fils Antoine. capitaine an regiment des gardes du roi,
mrort en 1674. Ce dernier est nomm6 comme parrain dans un acte de
'i.Iplhme de la paroisse Saint-Front, en date du 11 mai 1650 : - Monsieur Brandon, seigneur du Laureau. fils de M. I'EvAque de Periiueux, Arch. Communales de Pdrigueux, GG 58). - A la mort de
- femnme. Phi'ibert de Brandon entra dans I'Otat eccelsiastique sur le
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Quoi' qu'il en soil, apres la mort de Mlgr ie la BeWiudibe.
cc fut Jean d'Eslrudes qui ful noummnd u siige de Pdrigueux, en
juilet 1646 (25).
En apprenant cette nouvelle, Alain de Solminihac s'enpresse d'dcrire a saint Vincent pour qu'on oblige l'L\ique-nomnun
, de nleperdre pas an monment pour se rendre en (soni
diocese,
qui est dans une disolation, tant du spirituel que du temporel,
qui W'est pas imaginable. , I lui signale dgalement, en passant,
qu'on veut obliger d'Estrades a prendre pour vicaire g4ndral
ie sieur Alexandre de Fontpitoux, que Monsieur Vincent a vu
a Paris, et t qui n'a nulle sorte d'expirienee pour c6nduire un
diocese, ni meme toute la science requise pour cela, quoique
d'ailleurs il soit fort hommr e de bien et d'honneur. ) II Pavwertit
enfin d'autres machinations qui se trament. D'une part, c'est
Louis de la Rochefoucauld, qui, nommm
eýv\que le I.et lnie.
ddsire troquer son diocese pour celui de Pdrigueux ; d'autre
part, c'est !e neveu de 1'eveque de Condom, donl on parle pour
I'6veche de Pdrigueux. et dont ii faut absolument 6carter la candidature, car. ajoule Alain : a C'est celui qui avait trait e Monseigneur I'tewque d'Ayde, pour l'tvccche de Bayonne, duquel rvus
le Juteditcs indigne, pour action qu'il fit sortant de faire les
exercices chez vous, indigne de sa profession. n II n'y avait
qu'un moyen d'en sortir : ou de presser Mgr d'Estrades de rejoindre son diuocee, ou de faire nommer h sa place Brandon.
que d'ailleurs tout le monde reclamait (26).
Nous sommes en juiilet 1640. En avril 1648, rien rn'tait encore fait. Ie si8ge de PFrigueux 6lait toujours pratiquement vacant. " Quoi, s'derie Aiaiin de Solminihac, en derivant a saint
Vincent, laissera-t-on toujours le diocese de Pdrigueux dans la
misbre ? * Cette fois, Vincent mena rondement faffaire, et I'dvtque de Cahors pouvait enfin lui dire, le 22 juillet de la mzme
annee : , Je vous rends mile millions de grices de tant de soin
que vous avez pris pour nous donner M. Brandon pour Perigutcu, lequel enfin Dieu a bdni. J'espere qu'il en sera glorifid
et :ous rdcompensd a (27).
conseil du P. de Condren. 11 devint par la suite un des fondateurs
du S6minaire Saint-Sulpice avec MM. Olier, de Foix, du Perrier, de
Bassancourt ,son frbre), Amelote et Houmain Goste, Monsieur Vincent, II, 274) ; membre de la Compagnie du Saint-Sacrement (Coste,
op. cit., III, 313) et de la Confdrence des Mardis (Coste, op. cit.,
II
306). - C'est 1I sans doute que saint Vincent apprit & I'apprdcier A
sa juste valeur. II le proposa d'abord pour le siege de Babylone, vers
1647 {Coste, Corresp., III, 155), mais Brandon ddelina l'offre. Nommd
enfln au si~ge de P4rigueux, le 28 septembre 1648, 11fut sacr6 h Pontoise, la mneme annee, et prit possession de son siege le 23 mars 1649
'voir Livre-journal de Pierre de Bessot, p. 61, et B.A.P. 1874,p. 213).
-Mgr
de Brandon mourut a Paris, le it juillet 1692 {voir Coste,
Corresp., II, p. 29. n. 12, et les Annales de la Compagnie du Saint-Saerement, par le comte d'Argenson, p. 19, n.), et non pas le 13 Juillet
,cormme le disent le lire-journal de Bessot, et BHA.P., 1905, p. 88).
date . laquelle ii fut inhume dans 1'dgIise Saint-Eustache, de Paris.
(25) Jean d'Estrades ne prit jamais possession de son siege, qui
fut administri pcudant la vacance par des vicaires gdndraux
: Jean de
Lagarde, FranCois dleJay et Pierre Dalesme (B.BIA.P., 1905, p. 88).
L'Uvique-nomme de Pdrigueux fut saerd en 1648 et transfdrI
diatement B l1'veehi de Condom. 11 mourut le 16 Juin 1685. immnI26) Coste. Corresp., II,p. 624-626 : lettre du 31 Julllet 1646 :
11. p. 228, 256
(27) Coste, Corresp., III, p. 344.
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Le choix ltait en effet heureux. Mgr de Brandon prit possession de son siege, le 23 mars 1649, et ne devait pas d4cevoir
les esperances d'Alain de Solminihac et de son saint ami Monsieur Vincent (28). Ce dernier ecrivait h I'official de Cahors,
M. des Verges, le 4 septembre 1649 :
( Vous pouvez penser, Monsieur, si c'est de bon cwur que
j'ai rendu graces 4 Dieu de celles qu'il fail d Mgr de Pdrigueux
et ties services signalds que recipr6quement il rend d sa divine
Majestd. Vous mt'avez fort obligd, Monsieur, de m'envoyer ses
ordonnances synodules (29). Je les ai trouvzes dignes de leur
auteur et d'un-grand presage de beindiction sur son diocese. Sa
pietd et son zole. incornparables ont toujours fait espirer des
actions semblablcs. Dieu le conserve UI'Eglise un siecle tout
entier ! > (30).
Ce souhait du saint ne devait pas se rdaliser, pas m6me de
loin. Mgr de Brandon mourut trois ans apres (1652), non sans
s'etre depense sans mesure A la restauration de son diocese.
iJ, sais, lui ecrivait saint Vincent. le 20 juillet 1650, je sais,
Mouseigneur, que votre evdch est de petit revenu, qu'il est
chaIryd d'une grosse pension, que vous faites d'ailleurs de grandes charilts et qu'il n'est pas raisonlable que la bourse de Messieurs vos parents concoure toujours aut depenses d'un diocese
auquel vous ne donnez ddji que trop en donnant plus que vous
Wa're:, et vous rdonnaunt, vous-mAnme nu point que vous faites , (31).
Ce court ipiscopat de trois ans imprima cependant au dioei-e une impulsion considerable. La discipline ecclesiastique
fut restauree et renforcee. On a constat6 que les synodes perigourdins oii 'on compte le plus d'ordonnances sont ceux de
Mlr de Brandon et de Mgr Le Boux, au xvnt siecle (32).
Pour la r6forme du clerg6, Mgr de Brandon organisa des
Scongr6gations n, inspirdes probablement des Conferences du
;mrdi de Saint-Lazare, et organisbes hierarchiquement pour la
priere. I'etude, i'emulation. la fuite des occasions et la decision
des cas de conscience les plus pratiques du temps (33). L'honneur d'6tablir des retraites ecclisiastiques devait revenir A son
successeur Mgr Le Boux, dont les Statuts les contenaient en
germe.
Toujours epris du souci de a sanctification de son clergd.
.Mgrde Brandon accueillit avec'empressement le projet de deux
de -es meilleurs pretres, morts l'un et I'autre en odeur de saintelt : Jean de La Crople de Chantirac, commun6ment appel6
Monsieur de Saint-Pierre, et Pierre de Mbredieu, qui avaient le
dessein de fonder une Societ6 de pretres s6culiers, destinde,
cornme cel!e de Monsieur Vincent, A l'dvangdlisation du peuple
(28) Le lire-journal de Bessot (p. 6) assigne !e 23 mars pour la
prise de possession de Mgr de Brandon. Un autre manuscrit donne
le *2 mars (B.H.A.P., 1874, p. 213).
:29) Sur le synode tenu le 13 avril 1649, voir le Livre-journal de
BJssot, p. 63 : B..A.P., 1874, p. 214 ; Mgr Mayjonade : Les anciens
syIoldes dps dglises de *Perigueuxet de Sarlat, Cassard, P6rigueux,
30) Coste, Corresp., III, 480-481.
31) Coste, Corresp., IV, p. 43-44.
32) Mgr May 4 onade, op. cit., p. 13.
33) Mgr Mayjonade, op. cit., p. 11 ;Bernaret, Souvenirs historiVuis sur la Colldgiale Saint-Front, p. 35.
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par les missions, et a la sanctification du clergd. Cette Socite
fut 6rigde en congregation seculire par Mgr de Brandon, le 29
avril 1651, sous le nom de CongrEgation de la Mission de P6rigueux, et munie de statute forlement inspires de ceux de la
congr6gation de Monsieur Vincent. L'histoire de cette congregation qui. pendant un sikcle et demi, jusqu'd la Rdvolution,
joua un r'le (de premier plan dans le diocese, mWriterait d'lre
vcrile. Nous esptrons le faire un jour.
(n doit entin h -Mgr de Brandon 1'6tablissement et I'approbation des constitutioins de la Congr-gation diocfsaire des Sowurs
de Sainte-Marthe (34), dont le devouement est encore ie nos
jours si justement appreci&.
A I'instigation d'Alain de Soiminihac, ev6que de Calhors,
-aint Vincent cut dgalement a s'entremettre pour la nomination
de Nicolas Sevin au siege 6piscopal de Sarlat.
Quelque temps d&jh auparavant, un des membres des Conft',renes du mardi, M. Barreau. avait Etlnominm par le roi coadjuhlur dlel'ef\ique de Sarlat. Mgr Louis de Salignac de La .1olihe
Funelon (1602-1639) (35). Mais cette nomination, faite sans eI
rounsentenient de 1'dCvque, comme l'Ncrivait Monsieur Vincent,
le 8 janvier 1637, au chanoine Jean de Fonteneil, a Bordeaux (36). n'eut pas de suite.
A la mort de Louis de Salignac (22 mai 1639), le siege de
Sarlat resta vacant durant preis de trois ans. Jean de Lingendes fut alors nonmmE, et sacr6 a Paris, le 11 decembre 1642 (37 .
Saint Vincent connaissait personnellement le nouvel dlu. II
dcrivait le 26 aoit 1642, a son confrere Francois Dufestel :
, S.olre seminaire de Paris fait si bien que je pense n'aroir
jamais rien vu qui mr'ait plus consold et plus edifid. Monsciyncur I'ddque de Sarlat (Jean de Lingendes) y fut passer nl
joiurnoe. ily a quatre ou cinq jours. I1 vit tous les exercires,
qu'ils firent si bien qu'il s'en retourna tres touche, et je r',is
art',ue que j'en sens la douceur encore d prdsent qu eje ros
parle... , (38).
I.e nouvel eveque s'accommoda n6anmoins fort mal de -on
sioge, : il tait souvent absent et mmne briguait d'autres fon,iions.
Alain de Solminihac en tcrivit a son saint ani. le 3 mai
16i3 :
a J'ai appris, disait-il, que Monseiyneur I'Jvdque de Sarlat
poursuit d'dire pricepteur du roi, qui est certes un emploi bien
au-dessous de sa dignitd. Cependant son di.ckse, qui est un des
plus perdus de la chretientW, demeure abandonnd. Vous rendrii
un graui s'rrice 6 Dieu si vous en vouliez parler un mot ,'
Monsciqneur (de Beaucais (Augustin Potier). pour lui faire un
commanIdement de venir faire la charge, ou qu'on pourvoie d eet
e,'drchd ,, 39).
3') 15 mars 1650. Cette congr6gation a Wetfond6e en 1643.
353 Cosle, Monsieur Vincent, II, p. 329.
a(;) Coste, Corresp., I. p. 374. - Jean de Fonteneil fonda, & BorIruaux. vers 1636. la Congregation des Missionnaires du Clerg6, qui
dirigia le Srminaire de Sarlat jusqu'en 1681, deux ans avant Farriv',' dei Lazaristes (1683).
37, Jean de Lingendes fut promu, en 1650, au siege de Macon.
.8) Coste. Corresp., II, p. 289.
39' Coste, Corresp., II, p. 389.
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II semble que lMr de Lingendez ne lint guire coniple deý
avis, qui iui furent sans doute donnes. el comme bien d'autres
prdlats de son temps, ii n'obaerva que de maniere intermitlente
a r6sidence, plus souvent a laa Cour que- dans son diocese.
C'est ainsi qu'on le voit, le 22 juin 1643. prononcer. A SaintDenis, I'Ologe funebre de Louis XIII (40).
Cet,tat
de choses ne pouvait durer ind6finiment. Au bout
de trois ou quatre ans, Alain de Solminihac intervint encore
probablement aupres de saint Vincent et lui proposa sans plus
de faire nommer Nicolas Sevin en remplacement de I'dv4que d(ficient (41).
Emu des necessitbs du diocese et frappe par les qualit6l
exceptionne!les du candidat qu'on lui proposait, et qu'il connaissait bien (42), Monsieur Vincent dut mettre tout son credit
h la Gour pour faire aboutir cette nomination car, le 21 septembre 1647. 1'Bv&que de Cahors lui 6crivait :
a L'on nons a mandd de Sarlat que I'affaire de Monsieur
Sevin pour cet 6vdche dtait terminde et que les exrpditions devraient etre ddlivrees le 20 du courant ; d'ok- fen ai requ une
grande ine . (43).
Et deux mois plus tard, le 4 dcembre : c Je vous rends
grdces de tout mon cawur de tous les soins que cous avez pi'is de
nous donner .Molsieur de Sevin pour dveque de Sarlat. C'est une
euvre de si grand nmrite qu'il ne se peut dire , (44).
Les rapports de saint Vincent avec le nouvel 6xvque deimeurirent toujours !res cordiaux. 11 6prouvait pour lui la plus
grande estime et se plaisait a faire sa louange.
En 1651 ou 1652. il ecrivait a un autre 6vcque :
( Monsieur de (Sarlat). qui a tenu ferme en son diocese,
a fait revenir sa rille sous I'obdissance du roi, lorsque, dans les
premiers mouvements, elle s'dtait ddclar#e pour ie parti con,' s'cst
trair;e
; de quoi il a re~,' de grandes louanqes h la Cour
ouvert la voie a une reconnaissance , (45).
Alors que Mgr Sevin etait dji? coadjuteur de Cahors. saint
Vincent I'invita A venir A Paris pour donner la retraite des ordinands de mars 1656 ; ce que le prdlat fit avec grand succPs.
I.e saint en rendait compte ainsi h F'un de ses confreres :
,ANos ordinands se sont retirds bien satisfaits, grdces &
Dieu. apres nous avcir beaucoup 6difies dans leurs exercices.
Monseigneur I''vdque de Sarlat leur fait I'entretien du soir admirablement bien ; et comme on a regardd de pros la cause
d'un si heureux succs. on a trouvd que c'est son humiliti d suirre mot a mot le projet de ces entreliens qui a dtd fait par les
premiers qui les ont commences, sans y ajouter des pensees
curieuses, ni des mots nouveaux. ainsi que d'autres ont voulu
faire ci-devant, qui ont tout gadt, pour ne s'dtre rTduits d la
mdthode et simplicitt ordinaires, ni maintenus doans les matiWres propres ,) (46).
(40) Jarry, Nos Eveques, p. 68-69.
(41) Coste, Monsieur Vincent, III, p. 131, n. 2. et II, p. 422.
(42) Nicolas Sevin 6tait frbre de l'avocat de Saint-Lazare et memlre de la Compagnie du Saint-Sacrement (Coste, op. cit., III, p. 313).
(43) Coste. Corresp., III, p. 239.
(44) Coste, Corresp., III, p. 255.
(45) Coste, Corresp.. IV. p. 335. - Saint Vincent 6crivit A Mgr Sevin lui-meme, t peu pros dans les memes termes (Coste, Corresp., IV,
p. 344).
iG1)Coste, Corresp., V, p. 572, 575.
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Ilien done dc'donnant i ce que le Supdrieur de Saint-Luzare
I'ait invitd de nouveau & prchler la retraite pr6paratoire h 'ordination de juin 1658.
Dans une conference a ses missionnaires, on date du 8 juin
1658, Monsieur Vincent, a\ee cette bonhomie qui lui 6tait si
personnelle, rapportait ainsi une conversation qu'il out, A cette
occasion, avec l'dveque de Sarlat
Apres 1'avoir enlendu precher aux ordinands, it s'en alia
le trouver :
1 - Monseigneur, vous m'uvez converti aujourd'hui.
- Comment cela, Monsieur ?
- Vous avez parl si bonnemnent et si simplement que j'en
ai did touche et que je ne puis m'empicher de louer Dieu.
- Mon langage pourrait etre, il est vrai, plus relevd, plus
poli, mais j'offenserais Dieu si je ne n'exprimais simplement ! , (47).
Mgr Sevin garda lui-minme toujours la plus tendre v6n&
rution pour son saint ami. Le 22 aoCit 1660. un nois avant que
ce ilernier n'accoinplit sa vie pleine de meriles. il lui adressait
cetle lettre. oil se d6peint au vif la nature de leurs relations :
S11i m'-'nnuie bien de ne savoir point de ros nouvellcs ;
c'est ce qui me fait rous ecrire cette lettre pour vous en demander et pour cous faire ressouvenir de la promesse que vous
m'avez faite de ne m'oublier point devant Dieu, ni sur la terre,
ni dans le eiel.
< J'espbre, acec 'aide de Dieu. faire bientdt le tour de tout
mon diocese pour en voir tous les ecclsiastiques dans Icurs
congregations foraines. J'ai cru, n'aya;it pius qu'environ six semaines de cette annde propres d faire visite, que. si je la commeniais, je ne pourrais faire qu'un petit quartier, qui ne me
donnerait pas beaucoup de connaissance de man diocese, et que
le reste m'en serait inconniu, au lieu qu'allant partout, comme
je le puis pendant ces six semaines, j'en aurai, du moins, une
cunnaissance confuse, ct que, riyant tous les prdtres, qui doilent
atimier tout le reste du diecse,c tout le diocese en pourrait profiter. Vous voyez combien les prieres me sont ndcessaires en
cette occasion. Je vous supplie done de n'dpargner pas les vdtres,
ni celles deious vos Messieurs.
u Je vous envoie deux cents petites pilules et scruhaite que
Dieu y donne sa bhnddiction, afin qu'elles contribuent autant a
cotre sante que je le souhaite.
a Au reste, Monsieur, je vous suis bien oblige de ce que
rcus dpargnez ma bourse, comme rous I'avez fait au sujet de
Monsieur Insiguin. Vous en pouve: disposer dans les rencontres
que vous jugerez a propos, commet de celui qui est tout d fail
en Notrc-Seigneur, Monsieur, votre tr&s humble serviteur n (48).
P.-S. - Je fais bailler d Monsieur Cuissot les pilules pour
vous les faire tenir par le messager ,.
Mgr Sevin ne lermina pas sa carriere 6piscopale A Sarlat.
Alain de Solminihac, d6sirant s'assuret un coadjuteur pour
continuer son ceuvre a Gahors, avait jetd les yeux sur 1'dveque
de Sariat. et. le 2 juillet 1651, s'en ouvrait alnsi & saint Vincent,
en donnant les raisons de son choix. qui sont tout N r'honneur
des deux prelats :
17) Coste. Monsieur Vincent. II. p. 340 ; Corresp., XII, p.
;8 Coste, Corresp., VIII, p. 387-388.
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(( En meme temps que vous m'eites mandd que, parce que
je vots avais prid de faire ressouvenir la reine de ce que Sa
Majesid m'avait fait l'honneur de me pronettre pour mon successeur A mon dvechd, qu'elle vous avait repondu, quand vous
lui en parldtes, que je choisisse celui que je jugerais le plus
propre pour le service de Dieu, qu'elle le ferait approuver au
roi, je fis faire des prieres par tout mon diocese et ailleurs, afin
qu'il plAt a Dieu me faire connattre celui qui lui agrderait le
plus pour une charge si grande et si importante ; et apres avoir
murement considdrd ceux qui me sont venus dans la pensde.
examind leurs qualitis et pris conseil de personnes de grande
connaissance et pited, je me suis arrdt1 d Monseigneur l'eveque
de Sarlat, pour les raisons suirantes : parce que c'est un prdlat
qui vit saintement. donne un grand exemple, est fort ddtach,. a
une eminente pitoI. des vertus solides, est fort savant, prdche
bien, fort zdie et un> trLs bel esprit, bon jugement, une grande
sante, ben corps, est fort penible et laborieux et vigilant, a beaucoup d'exp:rience en la conduite d'un diocese et dans une
approbation universelle, et en grande reputation en cette province, dans mes maximes pour la conduite de son diocese et des
sdminaires. n'est ni trop dge ni trop jeune. Dans mon voisinage
enfin je n'en connais point qui ait les qualitds que mon diocese requiert comme lui, ni qui en approche. Aussi est-il estimd,
de tous ceux qui le connaissent, un tr&s digne prdlat... , (49).
Par le meme courrier, Alain de So!minihac dcrivait A la
reine Anne d'Autriche, pour lui demander Sevin comme coadjuteur (50).
Entre saint Vincent et I'eveque de Cahors s'4changea alors
A ce sujet toute une correspondance, of ce dernier prdvoyait
les difficultes qui pourraient s'opposer a son projet et fournissait lui-mome les rdponses A leur opposer (51). Les ddmarches
du saint aboutirent. Tout en restant 6v4quee de Sarlat. Mgr Sevin dtait enfin nomm coadjuteur de Gahors. et. en 1659. suee~dait. ? Alain de Solminihac apres avoir risign6n
son dvichW de
Sarlat (52).
L'heureuse influence de saint Vincent de Paul et de son
ami. le vinerable Alain de Solminihac se fit 6galement sentir,
en PWrigord. A I'occasion de la querelle janseniste.
L'tpiscopat francais avait tire de I'Augustinus cinq propositions, ddnt il sollicita du Souverain Pontife la condamnation.
La supplique avait 6tI rddigde par Mgr Habert, dvique de Vabres. Saint Vincent en fit part A Alain de Solminihac qui, le
13 octobre 1650, lui rdpondit :
4<Vous avez bien raison d'assurer Messeigneurs les prdlats
qui ont signd la lettre que vous me mandez, que je la signerai.
(49) Coste, Corresp., IV, p. 219.
(50) Coste, Corresp., IV, p. 219, 634-636.
(51) Coste, Corresp., IV, p. 518 ; V., p. 169-170.
(52) Au sujet du choix de Mgr Sevin, on lira avec profit le charmant recit qu'en a fait le P. Leonard Chastenet dans sa Vie de Monseigneur Alain de Solminihac, livre III, ch. X : a De I'amour qu'll a
thmoignd4 son dglise en lui procurant un successeur. * On rdformera
d'apres ces pages et ce que nous-avons dit nous-meme, l'nterpr6talion plutct defavorable, qui fut donnee au depart de Sarlat de Mgr Sevin, par le vicomte de Gerard. dans le B..A.P., 1910, p. 498-499.
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<tni. je ntos rn assure, lt de tres bon ieur, el de mon propre
saty. quand it scru bcsin. et serai toujours prdt d'impuyaer
par tout Ic monde iette mauraise doctrine, palan et publice.
Envoyez-mui done cette lettre, je vous prie, el ayrdez. que je

cunoimmunique ceci sous le secret a. Messeiyneurs de Sarlat et de
Piriyueur, Ctant bien assurd qu'ils la signeront tres volonliers , (53).

Messeigneurs de Brandon et Sevin ne firent, en effet. au<une difficult6 a donner leur signature et, le 13 fdvrier 1651.
'lveque de Cahors retournait & Monsieur Vincent " les trois
copies de lettres adressantes i Notre Saint PLre le Pape ', siinies de lui-memne et des deux Pvi'ques (54).
Deux ans apres. le 5 juillet 1653. saint Vincent faisait par\enir a Maain de:Solminihac et h Mgr Sevin. - Mgr de Brandon
plant alors decidd. - une copie de la bulle. non encore impriInme. par laquelle, le 9 juin precedent, le Pape avail d6clar6
hIrutiques les cinq propositions (55).
On voil par les pages pr&cdentes la profonde estime qui
unissail danm un mine amour des 'mes et de la puret6 de la
dioclrinee. les imiinents personnages, dont nous venons de parler.
Leur influence sur les destinees religieuses du Pdrigord ne
fut certes pas mediocre. Mais saint Vincent apparait comme
I'arbitre de la situation. C'est A lui qu'on s'adresse pour qu'il
use de son credit auprbs de ai Cour en faveur du bien des dioCseps ; c'est lui que V'on fail juge aussi des difficultis, qui parfois surgissent. m4me entre hommes de bien.
C'est ainsi qu'Alain de Solninihac lui 6crivait, le 25 mai
1650 :
,, Les diorses circonvoisins me ddsertent ie mien de pretres,
les ,'ncryant chercher pour leur donner des bendfices. Monseiinwur de Sarlat prit, it y a quelque temps, le ricaire qui servait
I'dtyise de notre seminaire Sainl-Barthilemy ; en quoi ii neicm
fit poini plaisir. Hier, ii m'en prit un autre, et avant-hier
Monse'iqjeur de Pdrigueux un autre. Si j'en avais plus qu'il
m'en faut. j'en serais bien aise ; mais je pense que cela ne sera
jiamais, si cela continue... " (56).
Nous ne savons ce que ful la rdponse du saint, mais pen
de ioeiIps apri's, I'devque de

Cahors prendra

sa revanche

en

enle\eant au diocese de Sarlat, non pas un pretre, mais son
4\%eque m6me...
2. -

SAINT VINCENT

ET LES

PRntRES

PARIGOURDINS

Lorsque Mgr d'Argouges sollicitait, en faveur de son diocese. l'indult pour faire I'office du bienheureux Vincent de
Panl. et qu'il alliguait, entre aulres motifs les 6minents services rendus par le serviteur de Dieu au clerg6 pdrigourdin.
ii songeait sans doute b ce que !'on disail commun6ment autour
de lui. a savoir que la congr6gation de la Mission de Pdrigueux.
qui rendait alors de si appreciables services par les missions
et par la formation des clercs, au grand s6minaire et dans les
(53'
(54)
'55)
:56)

Coste.
Coste.
Cosle.
Coste.

Corresp., IV,
rorresp. III,
Corresp., IV,
Corresp., IV,

p. 74.
p. 179 ; IV, p. 152.
p. 622.
p. 24.
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deux pelits siminaires tie Bergerac et de PNrigueux, avait RLt
fondie, en 1646, par Jean de La Cropte. sinon a i'insligation
de Vincent de Paul, du moins dans son esprit et sous ,:In

influence.

De tout temtps, en effet, les historiens locaux, qui out parl6
incidentment de cette congrdgation, out pretendu qu'elle avait
dtifondue a l'instar de celle des Lazaristes. et qu'elle avait vecu
de l'esprit m6te de saint Vincent de Paul.
Pour expliquer cette fondalion, le chanoine Entraygues
dmettait, comme plausible, cette hypothise :
( En 1640, une mission donnJe en Angoumois (57), par les
premiers disciples de saint Vincent de Paul mit cc dernier en
rapport avec Mgr de la Bdraudibre. Celui-lit, sueyyýra-t-il i celui*i,I'idde de fonder dans son diocise uanr eablissement de missionnaires charges A la fois d'dcany6iiser les campagnes et d(I
donner aux clercs une formation vraiment ecclesiastique ? On
lne
sail. (58).
Cette hypothese semble devoir Mtre ecartle car, ni dans
la vie, ni dans la correspondance du saint, on ine Irouve trace
des relations qu'il aurait cues avec Mgr de la BeraudiBre.
D'ailleurs, avee raison. le chanoine Joseph Roux pensait
justement !e contraire. Dans l'opuscule qu'il publiait itI'occasion du tricenlenaire de la Congregation des Sceurs de SainteMarthe, ii d6c!arail : a Quelques indications nuws font soupon)ner que, si (les missionnaires de P6rigueux) attendirent apres In
mort de Myr de ia Bdraudiere pour commencer leurs nouvelles
constructions; c'est parce que celwi-ci ne les royait pas de bon
reil. Cet devque avait etd toujours tros personnel et, en 1643,
itarait quatre-vingt-sepl ans , (59).
Mgr de la BWraudibre 6tait certes trop age p6ur faire figure
de r.?fornateur, et d'ailleurs son diocese, faute d'une main ferie. s'en allait A la d&rive.
Le 3 mai 1643, Alain de Solminihac, 6v0que de Cahors,
6crivait a saini Vincent que le diocese de Pdrigueux 0lait dans
une grande disolation, et qu'il etait fort ruin6 (60).
D'aucuns ont affirnme que Jean de La Cropte dtait i'ami
personnel de saint Vincent, et qu'ainsi ce dernier aurait pu lui
aggdrer I'idWe de la fondation de sa congregation.
Les historiens locaux, en etret, rdpotent A l'envi, avec SaintAllais, que I'archipretre de Ghantruae etait en grande relation
avec saint Vincent de Paul, qu'ils ftaient amis (61) et rmme
'57) D'apr's Abelly, II. p. 67-68, les Lazaristes donnerent deux
missions en Angoumois, A cette 6poque : en 1640, au bourg de SaintAmand. ct, en 1643, A Blansac.
'38) Monseiqneur Daniel de Francheville, p. 64.
(59) Tricentenaire de la Congregation de Sainte-Marthe, p. 42-43.
(60) Coste, Corresp., II, p. 389.
(61) Cite par Tamizey de Lairoque : Livre-journal de Pierre de
Bessot, p. 52, n. 1. Cf. If..A.P., 1942, p. 365. - Les abbes Petit et
Granger, qui ont beaucoup dcrit au sujet de l'ordination sacerdotale
du saint, et bien d'autres encore, sinon tous, ne cessent de I'affirmer.
- On lit les memes affirmations dans les a Mdmoires de la Socidtd des
Antiquaires de Picardie, tome X11I, Le Clerad de I'Eglise d'Amiens
en 1789, page 287. oh, h propos de Mgr Charles de La Cropte de
Chanterac. ne en 1723, commandeur de I'abbaye de Stry, puis 6vequeI11etait de cette pieuse famlle dont I'un
conmte d'Alet, ii est dit :
des membres Jean de La Cropte. avait merit TI'estime et I'affection de
saint Vincent de Paul. - (GitC par B.H.A.P., 1893, p. 202).
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I clhanuoine Ioux va jusqu'a dire : a Les deux principaux fondateurs de la Mission etaient de yrands amis du saint, et c'est A
l'instar des Lazaristes que Jean de La Crople et Pierre de Mbredicu fonderent leurs missionnaires , (62). C'est vraiment beaucoup trop dire, une exaeration manifeste !
Certes, nous aimerions bien qu'il en fut ainsi, mais Imalheurcusement nous n'avons pu. jusqu'i present, decouvrir un
seul document qui deaye cette altirniation.
Alors que saint Vincent est en relations assez suivies avee
le chanoine Jean de Fonteneil. fondateur. A Bordeaux, vers
1636, de la Congregation des Missionnaires du Clerge, commne le
prouvent les lettres du saint, aucune trace ne subsisle d'un rapport quelconque entre Jean de La Cropte et lui.
Bien au contraire, tout porte a croire que Monsieur Vincenl a complltemnent ignord la Congri-gation de la Mission de
lPrigueux et son fondateur.
En adoptant pour leur Socit~ ce titre de u CongrCgation
de la Mission ,.ies missionnaires de Pdrigueux commettaient,
du moins a leur insu. une v6ritable usurpation. Cette d6nomination, en effet. appartenail on propre et canoniquement a la
Congr6gation dle prdtres skculiers. fondee en 1625, par saint
Vincent, el elle lui a et1 toujours conservde. d&s l'origine, dans
toutes les piices officieiles, surtout on cour de Rome (63).
Si saint Vincent avait su que ia Congrdgation fondde par
Jean de La Cropte avait empruntc le nom mneme de sa propre
congregation, il n'y a pas de doule qu'il s'v serait oppos6
Monsieur Vincent, en effet, A la fin de' sa vie,- Lait devenu,
non sans raison, assez susceptible relativement au nom de
, Missionnaires n on de a Pretres de la Mission ,,qu'employaient
volontiers les nouveles congrgations qui. un peu partout,
s''tablissaient. II intervint plusieurs fois pour y mettre obs!acle.
Lorsque, par exermple. Christophe d'Authier de Sisgau, fondateur de la Congregation du Saint-Sacrement. fut tenth d'appeler d'abord son Institut : Congregation des Cleres de la Mission, puis, plus lard. Congrdgation des Missionnaires du Clergd,
saint Vincent s'6mut a la pensde des a inconv6nients qui arrixeraient de la ressemblance de nom * de cette compagnie avec
la sienne, et il pria son confrere de Rome. M. Almeras. d'y
Neiller, bien que, de son propre aveu, it ne vit pas comment 'y
opposer.
, D'ailleurs, 6crit-il, que ferons-nous ? Voild que quasi tous
ceuX qui entreprennent de deqi des emplois rapportants aux
n6lres, prennent qualitd de missionnaires, et cela, pour ce que
la mis6ricorde de Dieu, nous ayant appelds a cette profession, a
eu agrdable de donner quelque rdputation a ce nom. M. Olier
meme. qui, du commencement, semblait affecter le nom de
a Pretres de la comnmunauti de Saint-Sulpice ,, m'a tdmoiin6
desirer qu'on les appeldt , de la Mission ,,,
comme on fail, jusque-la qu'ayant dtabli deux on trois seminaires, ce n'a &td que
'62) Roux. Tricentenaire..., p. 44. - Dans la vie de Guillaume-Joseph Chaminade, le P. Simler afirme de m6me que la Mission de P(rigueux est , nee sous 'influence de saint Vincent de Paul * (p. 13).
d

{63) Une bulle du Pape Urbain VIII, e janvier 1632 (1i33), a
drigd la ComPagnie
de Saint Vincent, sous !e titre de u Congrigation
t

des Pr tres de la Mission *. nom qui la distingue de toutes les autres
communauthe, encore aujourd'hul.
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sous cc nom. Si c'est wt Iual, i! semble 81re necessaire A notre
qgard, qui ne pouvons l'dciter, car de nous y opposer, ce serait
CaitenAent ), (64).
Le saint ne devait pas tarder a changer d'avis et a se nontrer plus exigeant. Des incidents regrettables, dOs A la confusion des nomns. I'amienerent dans la suite A s'optposer formellement
ai ce que d'autres Instituls, nouvellement fondes, usurpassent le
nonm propre de sa Compagnie. II suffit de lire la longue lettre
qu'il adressait, le 5 octobre 1657, au vicaire gýa6ral de Lyon,
et ofi il exprime sans ambiguit6 et on toute humilite sa pensce.
Apr&s avoir montre tous les inconv6nients, qu'il a ddja exp6riment6s au sujet. de cette synonymie de noms, et qui risquent
de se produire i Lyon. pour la Congregation que I'archevdque
tie cette ville a l'intention de fonder sous le nom de a Pretres
de la Mission » le saint conclut :
SVooila, Monsieur, quelques raisons, entre plusieurs autres,
pour lesquelles nous avons cru devoir reprisenter a Monseigneur le chancelier les inconvdnients qui sont a craindre ciapres, si cette compagnie de Monseigneur de Lyon porte le nom
a de la Mission ).
a Nous ne trouvons rien a redire aux rigles que ce diyne
prdlat leur a prescrites, qui sont toutes bonnes et saintes, ni
qu'il se trouve des prdlats qui drigent de pareilles compagnies ;
ni de bons ecclesiastiques qui entreprenment les fontions que
nus pratiquons.Au contraire, Monsieur, nous prions Dieu tons
les jours a la sainte messe qu'il envoie de tels ouvriers a son
Eglise. Certes, je crois qu'il faudrait renoncer au christianisme
pour avoir d'autres sentiments.
o La difficultd va done, Monsieur, a la confusion des noms,
qui fait qu'on impute souvent les faits d'une compagnie a une
autre det mdme nom et qui en a d souffrir, et qu'il en arrive
beaucoup d'autres inconvedients. C'est pour cela que Dieu a mis
des differences dans les genres, les especes et les individus. Un
ciron a ses differences avec toutes les autres crdatures, en sorte
que nulle peut tdre dite ciron, sinon le meme ciron, tant il est
vrai que la sagesse du souverain Crdateur a pris soin de mettre
telle distinction entre les choses, que I'une ne soit pas l'autre.
a Cela posd, Monsieur, il semble que, s'il plaisait a Monseigneur l'archeveque de donner. un autre no-m d ces Messieurs
que de a Pretres de la Mission ,, comme. par exemple, de u Pretres de Monseigneur l'archevdque, du Clergd, ou du diocese de
Lyon n, ce nom conviendrait bien d la chose, puisqu'ils se ddvouent a faire touies les choses ecclfsiastiques que mondit seigneur lear ordonnera.
t De dire qu'on peut leur donner le nom de a Pretres de
mondit seigneur l'archevdque n et ajouter : ( pour dtre employds
aux missions de son dioc&se >, cela n'empdcherait pas, Monsieur,
que les inconvenients qui sont arrives avec les prdtres du SaintSacrement, d cause de la clause a ad Missiones n, dont j'ai parld,
n'arrivassent entre ces deux compagnies ici, le nom de a Mission , s'y rencontrant.Et partant it semble que ce sera une chose
digne de sagesse de mondit seigneur, de remddier en ce commencement a ces inconvenients et autres semblables ; ce qui
sera facile en faisant prendre un autre nom a sadite compa<64) Coste, Corresp., IV, p. 56-57
p. 299 ss.

; Monsieur Vincent, tome III,
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gnie, lui laissant ndanmoins tous les exercices qui se font a la
mission.
a Que si mondit seigneur n'agr6e pas cette proposition, trds
voltntiers nous changerons notre nom de a Missionnaires a en
un autre, si mondit seigneur l'ordonne ainsi, et que cela se puisse
en suite de quarante ans et plus qu'il y a que cette chdtive compagnie a commence d travailler, et a edid rigee par feu Monseigneur l'archev&que de Paris, confirm6e par bulles d'Urbain VIII et du Pape d'aujourd'hui. et par lettres patentes du
roi, cnregistries as Parlement... , (65).
A la lecture de cette lettre, il n'est personne qui ne voit
ce qu'aurait Wt6 la r6action de saint Vincent, s'il avait su qu',
P6rigueux se fondait une Soci6td ecclsiastique, qui empruntait jusqu'au nom propre de sa congr6gation. II n'y a pas de
doute qu'il en aurait derit A Mgr de Brandon ou & ses successeurs pour s'y opposer, et que ces derniers auraient fait droit
A ses r6clamations. Le silence du saint, puisqu'on ne trouve
nulle part trace d'opposition. et le fait que les missionnaires
ont toujours garde ce nom de c Pretres de la Mission , (66),
tout cela laisse suffisamment entendre que Monsieur Vincent
a ignor6 i'existence mr.me de cette congr6gation, ou qu'il la
connaissait h peine. Peut-on, des lors. supposer qu'il en ait Wet
l'instigateur ?
Ce!a ne veut pas dire pour autant que le fondateur de la
Congrgation de la Mission de P6rigueux ait ignore les ceuvres
de saint Vincent et qu'il n'ait pas voulu l'imiter (67). Nombreuses 6taient alors. en France, les compagnies de pretres,
fondees a 1linstar de celle de Saint-Lazare.
L'humble saint kcrivait lui-m6me : , Nos petites fonction.s
ont paru si belles et si utiles qu'elles ont donnd de l'dmulation a
d'autres pour s'appliquer, comme nous et avec plus de grdce quc
nous. non seulement au fait des missions, mais encore des seminaires, qui se multiplient beaucoup en France , (6S).
iG' Coste. Corresp.. VI. p. 498-502 : Cf Collet, op. cit.. II,
p. 31 ss. ; Abelly, op. cit., 1, p. 133. Voir 6galement l'attitude du saint
l' ard des Missionnaires des Indes (Cf Coste, table du vol. 14).
G66)11 semble qu'au dpbut les missionnaires de PNrigueux n'aient
pas eu de titre bien defini pour ddsigner 'eur congregation, et cela
pourrait peut-tlre expliquer le silence de saint Vincent ATson sujet
Us s'intitulaient tantOt , Congregation des Pretres Missionnaires de
PNrigueux ,, tantdt , Congregation (te la Mission de Perigueux ".
Ce dernier titre a prdvalu. alors que le premier leur dtait plus personnel et comme leur titre canonique. On le retrouve par exemple. dans
le textp d'un indult, qui leur fut concedd en 1771, par Clement XIV :
- Presiytert Communitatis Presbyterorum saecularium seu Missionariorum nuncupatorum n (Cf Caries. Monographie de Saint-Front. p. 79).
'67, Non seulement Jean de La Cropte a emprunt &.saint Vincent le nom meme de sa Congregation, mais dans les quelques lettrfs.
qui nous ont 616 conserv.es de lui, on retrouve certaines ressemblances de doctrine et meme d'expressions, qui peuvent laisser entendre
qu'il a eu entre les mains des 4crits du saint. Lettres personnclles
qu'il aurait recues du saint, ou !ettres adressdes A Mgr de Brandon
Myst.re I... Une de ses lettres a un garcon servant de la Mission porte?
l'en-tmte si habitw.lle & Monsieur Vincent : n La grace de Notre-Si!gneur soit avec nous pour jamais !
; en d'autres, au-dessous
la
signature. on Irouve les abreviations qu'employait 6galement de
saint
I I
l
de la Congregation des Pretres
Vincent :
. d.I.C.p. .m. ,Indigne
de la Missionr.)
rp.
. 51
'68) Coste, Corresp., VIII, p. 510.
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II est done possible quo Jean de La Cropte ait dtd au courant du mouvement de restauration religieuse, parti particuliirement de Saint-Lazare, et qu'il ait concu le dessein d'y collaborer par la fondation d'une communaut6 de pretres sdculiers,
se livreraient 6galement aux missions et a la formation
sqi
es clercs. Mais, en toute vdrite, nous ne savons pas quand, par
qui et comment, ii entendit parler des oeuvres de Monsieur Vincent. Fut-ce par I'intermddiaire du chanoine Jean de Fonteneil,
de Bordeaux, ou de quelque autre pretre de cetTe region ou
d'ailleurs ?
Quoi qu'il en soil, son dessein primitif, qui avail ddja recu
un commencement d'exdcution au moment de l'arrivde, a Pdrigueux. de Mgr de Brandon, ne put que se raffermir et se pr6ciser, grace aux conseils et aux encouragements de celui-ci. Et si
la Congregation de la Mission de Perigueux a requ l'empreinte
de l'esprit de Monsieur Vincent, ce fut trrs vraisemblablement
par l'intermndiaire de ce prdlat, qui, lui, avait tc4 un authentique ami du saint, et avait longtemps vecu dans son entourage.
Le chanoine Joseph Roux, qui a patiemment etudi6 I'histoire de la Congregation de Sainte-Marthe, dont it fut de longues
anndes l'aumOnior, a dgalement soutenu que l'influence de saint
Vincent se serait ctendue a cette congregation.
Si. kerivait-il, les missionnaires out << contribud A la fondation de Sainte-Marthe. il n'est pas 6tonnant de retrouver dans
les constitutions de 1650, des articles inspirds par 1'esprit mrme
de saint Vincent de Paul ) (69), et it en donnait comme raison
1'amiti6 qui, d'apras lui, unissait au saint les deux fondateurs
de la Mission, Jean de La Cropte et Pierre de MBredieu, qui
avaient institud leur Institut a l'instar des Lazaristes.
Telle ne semble pas etre la stricte verite. II est p!us probable que ce fut encore par I'intermediaire du meme Mgr de
Brandon qui approuva, en 1650, les constitutions de SainteMarthe. que l'esprit de charitd du saint et son genie organisateur ont pu marquer leur emprointe dans 1organisation de cette
Cangr-gation.
3.

-

SAINT VINCENT

T

LES SiBMINAIRES

PIRIGOUILDINS

§ 1*. - Le Sdminaire de Pdriguerx
T.s origines du SEminaire de Pdrigueux sont assez mal
connues.
Mgr de la B6raudiere avait fond6 de ses deniers, en 1623.
un sfminaire - pour y faire nourrir des pauvres escholiers ".
Co premier s6minaire dut probablement disparaitre avec son
bienfaiteur. car, .en fait, dans sa bulle de nomination, en 1648,
M31r de Brandon recevait entre autres consignes, celle d'driger un
s'minaire dans sa ville 6piscopale, conform6ment aux prescriptions du saint Coneile de Trente (70).
Mgr de Brandon, aid6 de son frbre Balthazar Brandon de
Bassancourt, se mit probablement a I'oeuvre, des le debut de
'69) Tricentenaire..., p. 44.
T70) - ...voluitque Sanctitas sua quod idem Philibertus in primno
dicta Ecclesia Petraqoricensi praebendam poenitentiaiiam ac Seminarium ad praescriptum Sacri Consilii Tridentint ertgat et in finitate
montem pietatis erigi curet... a (Cople des Archives de
Pctranoricenst
•
1'• vie

de Pdrigueux).
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son
zipiscopat. Dans. ses ordonnances synodales d'avril 1649, en
fllet, il est fait allusion A l'existence d'un s6minaire, oui les sousdiacres pauvres pouvaient itre admis a deineurer c quclque
temlps ).

Un peu plus tard, en octobre de la mime annee, les e\ tques
d'Alet, de Paniers, de Sarlat el de PWrigueux, reunis au chiteau
de Mcrcuis autour d'Alain de Solminihac, emetlront le voeu que
les cleres denmeurent au sdminaire aun an entier avant de prendre I'ordre du sous-diaconat , (71).
La question se posa bient6t pour Mgr de Brandon d'assurer par des prltres compdlents et capables, la conduite de cette
inaison d'education sacerdotale. 11 songea tout d'abord aux missionnaires de son ami Monsieur Vincent, et s'en ouvrit & M. des
Vergnes, official de Cahors, diocese ot. depuis le 12 juin 1613,
le sdminaire Ctait dirig6 par les fils spirituels du saint.
M. des Vergnes, h son tour. pressentit le fondateur de la
Congr6gation de la Mission, qui lui ecrivait, le.4 septembre. la
lettre suivante :
a Vous savez, .Monsieur, que nous sommes tous didids au
service de Nosseigneurs les dveques. Si Monseigneur de Pdriguetx nous commande de prendre soin de son seminaire, nous
lui enverrons des meilleurs sujets que nous aurons, et cela
quand il lui plaira. Si vous jugez qu'il soit a propos de I'en
assurer, je' vous prie de le faire ; je veux dire, a* cas qu'il le
souhaite, et non autrement. Il est d souhaiter que tels affaires
se fassent par le seul mouvement de Dieu, plut6t que par la
persuasion de quclqu'un. , Et le saint ajoute en post-scriptum:
AAu cas que mondit seigneur ait agreable de se servir de ncus,
il nous obligerait de nous le faire savoir deux mois auparavant
l'ablissement, afin quo nous disposions autant d'ouvricrs qu'il
en ddsirera ) (72).
L'affaire &tait lancee et tout un echange de correspondance
s'dtablit aiors eutre Mgr de Brandon, Alain de Solminihac et
saint Vincent.
.Mgr de Brandon derivit sans doute h saint Vincent une
eIttre, qui n'a pas Wd6conservie, et dans laquelle il le priait
de lui envoyer deux pretres pour son s6minaire. car, dans une
lettre du 20 juillet 1650, le fondateur de la Mission lui en propose quatre : deux pour le seminaire, et deux pour les missions. Les raisons que ce dernier allEgue pour agir ainsi mdritent de retenir I'attention, car elles traduisent la conception
personnelle qu'il se faisait alors des s4minaires. Voici la lettre
en question :
c Je vous remercie trbs humblemcnt, Monscigneur, du
nmoyen que vous nous voulez donner de rendre quelque petit
service d Dieu ; mais je vous supplie avec tout le respect qui
m'est possible d'agreer qu e e vous reprdsente que ee n'est pas
assez de deux ouvriers pour un 4tablissement conforme t votre
souhait et a notre Institut. Vous avez en vue le sdminaire et
nous avons obligation aux missions ; notre principal est I'instruction du peuple de la campagne, et le service que nous rendons A l'dtat ecclsiastique n'en est que l'accessoire. Nous sacons par expdrience que les fruits des missions sont ires grands,
(71) Cf. Degert. Histoire des Sdminaires francais jusqu't la Revolulton 2 vol.. Beauchesne. Paris, 1912), tome II, p. 313.

(7"2
Coste, Corresp., III, p. 481.
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pou" ce que les bcsoins des pauvres eans des chumps sout cxtremes ; mais, comme leurs esprits sont yrossiers et mal cultivrs pour Cordinaire, ils oublient facilement les connaissances
qWu'ok leur a donnecs et Ics bonnes rdsolutions qu'ils out prises,
s'ils n'ont de bons pasteurs qui les entreliennent dans le bon
dtat oh on les a mis. C'est pourquoi nous ldchons aussi de contribucr Et faire de bons cccedsiastiques par lcs exercices des ordinands et par les siminaires, non pour abandonner les missioCns. mais pour conserver les fruits qui se font par elles ; de
sorte, Monseigneur. qu'il est i souhaiter, puisque vous desirez
avoir des missionnaircs, que vous en ayez an moints quatre
pour les deux functions, lant i cause de la peine qu'ils auraient
d'omettre la premiere, qui est celle des missions et qui est de
tris qrande utilitd, comme j'ai dit. mdme pour les paroisses les
mieux cultivees, quie pour l'cccasion qu'on aura d'y mener les
sermiaaristes djac avances, soil pour leur faire exercer les instructions qu'ils aurot' rc•ues au seminaire, soil afin qu'ils appreinent mieux les fonctions curiales et ecclesiastiques, en les
royant pratiquer aux ndtres qui dvangdliseront les pauvres...
v La difficultd va i l'entretien de ces quatre ouvriers. Je

sais, Monseigneur, que votre evechd est de petit revenu... Et
partant, je tous supplie de n'avoir dgard d ma proposition
qu'atttant que la chose sera faisable. En voici un moyen : M...,
de rotre diocese, oif ii a un prieurd, nous l'a offert ci-devant
pour nous y elablir ; peut-ttre qu'il sera encore en disposition
da cru.s ie remeltre " (73).
.Mis probablement au courant de eediff6rend entre Algr de
Brandon ct Monsieur Vincent, Alain de Solminihac ,.crivait peu
Je vous prie d'cnvoyer
apries i ce dernier. le 13 octobre 1650 :
an plus tdt des vttrcs i Monseiyneur de PNrigueur,puisqu'il les
ademandes, quand il n'y en uraait que trois pour le commencm,'nt : car it ne Iardera guere h en demander d'aulres ,, (74).
'railt Vincent obteinmpra. et le 31 dcembre de la nirnme anenn-e. il pouvait annoncer A l'dv\que de Cabors, qu'il avait
voye des ouncriers a Monscigneur de PErigucux n (75).

Tandis que les missionnaires de Saint-Lazare dtaient ar-

rives, Mgr dle Brandon se preoccupait d'orgainiser son s6minaire
sur le modilo de celui de Cabors. II mandait, le 28 d6cembre. a
Alain de So!minihac : c Je vous prie de me faire la faveur de
m'envoyer Ies copies de I'eslablissement de votre Sdminairc.
pour rigler le nutre. pour lequel Monsieur Vincent m'a envoie
trois de la C6oigrdgation, qui sont ici depuis peu " (76).
731 Coste, Corresp.. IV, p. 42.
74) Coste, Carresp., IV, p. 95.
:i5) Coste, Corresp.. IV, p. 131.
en(76) Saint Vincent annoncait N Alain de Solninihac qu il avail
voyd des ouvriers 4 Monseigneur de Pdrigueua , (Coste, Corresp. IV,
131j. Combien de missionnaires firent-ils envoyds ? Coste ne parle que
ldedeux : Charles Boyart et Denis Laudin (IV, 131, n. 2), les memes qui
sont nonmmss dans la lettre de saint Vincent ;t M1r de Brandon, qui rappelait les missionnaircs & Paris (Coste. IV, 167-168).
Or. Mgr de Brandon dcrivait i A'ain de Solminihac, le 28 ddceembre 1650 : , Je vous prie de me faie la faveur de m'envoyer les copies
de l'establissement de votre Siminaire, pour rdgler le ndtre, pour lequel
Monsieur Vincent m'a envod trols tie la Congrdgation, qui sont ici deluis peu. , (Chan. Sol, Alain de Solminihac, Lettres et documents,
p. 428.)
On aurait pu croire t un lapsus calami de I'evdque, bien que ce
fol Rtrange. Or, le troisiime missionnaire n'est rien moins que Bernard
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Conlne il 1'6crivait lui-inmune i saint Vincent, le 4 janvier
de 1'ann6e suivante, Alain de Solminihac s'empressa d'envoyer
&h I'dvque de Pdrigueux, la copie de l'4tablissement des mis.
Codoing, 2un des premiers et principaux compagnons de saint Vincent,
qui prit la direction du nouvel etablissement.
Aux archives de la Visiation de Pdrigueux, dans la copie d'un prod'ecclesiastiques, composee par Mgr de
cs-verbal d'une Assemble
Brandon pour juger I'authenticite de trois guerisons miraculeuses operees par l'interccssion de Francois de Sales, on releve parmi les noasl
des membres de ceite Assemblee : a Jean Detacropte, prieur de Chantdrac, docteur en thdologie, premier et plus ancien prestre de la Congregation et communaute des Eccldsiastiques de notre dioedze en la presente ville. [N. B. - Jean de La Cropte est le fondateur de la Congregation de la Mission de Perigueux, drigee par Mgr de Brandon, en
1651.] Codoin, prestre, docteur en thdologie de la Congregationdes PNres
nissionnaires de Saint-Lazare et de present Superieur de nostre sCminaire... ' :Archives de la Visitation de Pdrigueux. tome 2 des circulnires, p. 390.) Celte Assembl6e s'est tenue le 20 janvier 1651.
Chose curieuse, le nom de Codoing ne figure pas dans les signatures
du proces-verbal avec les autres. Est-ce oubli du copiste. ou C:udoing
designe pour faire partie de I'Assemblee, ne fut-il pas present ? Peutetre avati-il ddjB quitt6 P6rigueux pour aller renseigner saint Vincent
sur les affaires du Sdminaire, qui ne marchaient oas ; ce qui expliquerait aussi pourquoi seuls les deux autres missionnaires sont mentionnis dans la lettre de rappel.
Qu'il e'agisse de Bernard Codoing. telle semble bien la verite. La
derniure lettre que saint Vincent lii dcrit & Richelieu est du 14 septembre 1650 (Coste. IV, p. 80), et d'apres cette lettre et les prec6dentes,
il semble que sa prtsence L Richelieu n'ctait plus desirable. Par allleurs, le 15 janvier 1651, M. Lambert aux Couteaux dtait Supdrieur &
Richelieu ;Coste. IV, 143).
Le choix de Bernard Codoing comme Superieur de Pdrigueux et sa
forte personna'it! infirment I'hypothese de Coste que les missionnaires
envoyes . Pgrigueux auraient pu avoir &t0 rappelds parce qu'ils se
seraient montres inferieurs a leur tAche 'Coste, Monsieur Vincent,
II, .18).
Ce petit point d'histoire aura l'avantage do complnter la note de
Coste qui, signalant la mention du nom de Codoing, dans une lettre de
saint Vincent, en date du 10 novembre 1650, h la duchesse d'Aiguillon.
ajoiute : , C'est la derniere fois que nous trouvons mention de Bernard
Codoing dans la correspondance du saint. Nous ne savons ce qu'il deviat , 'IV, j09. n. 2).
Cette disparition de Codoing, apres les dmfi:ds qu'il eut avec saint
Vincent. a Richelieu. puis aprls 'echec de l'etatlissement de Perigueux,
ne signifie-t-elle pas qu'il aurait quitte la Compagnie ? Et quelle part
Codoing a-t-il eu dans l'echec mnme de Perigueux ?
P. S. des Annales. - A cette note et ddcouverte de M. Contassot,
qui interesse le sort de Codoing, apres sa sortie de la Compagnie, ajoutons que. dans des notes poslerieures h sa publication, M. Pierre Coste
releve une citation des Mdmoires ecchlsiastiques 1675-1698 (Bibl. Nat.
Manuscrits fonds francais 23.507. f* 4-'.
A propos du Grand Sdminaire de Sens, confl hala Congrdgation de
Saint-Lazare par contrat du 6 octobre 1675, I'auteur desdits Mdmoires
observe que , le but de feu Monsieur Vincent, son Instituteur. n'estoit
que pour des missions de campagne. Elle rcette Congrg.ation] conservera sa pidli tant qu'elle observera religieusement la renonciation A tous
priviliges, et la ddpendance des EvEques et des curds oit son lnstituteur
et I'ordre canonique I'ont mise indiscutablement. Innocent X eut toutes
tes peines du monde de l'approuver de peur. disait-fl, que la ddmangeaison tdu fratarsy. c'est-&-dire de se faire frares ou rdguliers, ne la
prit ; et sans le grand crdit de la feue reyne mere, it n'y auroit pas
consenti A cause des vaous simples qui estoient dej& ou qu'ils voulaient
introduire, disant au Supdrieur de Saint-Charles (sic pro Saint-Lazare'
A Rome qui depuis a quittd la Congregation et a estE grand vicaire tie
feunMonsrigneur de Gap, qu'il esteindrait dans le moment ce nouceau
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sionnaires h Cahors. et celle des patentes du roi, ainsi qu'il le
d6sirait (77).
Que se passa-t-it sur ces entrefaites ? Nous ne le savons pas
avec certitude. Trois mois A peine apres leur arrivde, le 1" avril
1651, saint Vincent rappelait ses confreres et adressait
Mgr de
A
Brandon la lettre suivante :
t Les diverses lettres quc j'ai reVues tie plusicurs eccldsiustiques de votre ville et de ceux qui ont le bonheur de vous
approcher, Mouseigneur, m'ont fait assez connaitre que nous
sommes tout d fait indignes de rendre service 4 Dieu sous un
si bon prelat que vous 6tes ; et quand je pense aux raisons que
la Providence a eues de nous faire passer pour tels, je n'en vois
pcint d'autres que mes pdches. C'est pourquoi, Monseigneur,
j'espere que vous aurez agrdable que Messieurs Bayart et Laudin s'en reviefent, selon l'ordre que je leur en donne. Cela
n'empdchera pas que vous n'ayez toujours un soucerain pouvoir
sur nous et que je n'embrasse avec plus de joie que jamais les
occasions que Dieu me donnera de vous complaire et de vcus
obdir... , (78).

Les historiens du saint se sont demandd les raisons de ce
brusque rappel, qui pratiquement 6tait un &chec pour saint
Vincent et ses confreres.
Cosle se pose la question : Les missionnaires ,(se montrerent-ils trop au-dessous de leur tdche, ou les pourparlers engages au suj94 du contrat de fondation montrerent-ils qu'un accord
dtait impossible ? Nous ne savons , (79).
Pour nous, nous croyons que la vraie raison de ce depart
u'est pas Ia, mais que cette raison a Ote parfaitement devinde et
exposee par Alain de Solminihac, tres au courant des atfaires
de Pdrigueux, lorsque, quelques jours plus tard, le 26 avril. ii
6crivait h saint Vinceni :
corps, s'ii soupconnait qu'il voulut jamais devenir rdgulier, etc. *
M. Coste, rusumant cette citation, conclut : Ce superieur ne peut etre
que M. Codoing.
Les m6mes notes dudit M. Coste ajoutent comme rererence : Archives departementales de la Gironde (Bordeaux) 0 700 (liasse 16501710) Oficialit6 (appels d'Agen), Agen, 1656. Appel de Messire Bernard
Codoing, curd de Saint-Hilaire d'Agen, interdit par les Vicaires gdndraut.

Inserons & cet aspect de la forte personnalitd de Godoing, que M.
Raymond Chalumeau. en septembre 19-3, a relevd aux Archives municipales d'Agen. GG 92 p. 7, Bernard Codoing, docteur en thdologie prit
possession de la cure de Saint-Hilaire d'Agen le 24 juillet 1654. La maJeure partie des Actes (baptemes, mariages, signatures), sont derits de
sa main. Le dernier bapteme qu'il fitdans la paroisse est du 2 janvier
1673. Le premier hapteme de son successeur est du 21 janvier 1678.
Signalons que les dvdques de Gap, en ces temps-la, aprcs Pierre
Marion (1662-1675) sont : a) Guillaume de Meechatin (entree & Gap,
4 ddccmbre 1677 : ddcdde en fevrier 1679) ; b) Victor-Augustin de Mtliand. aumonier de la reine Anne d'Autriche, pr6conisd & Rome le 27
mai 1680, sacre en juillet 1680. arrive & Gap peu avant la Noel suivante. En juin 1684, ilest nomme par le Rol h 1'vicche d'Alet en Languedoo ; il obtint les Bulles en 1692 seulement. En 1698, malade, t1
rnsigne son 6viche, et se retire A Paris au Sdminaire des Bons-Enfants,
oifil meurt le 23 septembre 1713. (Gallia christiana notTssima... par le
chanoine J.-H. Albanes, Montbeliard, 1899, p. 524.)
F. COMBALUZIER.

(77) Coste, Corresp., IV, p. 136.
178) Coste, Corresp., IV, p. 166-167.
'79) Coste. Monsieur Vincent, II, p. 148.
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"J Monsieur Cuissot m•'a dil qu'il vuus acait ecrit les suins et
la diliiyeace que j'ai apportts pour emp.cher que les rdtrcs quo
vous aviez envoyds f PNriyueu.r, ne se retirassent, mais je ne
l'ai pu empdcher, pour l'avoir su trop tard, la chose dtant rdsolue
quand j'en ai eu avis. J'ai bien reconitu, par une lettre de Monseiyneur de Periygeux, et par la relation que M. Cuissot m'en a
faite, que ce 'est pas lui qui en est la cause, mais M. de Bassancourt qui a privalu. Je crois vous aroir mandJ que je l'avais
trouvc dans le dessein qu'il est d present de conduire le seminaire par des ccclsiastiques particulicrs, lorsqu'it revint d'Alet;
mais je 'en aauis dissuadd et fait rdsoudre d'en donner la conduite aux v6tres. Je me doute qu'un traitd que M. le curc de
Saint-Sulpice a fait du seminaire, des scminaristes, et de ceux
qui en doivent avoir la conduite (80), y ait beaucGup contribud
et pcut-etre en est la seule cause. M. le doyen de Carennac me
l'a enrivyd. Je m'en vais lui dcrire que je I'ai troued fort beau
et bien dressi ; mais, pour ce qui est de la pratique d'icelui, je
la trouce non seulcment
tres difficile, mais impossible. 11 dit
qu'il ne faut pas bcaucoup de personnes pour le conduire, qu'il
suffira trois ccclsiastiques ct 'dce;que, qui sera le suprieur,et
ddcrit les qualites de ces ecclsiastiques et quels is doicent etre.
Je crtis avoir un des plus beaux et peut-etre Ic plus grand clerg6
qui soil duns diocese de cc royaume ; je m'en vas demander audit sicur de Carennac, qui est de won diocese, qu'il m'en nomme
un seul qui ait ces qualitLs ; je dirai bien davantage, je ne pense
pas que de cinquante ans j'en trouvasse un. II y a bien de la
diffdrence de la pratique i la spdculation. J'ai (s'il me semble)
des raisons invincibles contre cela et pour faire voir qu'i faut
de nccessite donner la conduite des sminjaires a des communautis. Saint Charles, que Dieu a donne 4 son Eglise powr un
excmple de perfection a tous les prdlats, en a use de la sorte
ayant donnd la conduite de ses snminaires aux communautds.
(<Monseigncur de Pdriyueux sera ici d'amjourd'hui en huit,
oi j'cspl're qu'il passera tout ce mois de mai. Nous saurons plus
particuelirement comme les choses se sGnt passecs , (81).

Nous ignorons ce que furent les esplications donnees a Alain
de Solminihac par Mgr de Brandon. maij il n'est pas teinraire
de les soupqonner.
L'd6vq-ue de Cahl o rs peaisait juste en rejetant la responsnbilite du d6part des fils spirituels de saint Vincent sur Balthazar
Brandon Ie Bassancourt. frIre de l'v\-que de Perigueux. et son
grand vicaire.
De Bassancourt avait longtemps vdcu dans 1'entburage de
M. Olier. avec qui il avait it6 ordonnd pratre. 11 s'ktait mieni
oint
l ui. en IG12, lorsque ie fondateur de Saint-Sulpice ,t;!blit sa communault naissante i Vaugirard (82). Bien qu'il I'eul

'80) « Project de l'establissenment d'un seminaire dans
diocse
par un prestre du cleriq , (Jean-Jacques Olier. Paris, 1651, un
in-4*). LI
seconde partie de ce trait6 est restee manuscrite fCoste, Corresp., I'.
p. 185, n. i). On trouvera cc m6moire dans Faillon, Vie de Monsieur
Oler. 11, p. 411.
(81) Coste. Corresp., IV, p. 184-185.
(82) Vie tdeMonsieur Olier Versailles. 818, p. ll. - M.
chargea de Bassancourt du soin de l'interieur de 1'dglise et de laOir
diA'ction des cdermonies. Ceux qui ont 6crit sur de Bassancourt le prot
sentent iuanimement
sance de la

Sainte

comme un pritre tr s verse dans la connaizEcriture, des certmonies du chant, :ans I'admini--
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.quitt pour rejoiidre son frtire nonmin dvdeque de Perigueux.
de Bassancourt resta loute sa vie en relations suivies avec Monsieur Olier, comne en fait foi le billet suivant que celui-ci lui
adressait, en 1650 :
U Je vous remercie des sentiments d'amour et de tendresse

que vous temoiynez pour la paroisse ct le seminaire de SaintSulpice ; fun et l'autre conser'venl pour vous le respect et les
reconnaissances qu'ils vous doivcnt... n (83).
tien done d'dtonnant que de Bassancourt ait Mu de mauvaise
grace I'arrivte au stiinaire de Pdrigueux des disciples de Monsieur Vincent, alors que lui-minme avait peut-,tre pensd organiser ce s6minaire d'apres les donntes du a Pr6jet de I'etablissceent d'un seminaire danrs un diocese ,,que son ami M. Olier
veuait justement de faire paraitre (1651).
EL ceci parait d'autant plus probable que le s6minaire de
Perigueux. tel qu'il existait alors,
tlait en grande partie son
<euvre. Un temoin de l'epoque nous apprend, dans son livrejournal, que M. de Bassancourt « a ait pris de Irks grands soins
au retablissement (duSdminaire et y (avait) fail de trPs belles
rdparations , (84).
11 pouvait, en outre, compter trouver dans le diocse mume
les hommes capables de diriger le s6minaire, et qui auraient
!'avantage de rdpondre au projet de M. Olier. c'est-A-dire d'6tre
a F1enlire disposition de 1'dveque, qui serait leur supfrieur.
En effet. Jean de La Crople de Chanterae. que les 6crivains
pIri-:ourdins prdsentent unaniment comme un ami personnel de
saint Vincent, sans que la preuve puissa
enItre
administrde,
Jean de La Cropte venait justmennt de fonder une Societd de
prEtres pieux el saxants, que Mgr de Brandon 6rigea et approuva. le 29 avril 1651, au moment miume du depart des missionnaires. sous le titre de Congrtgation de la Mission de Pdritration des sacrements et ilans tons los dilails du saint ministere. tres
zelM.trbs affable, un des prgtres les plus accomplis. - Denis Amelote,
dont :e nom est assoeitW dans I'histoire religieuse du diocese 6 celui
de B.asancourt, pendant cutte periode de 1'dpiscopat de MAr de Brandon. el qui avail ,td le professeur de theologic des deux freres Brandon. rendait
Bassancourt, aprbs sa mort. ce t6moignage, qui touche
R
Ihgireminent au panegyrique : , La principale grdce de cet ecclesiastiqur. etait I'mour du culte de Dieu. Le seminaire de Saint-Sulpice
qui lti doit le travail trts assidu de sept annCes, pendant lesquelles
it a beaucoup contribud A asseoir tes fondemenis de la grace et de tout
Iedifice spirituel de cette communautd, peut rendre tdmoignage avec
quelle Etendue et quelle perfection it a possedd la vertu de religion.
Elle lui inspirait ui :zle ardent pour tout ce qui appartient au culte
de Dieu, et on pourait lui appliquer, ( juste titre, ces paroles du prophlte : Scigneur. j'ai aimnl la beautd de votre maison et le lieu o01
habite votre gloire. . J.-J. Olier. Essal d'histoire religieuse sur le xvie
s;i,cle, G.-M. de Fruges 'Paris, 1904), p. 114-115.
Tous ccs d6tails sont a retenir ; i:s peuvent aider t comprendre
Li part que de Bassancourt a pu vouloir prendre dans l'organisation
du Seininaire tie Perigueux, au moment mIme oil son frire. 1'Yveque,
Si linstigation d'Alain de Solminihac, faisait des d6marches auprts de
saint Vincent pour obtenir des missionnaires.
83) G.-S. de Fruges, op. cit., p. 131.
sil Livre-iournal de Pierre de Bessot, p. 105.
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:'est ce qui expliquerait la pensee d'Alain de Solmi-

nihac, lorsqu'il disait a saint Vincent qu'il avait trouv6 de Bassaneourt. , duns le dessein qu'il est a present de conduire le s4minaire par des eccldsiastiques particuliersn (86).

En fait, les prbtres de la Mission de Perigueux ne furant

appeles A la direction du slniinaire que vingt ans apres, le 24
septembre 1i72, par Mgr Le Boux. De Bassancourt n'eut pas
le temps de mettre son projet a execution : I'ann6e mOme du
d6part des Lazaristes, il rejoignait son ami Amelote a 1'Oratoire,
out il mourait I'annee suivante.
Quoi qu'il en soit du role jou6 par de Bassancourt en cette
affaire, Monsieur Vincent, avec I'hlumilitA qui le caract6rise, ne
lui en tint pas rigueur. II lui dcrivail. le 1" avril. 1651, A l'occa-

sion du depart des missionnaires, cette lettre touchante oh dclate

!a grandeur de sa vertu :
< Selon le comnmaudemint. que vous m'avez fait, je prie
Messieurs Bayart et Laudin de s'en revenir au plus t6t, puisqu'il ne plait pas d Dieu de nous donner grdce pour le service
de Monseigneur et ceIui de son diocese ; il n'en faut point chercher d'autre raison que celle de mes pchds. J'espere ndanumoins
deux biens de cette retraite : le premier scra l'occasion d'hAnorer Notre-Seiyneur dans sa parfaite soumission a la volontd de
ceux qui le renvoyaient d'un lieu et lui refusaient l'entrde en
un autre ; et Ic second est, Monsieur, le t6moignage que je vous
rends de ma prompte obeissancc. Plit & Dieu que je fusse digne
de la vous rendre en chose de plus grande importance ! Je le
ferais de toute I'dtendue de mon affection. Employez-moi done
librement, s'il vous plait, en cas que je vous sois utile a quelque
chose. Jc vous remercie ccpendant de la charit et du support
que vous acez exerces vers nous , (87).
Un an apres. a 1 occasion de la mort de Mgr de Brandon,
d6cd6
d
Paris, le 11 juillet 1652, Monsieur Vincent dcrivait encore I de Bassancourt, le 31 juiilet. pour lui offrir ses condoIeances :
t< L'embarras oA ce temps present met un chacun m'a empechd de vous aller t6moigner la part que je prends en la perle
que rous avez faite de la personne de feu Monseigneur l'evdque
de Pdrigueux, et toute I'Eglise avec vous. Je vous supplie tres
humblement, Monsieur, de m'en excuser. J'espere macquitter
de ce devoir, avec l'aide de Dieu, au premier jour, et de rous
(85; L'argument aurait encore pius de force si. comme l'affirme
Tainizey dc Larroque. en note du Livre-journal de Bessot, p. 105, de
Ba-ancourt ;ivait
te li:i-mme pretre de la Mission de P6rigueux.
Ma:is c'est unk erreur manifeste. Bassancourt n'appartint jamais a cetle

congregation : il rejoignit son maitre et ami Amelote a rOratoire. ot

ii fut recu dans 1les dieriers jours de sa vie (Cf. Amelote, Vie du '. de
Condren, p. 528 .
(86) Chose curieuse, un incident semblable devait survenir un si cle plus tard, en 1762. pour le remplacement des Jesuiles
la tate
du ioll.re de Pdrigueux. Tandis que le maire et les prud'homimes
.a;>ient favoraP.es au reniplacement des Jesuites par d'autres religieux
.Mgr Macheco de Premieaux et les deputes des chapitres penchaient
pour des maltres seculiers. Apres de longs ddmeles, ces derniers eurent gain de cause : ls prelres de la Mission de Perigueux prirent
la direction du Coiltige et durent, faute de sujets, I'abandonner, huit
ans apr s. aux Pires de la Doctrine Chretienne. (Cf. BH.A.P., 1927,
p. '87)
7) Coste,
Coste, Corresp.,
Coresp IV,
IV, p.
p. 167.
167.
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aller demander la grdce de bieuveillance dGnt ce saint prelat
m'honorait, et de vous offrir mon obdissance, comme d lui. Je
vous supplie, Monsieur, de i'avoir agrdable et que je vous die
que nous lui devions quatre mille ivres, et par consdquent a
vous, Monsieur, qui lies son hiritier, ct que neus vous en passerons constitution de rente quand it vous plaira, nous itant impossible, en ce temps auquel la plupart du monde souffre, de
vous donner cette somme. Je vous supplie, Monsieur, de l'agrier
de la sorte et que je transfare a vctre personne I'estime et l'affection que nous avions pour ce saint pr6lat et que je sois
volre... n (88).
Le destinataire de ces lignes ne devait pas les recevoir.
Saint Vincent ignorait alors que de Bassancourt avait pr6cedd
son frtre. I'dv4que, dans la tombe, depuis le 12 mars de la mnme
annie (89).
Deux cent soixanle-cinq ans aprbs ces 6vdnements en
1916, Mgr Riviere fera de nouveau appel a la Congregation de
la Mission pour la direction du Sdminaire de PNrigueux, rdalisant ainsi le voeu. qui avait Wtd si cher au coeur d'Alain de Solminihac et de saint Vincent.
§ 2. - Le Seminaire de Sarlat
Nous ne le mentionnerons que pour mmnoire : saint Vincent n'y eut personnel lement aucune part, mais setlement ses
successeurs (90).
Apres le Concile provincial de Bordeaux, tenu en 1582, un
essai de seminaire fut tent6. en 1584, par Mgr Louis de Salignac de ta Mothe-Fenelon (1579-1598), essai qui n'eut guere
de suite. Des 1586, le s6minaire 6tait ferm6 a cause de troubles
survenus A I'occasion de la levde des dccimes pour son entretien (91).
11 serait dtonrant qu'un dtablissement de ce genre n'existdt
pas, au moins du temps de Mgr Sevin, si I'on se rappelle ses relations avec Alain de Solminihac, et les decisions prises, A cette
&poque, au chateau de Mercues.
Quoi qu'il en soit, c'est A Mgr Francois de Salignac de La
Mothe-F6nelon (1659-1688), que revint I'honneur de fonder d&finitivement le seminaire, en 1668.
Le 66minaire fut d'abord confid au curi- de Sarlat, M. Vallete. et pen apres a la Congrdgation des Missionnaires du Clerg6,
fondde a Bordeaux, vers 1636, par le chanoine Jean de Fonteneil. correspondant et ami de saint Vincent. M. de Saint-Clair
en fIt nommd superieur, et le resta jusqu'en 1681. II me put
'88) Coste, Corresp., IV, p. 440.
(89) On lit dans le Livre-journal de Pierre de Bessot, page 105 :
, Le 12 mars 1652, decdda & Paris M. de Bassancourt, frrre de
M. Brandon, evdque de Pdrigueux... On lui fit un service dans SaintFront le 27 mai 1652. Tous les corps de la ville assemblds et les deux
chapitres (celui de Saint-Etienne et celui de Saint-Front) joints a cause
de la guerre des princes. a
(90) Cf. Semaine religieuse de Pdrigueux. 1907, p. 258-259 ; 1939,
p. 68 ss., etc. L'histoire de la propri6t6 du Seminaire de Sarlat a etd
ecrite, peu avant sa mort, par le vendr6 M. Xavier Sackebant, ancien
Supdrieur du Grand SJminaire de Perigueux, mais elle est demeurde
manuscrite.
(91) Semaine religieuse de Pdrigueux, 1907, p. 258 ; et de pr4f¾ren'e Degert. op. cit., I, p. 64.
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,tre relnplacd par un menmbre de sa congrngation. car celle-ci
disparut en 1682. faute de sujets.
('est alors que Mgr Frangois de Salignac eut recours i
int-Lazare.
S:q
Une foudation de mission venait d'4tre faite a Sarlat, apris
contrat passe. le 6 avril 1683, entre Mine Louise Boyer, duclesse douairiire de Noailles. et son fils ainb. Jules. due de
Xoailles. d'une part. et M. Edime Jolly, superieur general des
Lazaristes. d'autre part. Aux ternes de cctte fondation, la Congr:gation de la Mission devait fournir trois pretres et un frlre
pour faire des missions dans toutes les terres de ladite duchesse : en sorte que chaque paroisse put avoir la mission
tous les dix ans (92).
De nouvelles n@gociations furent alors engagLtes avec le Suptrieur g6ndrai de la Congregation de la .Mission, en vue. celte
fois. d'assurer la direction du st'minaire. Elles aboutissaient, le
13 octobre 1683, 1 un nouveau contrat, signe entre Mgr Fran,ois de Salignac de I.a Mo!he-Finelon. et M. Ren! Simon. pretre
Mi-sion. suptrieur du Sdminaire de Bordeaux, au nom de
de ;la
M. Joliy. superieur gineral.
l'cvi'que de Sarlat ajoulait une nouvelle fondation a la
premiiere : ia Congrdgation fournirait deux pr6tres et tel nombre de fr;res qu'il serait :ncessaire. I1 (tablissait ces prntres i
perp6tuit6 directeurs do son seminaire. pour le spirituel et ie
temporel. a lh'u donntnot six cents livres de rente sur le clerge
de son diocese, arec iu fonds de six mille sept cents livres donnd
pour les missions par M. Daymerrique, theologal. et M. Berbigui. curd de Biron. Le tout a condition : 1* d'acquitter les diles
missions ; 2° que lorsque le revenu dui sdinaire serait augmenlt de deux cents lieres, on y fournirait un troisieme prdtre ; 3* que lesdits prdtres seraient obliges de chercher une
maison logeable pour le dit seminaire, sans que ledit Seigneur
Ercque fut obligd de fournir autre chose que les meublcs qu'il
acrit auparacant donnes au siainaire ; 4" qt'on recevrait en
rctraite les rurds el autres ecclisiastiques qu'il y enverrait en
payant lerr s'jiour » (93).
En 16,4. le Lazariste Maurice Faure assumait la direction
du siminaire, que ses confrires devaient conserver jusqu'A la
Rv\olution. Le dernier supirieur, Jean-Eiie Borie. ayant refuse
de prater !e serment de la Constitution civile du clerge. fut
empri-mii, Sarla!.uis
!,
t . Prr
ix. I.e 2 juiliet 1794. il 6tait
condamm; i la rdclusion et ses hie•ns confiquis au profit de la
Rlipubliqu.w (941).
I.

-
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§ 1. - Abbaye de Chancelade
L'abbayne au sujet de !aque!le saint Vincent eut le plus a
intervenir fut celle de Chancelade. que son saint ami le
nvindrable Alain de Solminihac, qui en 6tait 1'abbe. avait relcvie do
ses ruines matdrielles et morales pour en faire le centre d'une
nouvelle branche de nl famille auguslinienne.
'92)
,93)
-(94)
p. 32. mort ct

Acte de fondation :Archives de Saint-Lazare).
Manuscrit des Archives de Saint-Lazare.
Brugi4re, Livre t'or
des dioceses de P6rigueux et de Sarlat,
D'aucuns, A tort. ont 'crit que Borie avait R6t condamnrne
guillotind A PWrigueux. le 2 juillet 1794.
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Lcs Augustins de la rforine de Clunicelade s',lant scparts
des Augustins de Sainte-GeneviBve, il en resulta un long procs
porlE devant le Grand Conseil. Saint Vincent se fit Icur ddfenseur.
Le 30 juillet 16i7, il avait la joie d'annoncer a Alain de
Solminihac i'heureuse issue du proces et la marche A suivre
pour le rcglement de cette affaire. II lui ecrivait :
, Voici vos bous religieux de Chancelade qui s'en relournent
avec leur arrt. ]Us ont fait des merveilles en la sollicitation de
cette affaire et donnd grande edification i tous ceux avec lesquels its ont traitd. II y a une clause dans I'arret qui vous donne
beau jour pour obtenir I'drection de votre Congregation. Le
Conseil ordonne que les religieux de Chancelade, Sablonceaux ct
Saint-Girard vivront sous la directici du Supdrieur ou I'Abbj
dudil Chancelade, qui est, i proprement parler, I'drection d'une
congrdeation entre ces trois maisons. Et pour ce que le magistrat temporel ne pent donner la juridiction spirituelle requise at
un Superieur de plusieurs maisons, et qu'il faul qu'elle soit
dounde par le Pape, en qui rdside ce droit, les reliyieux desdites
maisons dcivent retourner d Sa Saintetd. pour lui demander,
ea faveur de I'abbd de Chancelade, l'autorite de diriger spiritucllement les trois maisons susdites. Et pour ce que le dit
sieur abbe de Chancelade, evdque de Cahors, a fondd une maison dans le dioceŽse dudit Cahors, pour vivre sons la direction
du Supdrieur ou Abbd de Chancclade, et qu'il y a plusieurs autres maisons du mdmne Ordre qui dcmandent i vivre sous la
direction dudit Supdrieur de Chancelade, I'on supplie Sa Saintete d'driger en cnLgregation l'union dcsdites trois maisons faites par le Conseil du roi, pour vivre sous la direction dudit Supdiieur de Chancelade, et d'attribuer a ladilte Congregation les
droits et privileges attribuds aux autres congrdgations religieuses, avec pouvoir de recevoir en ladite congregation les maisons
non reformRes, ni d'autre congrigation, de I'Ordre des chanoines reguliers de Saint-Augustin. qui demanderont etre unis a
icelle, conformdment a ce que (dit) le saint concile de Trente,
qui ordonne que les maisons religieuses qui ne sont d'aucune
congregation, seront tenues de s'unir en corps de congregation.
a Voild, Monseigneur, mes petites pensdes sur le sujet de
cette affaire. El pour ce que la prdsence d'un homme presse le
succis d'un affaire et le fait reussirplus t6t et plus assurdmcnt,
je pense que la chose mdrite qud vous y envoyiez quelqu'un qui
ne paraisse pas 14 avec l'habit, en sorte que la chose soit plus
i6t faite que les explorateurs qu'on tient de ld n'en soient avertis , (95).

L'affaire, hWlas ! n'dtait pas terminde. Sur appel des Augustins de Sainte-Genevi6ve, le proces reprit.
Coste resume ainsi la part prise par saint Vincent a la conduite de cette affaire :
II c contribua de tout son pouvoir h 1'erection de la Congrigation de Chancelade. II 6carta les obstacles du cot de la
Cour, lui procura des protecteurs au Grand Conseil, recommanda
sa cause, tant A Rome qu'A Paris, A tous ceux qui pouvaient lui
etre de luelque utilit6, lui montra quelles dtaient les voies les
plus faciles et les plus sfres pour aboutir, encouragea ses delegues, bref d6ploya tant de zBle pour 1'rtablissement du nouvel
(95) Coste, Corresp., III, p. 223.
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Inslitut qu'il n'aurait pu faire davantage pour une de ses
oeuvres , (96).
§ 2. - Prieurd de Bussiere-Badil
Au temps de saint Vincent, ce prieur6 relevait du diocese
de Limoges (97). II dtait d6di6 a Notre-Dame de Saint-Michel.
Claude de Blampignon (1611-1669), abbd de Notre-Dame de
1'Aumfne, ami de Monsieur Vincent, et membre de la Conference des mardis et de la Compagnie du Saint-Sacrement. avait
resignd, en 1655 (98), ie prieure de Bussiere-Badil, en faveur
de Gilbert Cuissot, prctre de la Mission, alors Supdrieur du Seminaire de Cahors.
Ce dernier le rdsigna h son tour, en faveur de Denis Laudin, I'un des missionnaires envoyds par saint Vincent au Sdminaire de PNrigueux. en 1650. Les bulles de substitution furent
signies a Rome, le 4 juin 1658.
Dans une lettre, datle du 1" novembre 1658, saint Vincent
prevoyait que 1'union du pricure de Bussibre-Badil A sa congregation n'irait pas , sans traverses ,.Elie s'accomplit cependant.
En septembre 1660, Denis Laudin Utait en possession du prieure,
et, dans une sentence de 1668, ii est qualifi6 de seigneur haut
justicier direct et foncier dudit Bussiere (99).
Denis Laudin eut pour successeur, en 1692, Guillaume Devaucel, c pritre de la Congregation de Saint-Lazare ez Paris,
prieur de Nolre-Dame de Saint-Michel de Bussibre n ; qualifi!
dans un acte de pretre et seigneur de Bussiire. II demeurait a
Saint-Cyr, pres Versailles.
Devaucel l6gua par testament h la maison de Saint-Lazare
de Paris tous les immeubles qu'il possedait A BussiBre. Its furent vendus pour huil cents livres, en 1702, par Jean Mouillard,
pr.tre de la Mission, muni d'une procuration delivrbe par sa congrdgation (100).
Un prtre s6culier, Gabriel Scavoy ou Scavy lui succdda
comme prieur, en 1701.
§ 3. - Abbaye de Chdtres
Saint Vincent kcrit a Mgr de Brandon, le 1" avril 1651, de
la part du Conseil eccldsiastique pour savoir t s'il est vrai que
I'abbaye de Chdires... e present vacante, a dtd tenue en confidence par la maison de Peyraux, depuis cent ans, comme l'on
dit, et si Ic frere du d6funt abbd, qui est un des cures du diocesc et pour lequel on poursuit ce bdn6fice, a les quaiitds requises icelui , (101).
(96) Cf. Coste, Monsieur Vincent, II, p. 441, et les divers tomes
de la correspondance du saint, particulierement les lettres adressees &
Alain de Solminihac, aux Pres Jean Garat et Vitet, collaborateurs et
successeurs d'Alain. a Chancelade.
'97) B.H.A.P., 1905, p. 353.

"98) Et non en 1656 comme le dit Coste, VII, p. 224. n. I. - Le
3 dcembre 1896. M. de Be:lussiire produisait t la SociBte Archeologique du Pdrigord un lot de onze pieces, achet6es & Paris, parmi
resquelles figurait la bulle de nomination de Cuissot, ainsi presente :
S4 des Ides de sepiembre 1655. Bulle du pape Alexandre VII en faveur de Gilbert Cuissot, pretre du diocese de Bturges, pour le prieurw
de Buxiere-Badil et ses annexes, au lieu de Claude de Blampignon,
clerc (pikce sur parchemin). Cf. B.H.A.P., 1897, p. 35 et 66.
(99' Cf. Coste, Corresp., VIII, p. 329, i36 : B.A.P., 1905, 353.
;100) B.H.A.P.. 1893, p. 143-144.
(101) Coste, Corresp., IV, p. 166.
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La confidence Mtait une convention secrete et illicite par laquelle une peronnnc donnait ou faisait donner un r~n6fiee A un
autre, tout on se rdservant ellc-mime le revenu. En fait, note
Coste, la maison de Peyrauix tenait I'abbaye de Chatres en confidence depuis le xim siiecle (102).
T1 n'y a pas lieu de s'en etonner : c'dtait de prctique assez
courante a I'dpoque. A propos des synodes tenus par Mgr de la
BeraudiBre, et notamment-du synode de 1642, qui sevit particulierement contre la confidence, le chanoine Mayjonade constate que 4<la confidence a jetd de si profondes racines dans le
diocese... que quelque soin que l'dvdque ait pris, matgrd menaces, informations et jugcments rcndus, il n'a pu arracher une
si mauvaise plante , (103).
§ 4. - Prieurd de Saint-Pardoux-la-Rivi0re
Alain de Solminihac 6crivait a saint Vincent. le 27 janvier
1644 :
<<

D'abord que je refus la v6tre, je fis partir M. Dufestel

(Sup6rieur du Seminaire de Cahors), lequel s'en alla trouver le
prieur de l'abbaye de Chaneclade, et tous deux furent ensemble
it 'abbaye de Saint-Pardou, oit is font les informations, selon
'intention de Sa Majeste, lesquelles je vous cnvoie. Vous verrez par icelles que ce que je vous avais mande est indvitable. La
reine fcra bien de pourvoir a cette maison d'une prieure d'uLne
communautd bien r6formie, car autremrent jamais on n'y rdtablira par altre moyen la r.yularitd. Vous verrez comme quoi
cette jeune religieuse qu'on demande pour coadjutrice ne voulut pas mdme dire son dge n (104).
II s'agissait de Gasparde de Rhodes, alors igEe de vingtquatre ans, que sa tante Catherine Pot de Rhodes, prieure des
Dorninicaines de Saint-Pardoux. et Agee de quatre-vingt-sept
ans, demandait comme coadjutrice.
Le 23 juin 1644. saint Vincent Rcrivait a un religieux, trib
prohablement le prieur de Chancelade :
c La reine m'a fait I'honneur de me commander de vous
ecrire que Sa Majeste a cu agriable la visite que, de son ordre.
vons avez faite au prieurd de Saint-Pardoux,et que je vous prie,
de sa part, d'y retourner et de dire a la dame prieure et d sa
ni&ce. qu'elle desire faire sa coadjutrice, que Sa Majstes desire
que les choses contenues dans le memoire ci-inclus soicnt rtablies avant de donner son brevet de coadjutorerie ; et an cas
qu'elles et leur commnunautc y consentent et exdcutent le contenu audit mdmoire et les autres choses que vous leur direz atre
(102) Coste, Corresp., IV, p 166, n. 3. - Voir dans le B.H.A.P.,
1903, p. 118 ss. la liste des abbts de ChAtres. On y voit qu'en 1676,
Jean de RoyBre. chevalier marquis de Peyraux, 6tait en difficultt avec
le prieur Georges d'Aubusson an sujet des biens de I'abbaye (p 125).
'103) Mayjonade. Les Anciens Synodes des dglises de Pdrigueux
Pt de Sarlat, p. 5. - II ne reste actuellement rien de l'abbaye NotreDame de ChAtree. de I'ordre de Saint-AugusTin, fondde en 1077. Elle
etait deja en ruines, en 1436 (B.I.A.P.. 1903, p. 63 et 118 : 1915,
p. 203). Apres le xv* siecle, le monastere fut pourtant reconslituO
(Archiv. ddp.. BB.2837 et B.589). Au milieu du xvwi siecle, la vie
convpntuelle devait y etre bien rdduite, sinon inexistante. puisque.
en 1713. Dom Jacques Boyer. O.S.B.. n'y trouve a ni moynes. ni
OBlise. ni monastere

n

(Journal de voyage de Dom J. Boyer... 1710-

li14. puhlid par A. Verniýire. Clermont-Ferrand, Thibaud, 1886).
104) Coste, Corresp., II, 442.
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nce:ssaire de faire pour le bun ordre dudit monastere et saretd
die Icurs rcsciences, Sa MajestC fera ddlivrer & M. de Rhodes
l'expdditicn de ladite condjutorerie... » (105).
It seinbie que les conditions exig6es furent remplies puisque Gasparde de Rhodes fut mise. le 17 aoilt 1645, h la tWte du
couvent, douze jours avant ia wmort de sa tante (106).
§ 5. - Saint Vincent cl la cure de Charagnac
Le 20 scpiptmbre 16.58. saint Vincent demande A son confrere
Edme Jolly, Sup6rieut it Romne, de lui 4 euvoyer une provision
de la cure de Clharagync, comine vacanic par la mort du dernier
titulaire, ou par la dtmissioun de M* Gilbert Cuissot entre les
mains de Monseigneur I'Ecdquc Nicolas Sevin). en quelque avtre facon qu'il puisse vtquer ; el cc au profit de M*..., prdtrc
ilddiocese de... , '107).
Le 2 mai 1659. la provision n'Wlait pas encore parvenue a
Monsieur Vincent. qui l'attendait encore (108). Elle arriva pen
apris et le Supn!ricur de Saint-Lazare en accusa reception t
Edme Jolly, le 16 mai. Le 12 septembre de la mnme annee, ii
envoyait h Jolly a\ec uine leltre de 31. Cuissot une resignation
de la cure (109).
En 1661. un pr6tre s(rulier. Jacques de Mazieres. prit possession de la cure tie Charagnac, qu'il conserva jusqu'h sa mort
(26 octobre 1687).
III. -

SAINT

VINCENTT
E

QU'ELQUES

PERSONNALITiS

DL PIRIGORD

La mnultiplicit6 des atfaires de saint Vincent i'amena a entrer en relations 6 pistolaircs ou nutres avec un grand nombre
de personnes de toute condition sociale : xveques, pretres, religieux el religieuses. tobles et roturiers (110).
En ce qui concerne le Pdrigord, nous avons d6ji dit ce
que furent ses rclliions :Iec Mgr de Brandon, 4v&que de Pdrigueux, et Mgr Serin. tveque de Sarlat.
Un autre nom est fr6quemment uni au leur : celui d'Alain
de Solminihac, d'abord abbe de Chancelade, dont ii entreprit
la r6forme. puis dv6que de Cahors. Comme lesseigneurs de
Brandon et Sevin, Monsieur Vincent fit sans doute sa connaissance au cours des reunions de la Compagnie du Saint-Sacrement, dont ils faisaient tous partie. Depuis lors, ils resteront en
rapports trIs 6troits.
(105) Coste. Corresp., II. p. 462.
(106) Catherine Pot de Rhodes avait pris possession du prieur6 le
17 octobre 1625, A l'Age de soixante-dix ans. Elle r6signa sa lonetion,
le 10 aott 1627. en faveur de sa soeur Francoise Pot de Rhodes, laquelle demeura fort peu de temps en charge, car, des le 19 janvier
1628, Catherine redevenait prieire. Francoise mourut le 5 juillet 1643,
etant alors sous-prieure. et Calherine, le 29 aoftt 1645. Leur niece prit
la direction du couvent, le 17 aoot 1645. Elle mourut le 10 6vrier
1684 A l'abbaye de Villechasson, au diocese de Sens (B..A.P., 1899,
pp. 321-324).
(1O7) Coste, Corresp., VII, p. 270.
(108) Coste, Corresp., VII, p. 524.
0109) Coste, Corresp., VII, p. 553, et VIII. p. 119. - Ces quelques
d6tails permettront de complnter la liste des cures de Chavagnac, fournie par le B.H.A.P., 1875, p. 211.
(110) Les quatorze volumes de la correspondance et des entreliens du saint, publi6s par Coste, en donnent une idWe, bien que toutes
ses lettres ne nous aient pas Lte conserv6es.
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Les pages prdcedentcs ont dedj d6monitr l'intiniitd et la
confiance qui unissaient le rdformateur du clerg6 et celui de
Chancelade, animns, I'un et l'autre du plus grand zele pour le
service de Dieu. Leur correspondance reciproque a pu, graces
a Dieu, 6tre en partie conservee (111).
a Alain de Solminihac, 6crit Coste, dtait du nombre de ceux
quo (Monsieur Vincent) consultait le plus volontiers. Ce prdlat, aous le voyons par ses lettres, n'attendait mdme pas d'etre
interrogd ; ilprenait les devant. et ses indications dtaient toujours *reeues avec un pieux respect
((112).
Saint Vincent estimait fort Alain de Solminihac, et le tenait
pour un saint, mais un saint au tempdrament parfois un peu
rude.
En faisant ses dernieres recommandations aux Swaurs qu'il
envoyait fonder la maison de Cahors, Monsieur Vincent, la
veille de leur ddpart, 4 novembre 1658, les avertit des difficultds qu'elles pourraient rencontrer, meme du fait du caractere
austere de l'eveque du lieu :
a Vous aurcz encore besoin de mortification, leur disait-il
en terminant. si Monseigneur de Cahors ne trouvait pas que vous
vous acquittiez bien de votre devoir en I'administrationde l'hdpital, pour recevoir humblement ses avis et ses corrections ;
car cette grande austdritd qu'il a pour lui-meme peut-etre le
rend un peu sdvere. Ce seigneur, c'est une personne qui ferait
conscience de dire une parole de complaisance , (113).
Cette austdrite de I'dveque de Cabors n'empechait pas Monsieur Vincent d'dprouver pour lui les sentiments de la plus
tendre affection, au point qu'un jour, ii concluait ainsi une de
ses lettres : a Voild, Monseigneur, ce que je puis vous offrir,
et mon pauvre ccur, que je plie en cette lettre, avec laquelle je
le vous envoie...
((114).
Alain de Solminihac exerga une influence considdrable, non
seulement pour la reforme de la vie monastique, mais aussi
bien pour celle du clerg4 diocesain. Cette influence s'exerga notamment sur la pdriphdrie de Cahors, sur les dioceses circonvoisins, dont les devques aimaient volontiers solliciter ses avis,
soit par lettres, soil dans les r6unions qui se tenaient au chAteau de MercuBs, residence de 1'dvque de Cahors. Et c'est surtout par lui, et avec lui, que s'est fait sentir, jusque dans- ceS
contr6es, I'action bienfaisante du grand saint du grand sikcle.
C'est ainsi, on I'a vu, qu'Alain de Solminihac contribua a
la nomination des dveques de Pdrigueux et de Sarlat, et qu'il
engagea Mgr de Brandon & confier son seminaire aux disciples
de saint Vincent.
Lui-m6me, par contrat pass6 le 4 janvier 1643, avait agi
de la sorte, et ne s'en 6tait pas repenti. Ce n'est pas sans une
certaine fiertl, qu'en 1649, il derivait a saint Vincent. parlant
de son sdminaice : a Ceux des v6tres qui I'ont vu disent que
c'est le plus beau du royaume, et, depuis peu, on m'a dit que
(111) Bon nombre de ces lettres ont dt6 publids par Coste dans la
correspondance de saint Vincent. Voir aussi Sol, Alain de Solminihac.
Lettres et documents (Delsaud, Cahors, 1930).
(112) Coste, Monsieur Vincent, , p. 422.
(113) Coste, Corresp., X, p. 560, 578.
(114) Lettre du 30 juillet 1647, Coste, III, p. 226.
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l'ordre y est mieux observ\ m6me qu'en ceux de Paris , (115).
On comprend sa desolation, lorsque les fils de saint Vincent
6chourent it Perigueux.
Pour cette pdriode de I'histoire religieuse du diocese nous
trouvons aussi souvent mentionnds aupres de Mgr de Brandon (1648-1652), deux personnages qui vdcurent dgalement dans
le milieu oi se mouvait saint Vincent : Denis Amelote et Balthazar Brandon de Bassancourt.
C'est a Paris, vraisemblablement, dans I'entourage du P. de
Condren, que Monsieur Vincent fit leur connaissance. C'est la.
en effet, qu'il put rencontrer d'abord Philibert de Brandon luimeme, qul avait quilti la charge de conseiller d'Etat ordinaire
pour se consacrer au service de l'Eglise, puis Brandon de Bassancourt, frere du precedent, qui. lui aussi, avait quitt6 la
charge de maitre des comptes et pour le meme motif ; enfia,
le jeune Amelote, docteur en Sorbonne, que le P. de Condren
plaga aupres des deux freres Brandon pour leur enseigner la
theologie. Olier s'adjoignit A eux (116).
M. Olier rapporte que le P. de Condren lui dit un jour :
, Monsieur Vincent a le caractbre de prudence ; M. Amelote,
((117).
celui de sagesse ; j'ai celui d'enfance
Quand Mgr de Brandon s'en vint prendre possession de son
siege, en 1648, il emmena avec lui son frbre de Bassancourt,
qui devint son grand vicaire, ainsi que son maitre Amelote
a pour qu'il l'aiddt a s'dtablir dans son diocese ,. Amelote promit au prilat deux ans de service, et les deux ans expires, s'en
retourna a Paris pour entrer peu aprbs A l'Oraloire (24 avril
f650) (118).
Les rapports de Monsieur Vincent avec Amelote durent 6tre
assez peu frdquents, car il est peu mentionad dans la correspondance du saint. mais its furent cependant tres amicaux.
Le 18 mars 1655, Monsieur Vincent dcrivait a son confrere, le
sup6rieur du Mans: a Le R.P. Amelote, de l'Oratoire, priche ce
careme au Mans ; c'est une personne de consideration et de
grande pidte, qui honore la compagnie de sa bienveillance ; il
sera bon que vous l'alliez saluer et lui offriez les services de la
meme compagnie et les vdtres , (119).
Quant A M. de Bassancourt, dont nous avons ddji longuement parle t propos de I'affaire du Sdminaire de Perigueux.
il fut un des membres les plus assidus des Conferences du mardi.
tenues t Saint-Lazare. auprs de Monsieur Vincent, et ceci, dBs
le debut. Plus tard, itlia d'abord son sort a celui de M. Olier.
puis, aprbs un court sejour de trois ans. A Pdrigueux, ii reprit
le chemin de Paris, oia il rejoignit Amelote i l'Oratoire, et y finit
ses jours, quelques mois avant son frbre P1'dvque.
Bien d'autres noms seraient encore A citer parmi les nombreuses relations de saint Vincent. Qu'il suffise de relever ie
nom de quetques-unes des families illustres et anciennes, dont
I'histoire se confond avec celle de notre region.
- Marie d'Hautefort (1616 (?)-1691) dtait la fille de Charles
d'Hautefort, et sceur de Charlotte d'Hautefort, dite Mile des
1i15) Coste, Corresp., III, p. 167.

,116) G.-M. de Fruges, 1. c., p. 54.

(117) Faillon, Vie de MonSeur Olier, 1, p. 313 .
(118) Faillon, op. cit., p. 350.
(119) Coste, Corresp., V, p. 574.
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Cars, qui dpousa Francois de Choiseul-Praslin. Elle dtait cdlebre par sa beaut6 et par ta chaste amitid qu'elle inspira a
Louis XIII, et devint dame d'atour de la reine. DisgrAcide en
1639, elle se retira au Mans. AprBs la mort de Louis XIII, elle
fut rappelhe par la reine (1643), et, en 1646, elle epousa le duc
de Schomberg, pair et marechal de France, comte de Nanteuil.
Elle fut I'amie du poete Scarron, et semble avoir eu une vie
intdrieure assez profonde. Elle mourut le 1" aoWt 1691 (120).
- Francois de Verthamon, trbs apprecid de saint Vincent,
et son 6pouse Marie Boucher d'Orsay, qui fut Dame de la Charit4 (121).
- Gabriel de La Baume de Forsac, abbe de Saint-Astier,
(1631-1655), dont saint Vincent disait dans une lettre a Aiain
de Solminihac : a Je ne sais, Monseigneur, si M. I'abbd de SaintAstier a I'honneur d'dtre connu de vous ; il travaille beaucoup
pour I'Eglise de Dies * (122).
- La famille de La Mothe-Fdnelon, et particuliirement Antoine de Salignac, qui unit ses efforts h ceux de Monsieur Vincent et de M. Olier, pour mener contre le duel une vigoureuse
campagne, qui aboutit a d'heureux rdsultats.
Si I'on en croit las historiens pcrigourdins (123), Monsieur
Vincent aurait di! tres lie avec Louise de la Crople de SainttAbre (124), epouse en secondes noces de Pons de Salignac,
comte de La Mothe-Fenelon, et mere de l'archev(que de Cambrai, Francois, nd au chdteau de FWnelon, en PBrigord. le 6 aoit
1651. C'est Monsieur Vincent lui-m6me qui nurait pouss6 a ce
mariage, en pr6disant I'illuslre naissance, qui en devait rdsulter.
Ces affirmations tirent probablement leur origine d'un passage de Collet, parlant de 1' & illustre Maison de La Mothe-Fenelon, a qui (Monsieur Vincent) predit, pour I'empdcher de s'opposer &iun mariage, qu'il en naitra un fils qui sera la gloire
de son nom o (125).
On aimerait savoir oii Colet a puisd lui-mdme ce renseignement, car rien dans la correspondance du saint. ni dans son
histoire, ne nous dit quand et en quelles circonstances il eut
l'occasion de connaitre Louise de La Cropte de Saint-Abre et sa
famille.
Cette lacune est d'autant plus regrettable, que des documents seraient fortement a d4sirer pour 6claircir une autre,
dnigme de I'histoire locale du PBrigord, c'est-h-dire les rapports
qui ont existd entre saint Vincent et Jean de La Cropte, le fondateur de la Congr6gation de la Mission de Pdrigueux.
Et citons, enfin, Claude de Buade (126), abbesse du monastere d'Argensolles ; du Fontpidoux Alexandre, conseiller au pr6(120) Cf. Coste, Table ; Livre-journal de Bessot, p. 30 ; B.H.A.P.,
1923, p. 309.
(121) Cf. Coste, Corresp., VII, p. 165 ; de Bessot, p. 14.
(122) Lettre du 18 f6vrier 1651, Coste, Corresp., IV, p. 154.
(123) B..A.P., 1884, p. 255 ; Semaine religieuse de Pdrigueux,
1880, p. 671-672.
(124) Fille de Francois de La Cropte, seigneur de Beausdjour et
de Saint-Apre, et d'Antoinette de Jousserant.
(125) Collet, op. ct., II, p. 18.
(126) Sur les Buade, voir Comte de Saint-Saud, Gdatalogies pdrigourdines.
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sidial. qui fut xicaire gnOral de PBrigueux 1277) : Madame de

La Porte, Dame de' charit- ; plusieurs membres de la famiile
de La Valette. etc.
IV. - LE CUrLTE DE SAINT VINCENT EN PERIGORD
Trente-sept ans apres sa mort, vers la fin de 1697, le serviteur de Dieu, Vincent de Paul. attirait I'attention des Perigourdins. Deux guerisons miraculeuses obtenues par l'interveinlion de ses reliques etaient signalbes t Sarlat (128).
Vers 1705. une enqukte sur la renomme ede sainlelt de
Vincent de Paul ful faite i Sarlat (129), conjointement h celles
qui Utaient entreprises en de noinlreux diochses.
Le culte de saint Vincent. en PKrigord, reinonte au lendemain mrme de sa beatification. qui eut lieu. nous 1'avons dit,
sous le pontificat de Benoit XIII. !e13 aoUt 1729 (130).
Des le 20 seplembre 1730. 1'6dvque de PWrigueux, Mgr Michel-Pierre d'Argouges, obtint pour son dioc'se la facult de
faire 1'office du nouveau bienheureux. La fete de saint Vincent
est aujourd'hui inscrite dans I'ordo diocesain, le 19 juillet, sous
le rite de double de deuxieme classe.
Le 15 avril 1869, a la demande de l'abb6 Petit, cure de
ChiAeau-l'Evtque, Pie IX concedait h la paroisse I'autorisation de
prendre saint Vincent comme co-titulaire de 1'6glise avec saint
Julien ; et le 26 avril suivant, il concedait une indulgence pldnibre a toutes les personnes qui visiteraient 1'dglise de Chileaul'Eveque, les 19 juillet et 23 septembre (131).
Des pMlerinages s'organiserent on ce mtme lieu, depuis
1883. sous Mgr Dabert ; ils sent devenus traditionnels, le dirnanche qui suit la fNte du 19 juillet. Les Conf6rences de saint
Vincent de Paul ont coutirme d'aller, ce jour-la, honorer le grand
heros de la charit6, qui a inspire leur gendreux fondateur, Ozanam.
En 1900, fut celbrd a Chateau-l'Eveque, pour la premiere
fois, et avec un grand eclat, le centenaire de i'ordination du
saint (132). En 1700, saint Vincent n'ktait pas encore beatifid. et
en 1800, les 6venenients politiques, alors que la France ne s'dtait
pas encore relev6e de ses ruines, causdes par la Rdvolution, ne
permirent pas de solenniser le second centenaire.
A notre connaissance, deux sanctuaires p~rigourdins seulement furent d&dids i saint Vincent de Paul.
Le premier en date est celui des Soeurs de la Misdricorde
de Bergerac, dont la maison, jusqu'en 1841. 6tait situee pres
de1I'glise Saint-Jacques.
( Les Swurs de la Misericorde, qui datent de l'annie 1741,
sons le ministbre de M. de Froidefond, cure de Saint-Jacques,
(127) Pierre Alexandre (nom de famille), sieur de Foatpitou. Cf. le
Livre vert de Pdrigueux, publid par le chan. J. Roux et J.Maubourguet ;Perigueux, 1942), P. 291, n. 58.

,128) Entraygues, Monseigneur de Francheville, p. 152.
(129) Coste, Monsieur Vincent, III, p. 462.
(130) 11 est intreessant de noter que parmi les temoins du procs
informatif sur les vertus du serviteur de Dieu, figure un PBrigourdin:
Raymond Demortier, na le 15 novembre 1634-, a Marquay, et entrd
dans la Congr4gation de la Mission, le 18 mars 1655, cinq ans avant
la mort du saint (Cf. Coste, Corresp., VI, p. 279, n. 1).
(131) Granger, op. cit., p. 33-35.
'132) Cf. Semaine religieuse de Pdrigueux, 1900, p. 536, 553, 567,
582, 623.
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derit I'abb6 BrugiBre. eurent pour [fudatrice Mme Elisabeth de
Sorbier de Sdran, assistjc de Mile Elisabeth Bcucherie, Rose
Desmaison, de Teyrac. et Isabeau Driou... Le youvernement de
Louis XV qui subissait I'esprit philosophique, voulait bicn les
approuver comme Dames de charitd mais non comme elablissement religieux. Apres quatorze ans de sollicitations, elle obtili
enfin du roi, en 1769, le priviliye de vivre en conmmun.. sous le
litre de Dames de charitd et sous la direction des curds de la
paroisse... Mine de Sorbier obtint la permission de bdtir une
chapclle. Ce monument'fut bdni le 3 jancier 1770 et dedid au
bienheureux Vincent de Paul, fondateur avec Mine Legras des
Swurs grises on Swturs de charit,.C'est en vertu de leur union
avec les filles de saint Vincent que les Samurs de la Misdricorde
portaient sur leur poilrine un midaillon qui leur rappelait leurs
modeles , (133).

Ces religieuses s'unirent plus tard aux Sceurs tie SainteMarthe.
Le second sanctuaire, dtdid a saint Vincent de Paul, fut la
chapelle de la Misdricorde de Sarlat, maison des Filles de la
Charitd, fondde en 1815 (134).
II va sans dire que le culte de saint Vincent de Paul fut
pieusement entretenu, en Pdrigord, par ses fils et par ses filles,
qul vinrent s'y ddvouer.
Les Lazaristes desservirent la paroisse et le pBlerinage de
Cadouin, de 1869 h 1'arrivte du idgendaire chanoine Boucher,
qui rIgit la paroisse plus de cinquante ans (1885-1942). Ce ful
'un d'entre eux. leur Sup6rieur, M. Campan. qui entreprit la
construction de 1'6glise et du presbytere du Buisson (135).
133) Brugiere. L'Ancien et le Nouveau PNrigord, tome 32. p. 246.
- Le imemPauteur signale qu'A Pazayac, on vtindrait des reliques de
saint Vincent -tome 32, p. 247).
(134) Caries, Les titulaires et les patrons du diocese de Pdrigueux,
p. 86.
'135) Dans sa lettre pastortle sur saint Vincent de Paul, publide
en 1883, Mgr Dabert fait d''trangcs confusions, lorsqu'il derit : - R6pondant aux lib6ralites de Jean de La Cropte de ChantIrae (Vincent de Paul) Btablit une maison de missionnaires a PWrigueux, et,
tandis que l'4veque de Sarlat lui cede un de ses pretres qui deviendra
bientot son secretaire intime. il recoil en retour plusieurs Filles de
la Charite pour diriger I'hospice de sa ville dpiscopale. , (p. 12). Rien
de tout cela n'est exact. Les missionnaires en question sont ceux de
la Congregation de la Mission, fondee & Perigueux par Jean de La
Cropte lui-mrme, et qui n'ont rien de commun, sinon le nom, aveo
ceux de saint Vincent. Bien des gens font encore aujourd'hui de semblables meprises, en attribuant aux Pretres de la Mission de SaintVincent, ou Lazaristes, ce qui concerne leurs homonymes pdrigourdins.
Le pretre sar!adais, dont parle Mgr Dabert, est sans doute Raymond Desmortiers, ne aMarquay, dont nous avons dbjh parld un peu
plus haut. II ne fut jamais secretaire du saint ; il venait a peine
d'entrer I Saint-Lazare, lorsque mourut saint Vincent. Ce fut le seul
sarladais recu dans la congregation du temps de saint Vincent : sa
longevit6 permit, qu'en 1705 ct 1710. i! put ditposer dans le proci's
informatif et le u .e pereant probutiones , pour la cause de b6atiflcation du serviteur de Dieu. - Quant k l'etablissement des Fi!les de
la Charitd, & Sarlat, il remonte seulement & 1815. Mgr Dabert fait probablement ici une confusion avec la fondation de Ph6pital de Cahors,
faite par Alain de Solminihac.
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A la liaie dpoque, en no\embre 1869, ils succeddrent aux
missionnaires diocdsains, avec rdsidence & Pdrigueux (136), puis,
plus tard, a Chhleau-d'Eveque, dans une maison situee sur la
proprietd des Filles de la Charitd, qui porte encore le nom de
a Mission a. Ils abandonnerent cette ceuvre en 1885. Depuis
1916, ils ont pris la direction du Grand Sdminaire.
Bien avant eux, les Filles de la Charith vinrent en Pdrigord
mettre leur devouement au service des cauvres.
Par contrat, en date du 5 mai 1687, elles prenaient possession de I'hopital, fond6 t Montpon, sous le vocable d'Hopital de
la Providence ; elles y demeurerent jusqu'A la R4volution (137).
Elles remplacerent, en 1785, les Soeurs de Sainte-Marthe
de Pdrigueux, A l'hopital de Montignac. Chassees par la Revolution, elles revinrent jusqu'en 1852. Les Sceurs de Nevers leur
succeddrent (138).
On les voit encore installdes a I'hospice de Bourrou, en date
du 28 mars 1850. Ce fut M. Sackebant, Supdrieur du Grand SEminaire, qui eut le creve-coeur de fermer cette maison.
Elles prirent encore possession de I'hospice de Saint-Cyprien, en 1864, pour remplacer les Sceurs de Sainte-Marthe
d'Eymet. Elles y demeurerent jusqu'en 1905.
Aujourd'hi, les Soeurs de Saint-Vincent de Paul continuent
encore de se ddvouer :
- A ChAteau-l'Ev•que, maison fondee en 1869 ((Euvres :
maison de retraite pour soeurs Agies et infirmes, cuvcres paroissiales) ;
- a Pdrigueux, qui possede deux maisons :
Celle de la rue Louis-Blanc ((Euvres : dcole technique, oreche, bonne garde. service des pauvres et ceuvres paroissiales) ;
Celle du Tou!on (iEuvres : service des cheminots, service
des pauvres et des malades, ceuvres paroissiales) ;
- A Cadouin ((Euvres : hospice, visite des pauvres et des
malades, oeuvres paroissiales et une dcole d'enseignement menager urbain et rural, dont la reputation deborde largement le?
limites de notre rgifon) ;
- a Monsac ((Euvres : orphelinat de gareons et service des
malades) ;
- a Sarlat, enfin [(Euvres : orphelinat de garqons, bonne
garde, service des pauvres, ceuvres paroissiales).
**
Puisse I'anniversaire de la trois cent cinquantibme ann6e
de I'ordination sacerdotale de saint Vincent de Paul, a Chtteau1'Eveque, que nous allons comm6morer, en reconnaissance des
insignes bienfaits, dont le PBrigord a dtd reellement de la part
(136) Caries, Les titulaires et les patrons des dglises du diocese de
Pdrigueux et de Sarlat, p. 24.
(137) Pcrgot. Les origines chrtliennes des h6pitaux, hospices et
bureaux de bienfaisance du Pdrigord (Cassard, PBrigueux, 1882), p. 107.
(138) Pergot, op. cit., p. 376-377.

-

203 -

du grand saint, le bendficiaire, susciter um accroissement de
g6ndrosit6 dans les Ames, et attirer la bdnddiction divine sur
notre diocese, sur son clerg6, sur son peuple, et tres particulibrement sur l'oeuvre du recrutement des vocations sacerdotales
et religieuses !
Que saint Vincent, qui avail Wtd proclamd par saint Frangois de Sales a le plus saint pretre qu'il eCt connu , (139), se
suscite, en Pdrigord, de nombreux imitateurs !
Prigueux, le 31 octobre 1949.
Fdlix CorrAssor, C.M.
(139) Vie de Saint FranCois de Sales, par M. le Cur6 de SaintSulpice, II, p. 227.

AUTRICHE
LA PROVINCE D'AUTRICHE APR8E

LA GUERRE

(1940-1945)
La Province d'Autriche a beaucoup souffert quant au matdriel et quant au spirituel, par la tourmente de la guerre.
A peu pr6s les deux tiers de la Maison Centrale de Graz
furent compl6tement d6truits par les bombardements. Jadis,
nous avions dans la maison neuf salles assez grandes, tandis
que maintenant nous n'en avons aucune. II n'y a que le grand
oratoire et le r6fectoire qui nous sent rest6s, et des chambres,
suffisantes pour la Communaut6 actuelle et ses oeuvres.
Quant an personnel, la Province en a perdu dgalement les
deux tiers. Beaucoup de nos confreres ne soot pas revenus de la
guerre, plusieurs ont perdu la vocation ; le recrutement dtait
nul durant les dernieres anndes du regime nazi. La maison de
Vienne (18" arrondissement) fut detruite par les bombarder.ents;
ii n'y a pas une chambre qui nous soil restde.
Mais grAce au bon Dieu et au zele infatigable de no: c;,nfrdres, la Province n'a pas 46t oisive apres la guerre. La Maison Centrale de Graz fut rdquisitionnde par le gouvernement
nazi. Le nouveau gouvernement nous I'a rendue, mais il fallait
voir en quel 6iat ! Elie fut reconstruite et peut de nouveau servir aux besoins de la Communaute.
Les travaux de la Maison Centrale et de la Province ont pu
6tre repris et mdme em des dimensions plus grandes qu'avantguerre ; ce qui nous remplit de consolation. Nos 6glises furent
transformdes en dglises paroissiales. Actuellement, nous en
avons deux a Graz, trois a Vienne et une a Salzbourg. Nous sommes done chargds de tous les travaux qu'exige une paroisse moderne : bureau conseil paroissial, dcole, enseignement de l'Ecriture sainte, ba'ptdmes, mariages et enterrements.
Malgrd tout cela 1'Ceuvre principale de notre Congr6gation
- les Missions - n'a pas 616 n6glig6e. Grcee. au z6le de nos
confreres, il a tdd possible de precher vingt missions apres la
guerre.
Les Filles de la Charitd ne sont naturellement pas oublides.
Elles constituent une grande partie de notre travail sacerdo-
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tal. A Graz seulement, il v a cinq cents Soeurs, pour la confession de chaque semaine. Elles out en outre, au cours de PannlaMaison Centrale ou dans d'autres maisons.
nee, des retraites
Mais aussi, des travaux tout nouveaux out Wti entrepris
apris guerre. Mentionnons d'abord les retraites sacerdotales,
car depuis toujours deja, nous avions des retraites pour des pre-

tres, dans notre maison, en particulier. Maintenant nous avons
introduit des retraites sacerdolales collectives. En I'an 1948, il

y en a eu trois pour frente prttres, de meme en 1949.
Aussi des exercices spirituels pour diff~rentes categories
ont.6td nouvellement introduits, c'est-a-dire des retraites pour
hommes, pour femmes, pour jeunes gens et jeunes filles. Ce qui
nous manque seulement ce sont des vocations ! Mais aussi, sur
ce point, nous avons pris les precautions ndeessaires. L'6cole
apostolique A Vienne-Hetzendorf, qui a it6 cgalement requisitionnee par les nazis, fut de nouveau retablie, de meme une
nouvelle co;e apostolique ouverte en la Maison Centrale de
Graz.
Nous espdrons qu'avec la gric de Dieu et par I'intercession
de la Sainte Vierge et de saint Vincent, la Province d'Autriclh
s'4panouira de nouveau en pleine floraison.
Charles SPIEGL, i.s.c.m.
Visiteur.

ALLEMAGNE
M1.OTTo WWaL.
Pretre de la Mission
(20 mars 1872-15 juin 1949)
Disccurs pronondc
dala journcde du Comiti central des Conferences de Saint-Vincent de Paul en Allemagne, a Bensberg
(district de Cologne), le 3 juillet 1919. par M. Henri Auer.
Le 15 juin 1949 inourait a I'age de soixante-dix-sept ans, au
College Saint-Vincent de Lippstadt. en Westphalie, 21, rue de
1'Est. muni des sacrements de I'Eglise, aprbs une courte mais
pdnible maladie qui flenieva de faVon rapide et inattendue.
M. Otto WAUHL. pr•tre jubilaire de !a Congregation des Pretres
de !;a Mission de saint Vincent de Paul.
I.e dIfunt. 6tait le troisiime Secretaire gindral des Confdrences de Saint-Vincent de Paul, en Alleniagne. Et ii a tant mjrit' de notre modezte uuvre de charit6 que nous commeltriont
un peche d'omission si nfcus n6gligions d'B6vquer son souvenir
dans une notice qui soit digne de lui.
Apres qu'en 1911, le Comitl central des Conferences de
Saint-Vincent de Paul en Allemagne cut fixe son siege & Cologne. et qu'on lui cut adjoint un Secrdtaire general, I'aum6nier
d'alors a Cologne-Merheim, le docteur es-sciences politiques Auguste Lilhr entra en fonctions comme premier secr6taire gendral,
en I'annke 1l11. et ii y demeura jusqu'A sa nomination comme
directeur de , Caritas ,, dams l'archidiocese de Cologne. Plus
tard. il alla comme curd i Geistingen-Sieg, et depuis 1942, il
vit au repos a Godesberg-Mehlem. Dans le Bulletin des Conferences ,24, 1936, pp. 67-69), it a racontW de facon remarquable
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I'origine el les preiiets Irai\ux du Secretarial gdndral ; et awn
image est bien rendue dans ees pages. Le successeur de M. L6hr.
conunne deuximie secrilaire g6unral, fut Franz Coenen qui, sur
le desir du Dr Stoffel, alors cur6 et plus tard 6vique auxiliaire
de Cologne, renonea h son activit6 comme directeur de l'orphelinat d'Etat d'Eupen, et depuis septembre 1917, pendant lIuit
ans. se montra tres actif dans son emploi, jusqu'A ce que, atteint.
dans sa sante, it se vit contraint, en 1925, d'abandonner la charge
trop lourde de secretaire gindral, ct d'accepter d'abord une paroisse rurale a Beggendorf. pnrs d'Aix-la-Clapelle, paroisse
qu'il ichangea plus tard contre la cure de Sttelernich, pres de
Julich (Rhenanie). I1 mourut le 13 octobre 1939 A Moitzfeld.
prbs de Bensberg, apr6s une maladie penible, qui dura des anaies, i la suite d'une attaque d'apoplexie. (Voir Lettre circulaire
de d'ecembre 1939, p. 2.)
Lui aussi, dans cette mime annie 1936 de notre Bulletin
(p. 69 et suiv.), il a racont6 son activit6 professionnelle en faveur de notre ceuvre de charite, el son portrait a 6ti publid
alors i I'occasion du i;ngt-cinquieme anniversaire de la creation du secretariat gdenral.
II eut pour successeur, conmie troisieme secretaire ge&nral.
le 1" octobre 1926, M. Otto VWAt, qui, a son tour, occupa ce poste
pendant huit ans. puisque le 1" decembre 1934. il se demit de
son office el prit sa retraite. Quand it quitta son emploi, notre
president d'alors. le Dr Hermann Bolzau, lui consacra les paroles dI'adieu que voici et qui sont si belles, que je veux les reprofluire integralenient :
,( It ne peat y avoir qu'un tr's petit nombre de Conferences d'Allemaayne qui n'aient eu I'occasion de connaitre personnellement et d'cstimcr M. le Secrltaire general. C'esi qu'il dtait
I'infatigable prtdicateur de nombreuses fetes religieuses, et
'orateur remarquable d'aussi nombreuses fetes civiles, le prometieur inlassable et I'animateur de toutes sortes d'euvres de
charil6 grdce ii des rapports et des discours sans nombre dans
les rdunions, petites ou Irandus, d( noire sociedt, surtout d l'occasion des nombreuses journdes de formation. II savait toujours,
quand il intervenait, par des exposes concrets, qui essayaient
d'dlever la vie religieuse et charitable dans les Confdrences, saisir et dmouvoir ses auditeurs. Un humour ,( d'or, assaisonnait
presque tonjours scs allocutions ; et souvent. par 16, ii a su dominer de fagon magistrale bien des situations difficiles, comme
il s'en produisait cA et i1 dans une Puarre de charitd si importante, avec plus de neutf cents Confijrences, paiticulierement
dans nos temps agitis. Avec fidelitd et conscience, malgre ses
nombreux el longs voyages, auxfuels il consacrait souvent les
heures de la nuit, M. WAHL a administrd le bureau du Secrdlariat gendral au prix de travaux fatigants, et i I'a tenu dans
un ordre parfait. Avec cela, il trouvait encore le temps d'dcrire
un grand nombre de beaux et prdcieux articles pour le Bulletin des Conferences.
Pcur son activitd dpuisante et immolunte au service de la
a Caritas , vincentienne, M.
M.WArHL mrite notre remerciement
le plus cordial, que je lui exprime ici au nomw du Comitd central, repr6sentant I'ensemble des Conferences d'Allemayne, et
auquel je m'associc personnellement de tout cceur. Puisse-t-il
jouir d'un soir de vie heureux et paisible avec une bonne sante
ci rt conservant sa bonne humeur ! Puisse-t-il 6roqucr volon-
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tiers et atcc un ayr.otil saouenir l'activit6 qu'il a exercee prtini
les confreres de saint Vincent en Allemagne ! A
Qu'il I'ait fait, et quelle amiti6 il nous garda m6me apres
qu'il eut pris sa retraite, depuis 1936 jusqu'i un present tout
recent, cela ressort deja du fait qu'il continua a donner sa contribution litttraire a notre Bulletin vincentien jusqu'au moment oi, sous l'influence des nazis en octobre 1939, it dut malheureusement interrompre sa publication. De 1926 a 1939,
M. WAHL n'a pas donn6 moins de quarante articles differents,
grands ou petite ; et, i ce sujet, bien volontiers et avec reconnaissance, nous voulons rappeler que comme Annuaire des Conferences en Allemagne, de 1928 i 1932 il a publid & la librairie
du-Secretariat general, un a Calendrier de saint Vincent o, richement illustrd, dont ie b6nefice servait au soulagement des
pauvres et des malheureux, comme disait la feuille de couverture. Comme petits ecrits reniarquables, il aious a d'abord consacr6 la brochure a Le confr're de saint Vincent et le travail ,
(1932, p. 23). qui s'est rev6lee si utile comme introduction a
notre activit6 pratique, qu'une troisieme edition pouvait paraitre en 1935. La mime annae encore, M. WAHL, tOUjours h la librairie du Secretariat g6neral, publiait une deuxieme brochure,
c Le catdchisme des confreres de saint Vincent u (1935, 16 p.,
petit in-8*), qui, en de courtes questions et rCponses contiont
pour nous I'essentiel. Malheureusement, a cause de la crise bien
connue du papier, ces precieuses brochures, depuis longtemps
6puisees, n'ont pu 4itre reimprinmees ; mais nous espdrons bien
qu'elles pourront l'rtre bienOtt et aussi qu'au lieu de circulaires qui, depis 1940, ne remplacent que bien pauvrement le
bulletin de notre Association, nous pourrons, dans un avenir
prochain, reprendre ia publication inensuelle de ce Bulletin.
Deji & la retraite, M. VWAHL qui, avant comme apres. en tant
que pretre de la Mission, donnait volontiers des journdes de
recollection et des retraites, a publi6 pour tous ceux qui venbrent notre grand protecteur, une petite brochure « Ddvotion
a saint Vincent de Paul ,, a Lippstadt, en Westphalie (1936),
pour promouvoir le culte et l'imitation de saint Vincent.
Naturellement, quand il- fut question de c6ldbrer en 1.36
les toces d'argent du secretariat general, le bon Pore WrAHL eut
une charmante causerie avec les confreres allemands des Conferences, causerie qui, imprimne et enrichie d'une photo de lut
Ires rdussie, fut publide dans le Bulletin de 1936 (pp. 70-73). It
se saisit alors de la pensde d'un confrere bien intentionn~, qui
lui disait qu'un secretaire g6ndral dolt avoir une peau dpaisse
pour pouvoir tout supporter ; il ne niait pas que des divergences de pensee Etaient souvent indvitables ; puis, it continuait
en ces termes :
« Mais j'ai constate qu'avec un peu d'humour rhinan ol
pent souvent faire face aux grandes difficultis. Je me rojouis
uussi de pouvoir constater ici que l'esprit de charitd a souvent
facilitd et adouci pour le secrdtaire g6ndral, son travail souvent
fatigant. Ce travail s'accomplit en partie au bureau, en partie
pendant des voyages qui ont pour but de prendre contact avec
les Confdrences dans les divers dioceses. Le bureau, dans le travail dtendu duquel te secrdtaire ygndral est soutenu par deur
collaboratrices habitudes a l'administration, et qui ont acquis
une grande expirience dans leur activitd de plusiers annees,
constitue le centre de liaison de la grande famille vincentienne
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en Allemagne. At Secrdtariat gdndral aussi est valable la mdcime : a Le travail rend la vie douce. o Le secrdtaire gdndral doit
aussi entreprendre des voyages. II ne peut alwrs dire question de
beaucoup de sommeil ni de repos, car les premieres heures de
la matinde doivent dtre consacrees par le prdtre au Seigneur.
Pendant les huit annees de mon activit, j'ai souvent tid sur les
essieux. Mais it s'est avdrd que ces voyages n'etaiena pas inutiles.
Jo repense avec jote d tant de reunions oil j'ai pu, non seulement comme secrdtaire general, mais aussi comme prdtre, travailler et, avec le secours de Dieu, recueillir de beaux fruits.
Alcrs, le secrdtaire general rentrait chez lui, aprIs une absence
d'une ou deux semaines, et ii voyait lui sourire sur son bureau
une montagne de courtier qui lui criait : Bon courage, le travail ne chdme pas ! Et certes, it dtait beau, ce travail, beau
aussi pour le cwur du prdOtre qui de la plenitude de ce qu'it
avait lui-m&me recu du Seigneur, pouvait faire part d des milliers d'autres. Un regard en arrisre sur ce temps n'est done pas
sans joie. Certes, bien des choses auraient pu dire encore mieux
faites ; mais, hommes que nous sommes, nous ne faisons jamais
rien de parfait. ,
Avec quel humour, mais aussi avec quelle ddlicatesse,
avec quel regard juste sur ses propres imperfections cerui qui
est maintenant retournd dans la Patrie ity a Ireize ans, prenait
cong6 de son activitd professionnelle dans notre ceuvre charitable ! C'etait encore de I'authentique t WA.L ,,quand ii terminait ainsi ses d6veloppements :
. La jeune force (il designait ainsi notre actuel, tres digne
et tres aim6 secretaire g6neral Joseph Hermann Hartmahn) qui
a mainlenant en mains la direction du secretariat g6indral, continuera la tradition des anciens secretaires gendraux. Mdme s'il
n'est plus en charge, mon caur apparlient encore- aujourd'hui
aux Confdrences de sai't Vincent. Et si je dois foramuler un souhait pour mon cher successeur dans l'emploi et pour ses collaboratrices,pour conclure ce met, je dirai :
Avec la couronne d'argent ! poursuis l'effort
Joyeux et gai, m4me aux heures sombres I
Que ton activitA soit consacree au Dieu de la charii6,
Continue a donner aux pauvres l'accompagnement de ta charite!
A non avis, on ne rendrait pas suffisamment justice aux
inmrites du ddfunt PLre WAHI. si on no mentionnait pas que son'
nom et son activitd vincentienne s'6tendaient bien au delt des
frontiires de 1'Allemagne. Rappelons, par exemple, les Conferences internationa;es Caritas qui dibut6rent en mai 1929 A
BAle. LA, l'organisation de la Carilas catholique, done de la Caritas universelle, fut fixee dans les lignes les plus importantes
sur la base de d6cisions communes, en sorte que plusieurs sections se formerent, ainsi, par exemple, la section Jeunesse, la
section Lettres, la section Emigration, la section Maladie, tandis que la section Pauvretd occupait le point central. Le Pbre
WAHL, comme il etait alors secrttaire genera! des Conferences
de saint Vincent de Paul en Allemagne, fut choisi comme direcleur de cette section en liaison avec la Centrale Caritas de Lucerne, et, jusqu'k sa demission de secr6taire g6niral, il exer'qa
dans ce domaine une activitd internationale qui a profit6 a
notre oeuvre de charite. Vinrent- sy ajouter dans les annees
1927-1930 les grandes journies vincentiennes austre-alleman-
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des h Stuttgart. Innsbruck, Boin et Feldkrich dans Ie Voraiberg,
juurnces pendadn lesquelles 6taient rassemibls de noiubieux
mneulires des Cotficrences venus d'Allemagne. d'Autriche, de
Suisse et d'Aklsae. et que notre confrere, malileureusement tom.
be h la tin de ia derniere guere mondiale, Ie Dr Rudolf Degen
appelait un jour ;ivec raison " le soinnet de in vie vincentienne ,. (Dans ( Caritas , iU, p. 292). A ces journees se rattachaient le plus .souvent des suances du Comiii central des Conferences d'Alleinaguie, et celui qui avail te privilege de participer a ces journees el a ces seances pouvait attester comment,
dans de teiles occasions, le P•re WAuL distribuait 1'Nloge pour
le travail \incentien bien fail, itais aussi comment il pouvait
faire des reproehes quand l'oecasion lui en etait offerte. Mais
cela se faisait toujours aevc une si belle huimeur que minme
des verittss amres Mtaient accueillies par les assistants sans
protestation. bien mieux avec un sojurire silencieux qui tlait
une aoprobation. II faudrait aussi mtnntionner les reunions parit l'occasion des Journies des Cathloticulibres des Confirencesu
liqucs allemands, dur:mnt I'epoque qui prc&eda ]'irruption du
nazisi:e, reunions daus iesquelles le Pere WAHL etait amenne a
prendre la parole co•ine secretaire gdn'ral : ou encore les
de reprsientants des Conf6rences acad&miques d'Allejournaest
magne, et cc qui n'Jlait pas moins important, les reunions des
reprsenitants des divers conseils diocesai:ns qui avec raison attachaient beaucoup d'iiportance a ce que, ' etd du president
des Confirences. son actif secrdtaire general fit sentir son infltence. Songeons avec une reconnaissance inepuisable a Lout
ce travail et aux rcsultats que le Pere WAnIL put enregistrer
avec la graice de Dieu !
Mais cet tloge serait inconiplet si nous ne rappeions, au
de longues
ti
nmoins brii:emnent. le tenips oi le l'bre Wahl exere
annees son aelivit6 de Prbtre de la Mission en Fraance. le pays
d'origine des Conferences de Saint Vincent de Paul, et h Paris,
la ville niondiale. on la Congregation de an Mission de saint
Vincent de Paul a sa maison-mere.
N6 !e 20 mars 1872. a Hoven, daus le district de Diiren
(Rlhnanie). il entra d&s le 23 septembre 1889. done A I'age de
dix-sept ans. dans la Congr6gation de Saint-Vincent. A partir tdu
3 avril 1897, comine cela est attest6 par ses confreres sur sa
lettre de faire-part, ii travailla avee un zle exemplaire , dans
!a vigne du Seigneur n. De septeinbre 1899 a octobre 1913, il
exerCa 1son activitU. d'abord comme collaborateur, puis t partir de 90' comme recteur de la Mission allemande de SainteElisabeth, dans la capitale de la France (91, avenue de Choisy,
Paris-13'), ol il exerga une vigila.nce pastorale toute particuliire sur un grand nombre d'Allemands, mais surtout sur les
gouvernantes, les domestiques et autres jeunes filles allemandes
catlholiques qui, avant la premiere guerre mondiale 6taient
fixdes & Paris. Cela nous mfnerait trop loin de raconter on detail ce travail si fatigant et si absorbant, mais aussi tellement
riche en resultats. Le PBre WAHL ne se contenta pas d'assurer
le service divin dans la modeste chapelle de la mission allemnande de Sainte-Elisabeth : il fit prosperer les confrdries, I'Association de Sainte-Elisabeth pour les missions, le Tiers-Ordre
de Saint-Frangois. I'apostolat eucharistique, et la Conference
pour les catholiques allemands, ddja fond6e a Paris en 188.
dont les inembres se rlunissaient chaque dimanche soir aprbs

-

209 -

I'office dans le parloir de la Mission. Mais le Pere WaHL assura
aussi le progres des associations sdculieres pendant les treize
annies de son ministare & Paris ; au moyen de cours religieux
ou instructifs, telles l'Association catholique allemande, et une
autre association d'honunes, I'Association Catholique des CommerCaints, enlin I'Association des Institutrices
jllemandes, et
I'Association Mariale des Jeunes Filles. A c6td de cetle acti\ite
des associations, ii exercait son zele sacerdotal au " Foyer SainteElisabeth ,.des institutrices et gouvernantes catholiques allemandes, qui s'adjoignait des cours, et un office de placement,
et qui offrait un agrdable lieu de repos aux dames allemandes
on voyage, tandis que le ( Foyer Sainte-Ai•e , servait surtout
pour les jeunes filles catholiques allenmandes ou de langue allemande, qui etaient sans emphli et qui avaient besoin de protection et de conseil. Elles recevaient volontiers et avec reconnaissance les services que le bureau de placement leur offrait
gratuitement. Le PBre WAHL appuya aussi de tout son pouvoir
les efforts de l'Association catholique internationale pour la
Protection de la Jenne Fille, fondee a Fribourg, en Suisse en
1897. car il accueillait des centaines de jeunes filles qui chaque
annie venaient ? Paris pour s'y placer. Chaque dimanche apresmidi les jeunes filles se rdunissaient a la Mission Sainte-Elisabeth oit elles.recevaient un stimulant religieux et pouvaient
passer des heures agrdables dans la compagnie de leurs compatriotes. Le dvveloppement pris par cette ceuvre rendit n6cessaire la construction d'une salle de reunion plus vaste, et 1'extinction des dettes contractles pour la construction de I'Ndifice
valut bien des soucis au hon PKre WAHL ; mais il eut cette joie
de voir intervenir persor.neilement 4 la benediction do !'immeuble les reprdsentants de l'ambassade d'Allemagne, de I'ambassade
de Bavibre & Paris, et le consul g6neral allemand. Pour ses
ouailles k Paris, le Pere WAHuL publia deux fois par mois pendant des annmes la revue a Les Cloches du pays ,, et ii donna
rgguliirement des nouvel!es de son activit6 sacerdotale dans
I'annuaire de Caritas.
En fils docile de saint Vincent de Paul, le Pere WAHL dut,
conformdment aux instructions du Supdrieur g6ndral.des Lazaristes a Paris, la fin d'octobre 1913, abandonner son poste d'aum6nier des Alliemands de ]a Mission Sainte-E;isabeth de Paris ; il
quitta alors avec sa mere, qui s'etait tenue a ses cotes comme
une collaboratrice fidele et ddvouke, la capitale de la France.
Lui-m6me s'dtablit alors dans la Maison de Missions de Josefsthai, pres de Herbesthal (Rhdnanie). Bien qu'apres une activite
si longue parmi ses chers Allemands, la sdparation ne lui ait
pas 6td indiffdrente, il acquit peu a peu la conviction, comme
il en t6moignaiL lui-meme, que son ddplacement, lui aussi,
Rtait I'oeuvre de la divine Providence qui dirige les affaires humaines et accorde prdcisement des graces spdciales quand la
soumission a ses ordres exige du sacrifice et du renoncement.
A Paris, il ne s'dtait pas seulement occupd du service divin,
des confrdries existantes, des associations et des foyers ; il avail
aussi fait donner des cours de franaais pour les membres de
I'Association des Commercants Catholiques et pour d'autres jeunes Allemands, ainsi que des cours de coupes pour 1'616ment f6minin. En plus de cela, il avait pris soin des malades allemands
aussi bien dams les h6pitaux que dans leurs maisons, institud
une Caisse d'dpargne pour les Allelmands de Paris, caisse dont
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les proprietaires de ces economies quand, au milieu d'ao0t 1914,
l'Allemagne se trouva en guerre avec la France. Mentionnoas
enfin la Bibliotheque avec pr6t de livres, institude par le Pare
WAHL pour les Enfants de Marie et autres protegees de la mission allemande de Sainte-Elisabeth, a Paris, bibliothbque qui,
tous les dimanches apres la grand'messe et apres l'office de
l'apres-midi, etait gratuitement k la disposition des usagers.
En souvenir de son activit f6conde comme Prntre de la
Missiona Paris, le Pire WAHL a publid des le mois de mai 1914,
pour le jubil6 de la fondation de la mission de Sainte-Elisabeth a Paris, une plaquette qui parut chez B. Kilhlen a MariaGladbach. Cette brochure de quarante-quatre pages, avec des
gravures. fournit d'interessants renseigtnements sur le d6veloppement du catholicisme allemand au dehors pendant les annees
qui ont pricedd la premiere guerre mondiale.
Herbesthal, la station frontiere pris d'Aix-la-Chapelle, se
trouve a environ quinze kilomitres de la premiere ville importante de Belgique, la cite industrielle de Verviers. IA aussi, depuis des annees avant la premiere guerre mondiale, it y avait
une communaut6 catholique allemande, des ecoles et des associations allemahdes. sous la direction des Jdsuites. Le Pere Weynand. de cette societd, avait, en 1888, pris le soin spirituel de
ce groupement, et it avait acquis de grands m6rites h I'6gard
des Ecoles catholiques qui s'y trouvaient et pour qui il avail
fonde deux nouveaux foyers. Quand les Allemands p6n6trerent en Belgique au commencement de la premiere guerre mondiale, la situation L Verviers aussi devint tres difficile, et la
continuation des ecoles altemandes fut mise en questioh. Le
28 juillet 1916, le prelat Dr. Werthmann vint k Verviers pour
se renseigner sur I'etat des eco'es qui, depuis l'arnne 1910.
6taient la propri6et de I'Association Caritas. Quand ii se fut
rendu compte de3 difficultds qui menagaient l'existence et le
caractere confessionnel des dcoles, it se mit aussitOt en relation avec I'administration allemande en Belgique. sp6cialement
avec le conseiller secret de Justice Trimborn, le rapporteur gendral des ecoles pros le gouvernement general de Bruxelles, ainsi
qu'avec le prisident de I'administration civile de la province de
Liege. lc conseiller secret Horning, et le commissaire civil, conseiller du gouvernement, Dr de Bayer-Ehrenberg, a Verviers.
Partout il trouva pleine comprdhension et aide empressde. Pour
le service spirituel aussi. au cours de I'ann6e 1917, les dispositions necessaires furent prises, le Pere Weynand qui, a cause
de son Age, n'etait plus en mesure de faire son travail, quitta
son poste A la fin de l'ann6e 1916. Pour lui succder, dans le soin
spirituel des Allemands, et comme recteur des ecoles allemandes,
grace aux soins du prdlat Werthmann et avec I'agr6ment de
I'Nveque de Lidge. Mgr Riitten, on nomma le Pere Lazariste
WAHL que Werthmann connaissait bien, pour avoir travaill6
avec lui h Paris pendant des ann6es. 11 savait que par son activitL de quatorze ans comme aurn6ier allemand dans la capitale de la France, M. WAHL etait preparde
son nouveau champ
d'action et la Congregation des Lazaristes le laissait libre pour
ce pr(cieux travail jusqu'a la fin malheureuse de la guerre. Pour
la derniere fois. le Dr. Werthmann se rendit a Verviers, a I'occasion de la fete de l'anniversaire du Kaiser en janvier 1918;
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alors, on prit une photo du clergd et du personnel enseignant
des dcoles allemandes de 1'endroit. Werthmann, qui occupe la
place d'honneur au milieu de la pholo. le Pere WAHL Rtant assis
au tout premier rang avec les hauts representants de l'administration allemande. a publi6 cette vue avec un article qui I'accompagnait, dans sa revue mensuelle , Caritas , 23 (1917-18), p. 163.
Apres la premiere guerre mondiaTe, le PBre WAHL reprit
son activitd de missionnaire dans sa Congr6gation, et nous pouvons nous estimer heureux que, ainsi qu'il a Rtd dit on commenqant, on rdussit en 1916 & l'obtenir pour le poste si important de Secrdtaire gendral des Confdrences d'Allemagne. Nous
garderons de lui un souvenir pieux et I'honorerons avec reconnaissance.
Henri AUER..

ISTANBUL
M. JOSEPH JAMMET

(1875-1949)

Le 10 novembre 1949, au jour ainniversaire de ses soixantequatorze ans, M. Joseph JAMI.SET, missionnaire en Orient depuis
quarante-huit ans, a Rti rappel6 a Dieu. Si subits qu'aient eti
ses derniers instants, M. JAMM•r y etait prBpard par une longue
maladie. Depuis pros de douze ans un rhumatisme deformant
I'agitait, tout en le paralysant progressivement. Quelle patience
dut pratiquer ce Meridional si vif, si loquace, si zild, des iors
une retraile prdmaturee I II fut ainsi l'ddificacondamnde
tion de la Communautd et Dieu seul salt le merite d'un tel
apostolat obscur et silencieux. II jouit d'un indult lui permettant de dire la Sainte Messe assis : il la cdelbra jusqu'au dernier jour avee une piofonde pidte. Si sa parole dtait embarrass6e, son intelligence restait vive ; il ne cessait de s'intdresser 6 la vie active de ses confreres et passait volontiers la recreation au milieu de la Gommunaut6.
Mais ce n'6tait plus ce Quilianais des bords de I'Aude, nourri
du miel de Narbonne et du vin de Limoux, dtonnant de verve,
qui rappelait Tartarin lorsqu'il faisait ses 6tudes en gasconnant
au Berceau de Saint-Vincent de Paul et i Dax. De sa bonne
formation dacquoise, sous le saint homme (pecaire), qu'dtait
M. Verniere, il gardait une grande simplicit6 et une impeccapretre A Dax le 9 juin 1901 par notre
ble rdgularitd. Ordomin
confrere Mgr Costagliola, archevdque de Chieti, M. JAMMrT ful
nomm6 professeur au Petit Sdminaire de Marseille, sous le bon
M. Sarraille. Uae seule ann6e de Marseille suffit it completer son
tempdrament de missionnaire. II arrivait au College de SaintePulchdrie, & Constantinople, en 1902. Le Supdrieur, M. Chefd'hutel, etait fatigue. M. JAMMTr, pr6fet de discipline, put d6ployer i l'aise ses talents de professeur et d'organisateur. Mais
un nouveau Supdrieur ayant dte install6 en 1908, il fut gene.
dans son role et, au nouvel an, envoyd au CollIge de Smyrne.
M. Poulin le requt avec bontd. M. JAMMET, dit-il, fit la troisieme

-

212 -

aiec brio. de grandes promenades avee enthouiasme, se auna.
dand la prIdication ! II regretta Constantinople et demanda son
rappet.
Auninier a ]'Hlpital de la I'ix, it fur pendant seize ans
.cuupes par la Guerre iiiondiale), un vrai missionnaire, umule
de i'original et \vnerd Pure Mural. Ces catlchismes b la Paix et
a Sainte-Pulclthrie, accompagnes d'images et de projections
elieirat merveiieux de clart6 et de savoureuses questions et repo.-es. Ses pridications i a cathidrale et dans toutes les dgli-es, dtaient simples et pratiques. Un mois de Marie & .NutreDame de Lourdes eut un s-ceds prodigieux. 11 6tait le Pere des
orphelins, le charitable uppui des pauvres, le discret consolateur des affliges et des malades. La guerre de 1914-1918, en le
rapatriant, ne le changea pas beaucoup. Dans une epideinie
de variole. ii s'olfrit au Lazaret oh se dbvouaient trois Filles
de la Charit6 (ee qui lui valut d'etre envoy6 plus lard en Roumanie pour un seiblable devouement). L'aunmnier de la Paix
retrouvait voloctiers ses confrbres h Saint-Benoitt A Bebek :
il leur apportait h l'occasion un plat de champignons rkcoltds
le long du chemin.
Nomme cur6d
B&bek en 1931, M. J.AMLuT continuait -in
ministere aupres des jeunes filles de Sainte-Pulchree. E Iprodigua son zdie intelligent et aimable a une nombreuse Association d'Enfants de Marie, aux Aspirantes, aux Cadettes, aux
Louise de Mariilac, toutes animees par la pi6td de ma Seur
Sautid. Quand, au nouvel an, M. JAMMtET invitait ses confreres
a BWbek, its auraient brav6 la neige et les frimas pour le plaisir de passer quelques heures avec lui.
De 1936 A 1937, M. JAMurET est plac6 & Bucarest, mais it
ne tlri:ve' paz le chanip conxenable A son z !ec.
Le 25 septembre 1937, il accepte le poste de curd A Salonique, par egard pour M. Gabolde qui i'avait demand6, et par
sympathie pour M. Edouard Bauthian et les euvres. II aura
a lutter contre les Arm6niens dont ]'esprit d'envahissement convoite Kavikia et reclame a Rome. II montra beaucoup de bon
sens et de tact pour dirimer certaines pretentions nationalistes,
dans les ceuvres de la Proviince.
Mais sa santd pdriclite et F'oblige a ddmissionner. II revient
A sa douce retraite de BEbek, qu'il se plait h fleurir, puis i
Saint-Benoit oh les bons soins du Frere Joseph Issaporta Pont
aid6 a supporter ses infirmitis. Nous avons tous At6 edifids de
son dgalitM d'humeur et de son admirable patience. Ses obseques.
un peu precipitdes, n'ont pas permis h ses nombreux amis de
la ville et de Bdbek de lui rendre un dernier hommage. Mais,
deux archevques, Mgr Andrd Cassulo, d l6gu6 apostolique, et
Mgr Varoukas, exarque gree-catholique, les out honordes de
leur presence. M. 1'Ambassadeur et ie Consulat se soot excuses
par la coincidence de la c6rdmonie annuelle du 1 Novembre au
cimetidre.
Son corps repose aupres de M. Levecque, qui 1'estimait
beaucoup, et leurs Ames fraternelles, reunies devant Dieu. ne
.cesseront pas, nous en avons la confiance, de protdger la laison de Saint-Benott, les confreres et les ceuvres.
Arthur DRouLEZ.
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CHALA
LETTRE DE MI. ROBERT CARTIER
Superieur du Grand Siminaire de Chala
AU T.H.P. WILLIAM SLATTERY
Chala, juillet 1949.
Le SBminaire Regional Saint-Vincent a vecu comme toute
la Chine, dix mois de profonds bouleversements, qui I'ont fait
passer d'un r6gime a un autre. En voici les principaux dpisodes.
Le 1" septembre 1948, !a rentree s'effectua normalement.
Les quarante-cinq elves qui n'avaient pas pu rejoindre leurs
familles durant les vacances, s'dtaient reposds et divertis pendant deux mois a la montagne. Cinquante et un th6ologiens et
vingt-trois philosophes conmmencerent les cours le 9, apres cinq
jours de retraite. Septembre et octobre furent deux mois heureux de travail et d'activites diverses, professeurs et 61eves fermant I'oreille aux nouvelles alarmantes.
Le 1" novembre, on aunonait la chute de loukden. Pour
qui suivait des yeux la lutte des deux partis aux prises, cet vdnement laissait pr6voir tout ce qui a suivi... 11 fallait aviser.
Une reunion des RR. Ordinaires responsables avec M. le Visiteur
de la Province et le Recteur du Seminaire eut lieu dbs le 4 novembre pour ddecider si le Sdminaire dvacuerait on non. Apres
trois heures d'echanges de vues, les RR. Ordinaires arreterent
que le Seminaire continuerait non seulement jusqu'k I'occupation probable de Peiping, mais meme apres, tant que la libertE
nous en serait laissde par le nouveau r6gime. Le soir-meme la
decision dtait port6e a la connaissance des Professeurs qui l'accepltrent g6nedrusement, prdts & poursuivre leur tAche en se
confiant it Dieu. Les Sdminaristes avertis peu apres, eurent plus
de mal . se faire & cette pens6e. Du moins ils obdirent et,
1'dmotion passde, se remirent au travail, oubliant d'ailleurs assez
vile le pdril qu'ils croyaient encore lointain.
Le 8 decembre, M. le Visiteur binissait une grande statue de
Marie Immaculee, 6rigde dans la cour centrale du S6minaire,
et nous renouvelions la cons6cration de la maison A la Vierge
tut6laire.
Le 12 ddcembre. le bruit du canon se rapprocha. Le 13, la
bataille n'dtait plus qu'a huit kilometres de chez nous. Le 14,
du nord et du sud la pression s'exercait dans inotre direction.
Les troupes refluaient vers la ville, I'adrodrome abandonn6 dtait
en flammes. Situds comme nous le sommes pres des murs de
la ville, nous courions grand risque que les assaillants ne prissent nos jeunes gens pour les lancer, grenades en mains, k I'attaque des murailles. Rapidement l'dvacuation fut ddcidde et,
apres un dmouvant Salve Regina chant6 devant la statue de la
Vierge, les seminaristes portant leur literie et quelques vetements, se m61lrent aux soldats qui s'engouffraient en ville. Ils
gagnerent la maison d'6tudes des RR. PBres de Scheut, qui eurent Ia charit6 de leur donner refuge durant un mois et demi.
Les professeurs entrbrent i leur tour le lendemain pour continuer les cours sous la direction de M. Marijnen, Assistant, le
recteur et 1'Yconome restant avec quatre freres coadjuteurs
pour garder la maison.

I14

-

L'attaque s'6tant arrtdie, ce fut le siege qui conumenea. II
fallut s'inginier a transporter en ville ce qui dtait necessaire
pour y vivre : grains, l6gumes charbon, livres, linge, etc... Vingthuit voyages de camfons resolurent le probleme. Des le 15, le
SUminaire dtait occupd par les troupes qui s'y installbrent et
commenecrent a s'y fortifier. Ddeembre finit et janvier s'6couia
presque au rythme a pen pros quotidien des escarmouches qui
se ddroulaient parfois a moins de 1.500 metres de la maison.
Mais, la Vierge veillait : pas un projectile ne l'atteignit, pas
un incendie ne se declara malgrd' les constantes imprudences
des soldats ; les seules destructions furent les trous faits dans
les murs et les arbres abattus par les ddfenseurs.
Apres de laborieux pourparlers, un compromis fut sign,'
le 22 janvier. 11 6tait temps : des canons lourds, pointis sur le
Seiinaire. auraient ouvert le feu quelques heures plus tard...
En ces jours d'inquietude avaient eu lieu les examens semestriels : professeurs et IB6ves ont dfi plaire a Dieu par leur constance ! Aussitt commenuait la retraite d'ordination. Les 26,
27, 28 janvier, quatre etudiants de derniire annie 6taient ordonnes sous-diacres, diacres et pr6tres, par S.E. Mgr Oste,
C.I.C.M., d6vque de Jehol, tandis que sous les fenetres de la chapelle d6filaient les cohortes des << liljrateurs ,...
Le 20, jour du nouvel an chinois, les troupes quitterent le.
Sniinaire. Apres la joie des premieres messe91 ce fut celie
du retour au foyer. Quel foyer ! 11 fallut des journees de travail pour le rendre habitable. Et pendant pros d'un mois leSdminaristes durent rester ec dortoir, tant pour ecouoniser le
charbon que pour kviter ia contagion dans des chambres polluees...
Le 2 fdvrier fut le jour d'action de grces a notre Vierge
protectrice. Malgr6 I'incertitude du lendemain, la joie fut grande.
Et le Recteur renouvela le vceu qu'il avait fait dans son cceur
aux jours sombres de d6cembre, d'Olever, une fois k1 paix et
la libert6 retrouv~es, une. statue de Marie Immacul6e, dominant
les batiments du S6minaire. S'il ne voit pas ce jour, un autre
accomplira ce voeu !
La vie reprit, modifide. les ncessantes visites des militaires
cantonnes alentour obligeant A la prudence. De ban matin.
aussitut apres la priere, assistance A la Sainte Messe, pour
n'ltre pas derangds, la meditation suivant l'action de 'graces.
Le Saint du Saint-Sacrement ou la lecture spirituelle 6taient
repouss6s tout au soir avant le coucher : c'6tait le moment
propice pour donney les avis et informations utiles, pour exciter et encourager les timides. pour donner a tous la volonte de
resler les
a
t6moins , du Christ en ce monde nouveau. Chaque
jour. travaux manucls dans la maison et au jardin pour rdduire
les frais de personnel, et aussi pour habituer les jeunes gens
h refuter pratiquement I'accusation de. pareske et de parasitisme portee souvent contre nous. Trois fois menaces d'occupation militaire, nous y avons trois fois echapp6 et c'est un
nouveau signe de la protection divine sur nous. Le second semestre conunenca selon un nouvel horaire. Le travail et la regle
aidbrent chacun a retrouver calme et confiance. Le 19 mars.
fete de saint Joseph, la Schola reprenait ses auditions avee tout
un salut a quatre voix, dont le Tantumn triomphal de Palestrina.
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Une autre 6preuve nous attendait. Des Seminaristes etaient
appelds du Sud par leurs 6v\ques. Cinq. puis ciaq autres, en
tout trente-huit partirent ainsi entre le 31 mars et le 22 avril,
apres des demarches et combinaisons multiples, tandis que
les autoriths locales, refusant d'enregistrer ces d6parts, nous
menacaient de sanctions... Heures angoissantes ! Heureusement
le principe sacro-saint de la ,clibert ,,des 6tudiants en face
de 'incomprdhension des autorit6s, permettait d'esquiver la
responsabilit6 de ces departs. L'affaire on resta 1a.
Les 6vacu6s, roulant ou voguant vers leur port de salut,
les autres, que la volontd de leur 6veque maintenait ici, durent
reprendre leur courage a deux mains. Le calmne des professeurs
les y aida. Nous restions d6cides A c tenir ,,solon la decision
du 4 novembre, pour ceux des jeunes gens qui ne pourraient
pas sans nous, poursuivre leur formation. Avec un nombre reduit A trente-six. I'annde s'est achevie normalement. Une ordination g6ndrale a eu lieu le samedi des Quatre-Temps, i1 juin ;
trois nouveaux pretres y 6taient ordonnds, tandis que S.E. Mgr
de Vienne, le lendemain, imposait ies mains A deux autres dams
sa cath6drale. Et cela porte A trois cent vingt et un le nombre
des pretres sortis du Seminaire depuis sa fondation on 1921.
Dieu soit b6ni, qui nous a gardes et soutenus !
Les vacances passdes, nous recommencerons. Une vingtaime
de nouveaux nous sont annonces. Le corps professoral sera l1gerement modifid pour faire face a diverses necessites. Nous reprendrons le reglement integral du Seminaire et... A la grace
de Dieu ! Nous savous tres bien ce qu' , ils , pensent de nous;
mais tant que le Seigneur 'ne les laissera pas porter les mains
sur nous. nous continuerons. Plusieurs jeunes pretres viennent
de faire des tourndes de mission en pays delaissd depuis des
annees : ils reviennent plus ardents que jamais, temoins des
immenses besoins du troupeau... Que nos amis prient pour que
nous puissions tenir jusqu'au bout ! que ceux qui doivent venir
un jour !nous aider ou nous remplacer s'y preparent avec
amour : le flambeau ne s'6teindra pas !
Veuillez, mon Tres Honor6 PKre, faire dire par M. le Visiteur de Hollande aux families de MM-.Marijnen, Opheij, Alers, et
par votre secretariat, aux families de MM. Poncy, Th6bault, Rabaux et a la mienne que nous sommes tous en bonne sant6 et
pourvus du necessaire. Nous pouvons circuler avec un permis
accorde par la police et rien de grave ne nous menace. Nous
recevons I )s lettres et revues envoyees d'Europe, mais nos lettres semblent n'Atre pas exp6dides. Dams le pays, ici et la, il
y a des restrictions A l'activitd des pretres, mais le bien se fait
quand meme et les chrdtiens fiddles sent admirables de ferveur.
Nous remercions Dieu de nous avoir gardds ici pour etre ses
tdmoins. Veuillez prier et faire prier pour nous. Veuillez aussi
ne pas ,nous oublier pour le jour de la relove ! Que nos jeunes
confreres se prdparent a venir, I'fpreuve ne sera pas si longue;
une immense espdrance nous soutient tous, c'est que I'Annae
Sainte. sous l'impulsion de N.S. PAre Pie XII, verra tant de
prieres et de sacrifices monter vers Dieu, qu'elle obtiendra la
lumiAre et-la paix pour tous les peuples qui attendent dans les
linAbres et la crainte. B6nissez, mon PAre, avec toute la famille,
celui qui se dit en saint Vincent, votre flls trAs humble et tout
R. CARTIER, i.p.C.M.
ob6issant.
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ME
. RAOUL CARTIER
SL.ETTRE E
Supdricur du Siminaire de Chula
AU T.H.P. M. WILLIAM SLATTERY
SupCricur general
Chala, le 7 septemibre 19i9.
Monsieur Tres Honord PNre,
Voire bLmendiction, s'il yous plait !
11 v a deux mois, je vous ai envoye une lettre par un
ami : j'aime a croire que vous l'avez reCue. Ayant aujourd'hni
une nouvelle occasion, j'en protite avec empressement ne sacliant
pas combien de temps encore nous pourrons avoir cette heuJeuse fortune.
Par la grAce de Dieu votre naison de Chala se maintienl.
Au cours des vacances, A peu prbs tous nos seminaristes ont
pu aller dans leur famille, iais ils y ont connu la misbre :
aux exigences des nouveaux Iaitres s'ajoutent les inondations
plus fortes encore que celles de 1939. Les uns plus tot, les
autres plus tard. tous nous sont revenus. Comme nous sommes
inaintenant le seul S6minaire Regional en Chine du Nord, de

nouveaux 6lbves nous ont

bet proposes du Chantong et du

Chansi. Sous les avons acceptls et le 1" septembre I'annde a
commence normalement avec soixante-sept 6ilves. Ils lrimiineront demain leur retraite et apres un jour de cong6 reprendront
les cours. Le programme reste essentiellement le m6me. Seules
les matibres non eccl6siastiques ont itW sacrifi6es, litt6rature
chinoise, langues etrang6res, car il faut trouver le temps de
faire chaque jour du travail manuel : jardinage, meunerie,
reliure.
Pendant les vacances et jusqu'" present nous n'avons eu
aucun ennui. Notre situation en dehors de la ville nous vaut
de ne pas attirer I'attention, ce qui est un grand avantage sous
Ie presenit rigime. L'avenir reste evidemment tres incertan,
surtout depuis la publication du decret du Saint Office contre
]es catholiques sympathisant avec le communisme. Toutefois
les rieglements draconions publids pour les ecoles ne nous atteignent pas : il faudrait une loi speciale pour nous, puisque nous
n'entrons dans aucune des categories prdvues... Nous profitons
de cette situatibn pour continuer le plus longtemps possible
cette oeuvre de formation des clercs. Les deux plus grandes difficultes que nous craignons sont : 1° l'imposition de taxes excessives qui nous rendraient la vie impossible ; 2* l'internement
des missionnaires 6trangers en cas de guerre, ce qui supprinmrait le corps professoral. Comme A cela nous ne pouvons
rien, nous confions tout i la Divine Pro\idence. nous souvenant que c Dieu y met la main quand II nous 6te les moyens
d'agir ,. Si tout va bien cette annee. nous pourrons encore donner sept pr6tres de plus a i'Eglise de Chine.
Chala va voir cette annee l'ouverture d'un Sdminaire Interne pour notre Province du Nord. Des demandes instantes
d'entrees ont decide MI. le Visiteur a faire acte de surnaturelie
audace. Pour dviter des obstacles insurmontables, il est entendu
que le nouveau Seminaire Interne sera logd dans une partie
scpar6e des locaux de Chala ; c'est un pis aller, mais plutit
que de renoncer a continuer le recrutement de la Petite Compagnie, mieux vaut accepter les quelques inconvrnieints que
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prt~ente la juxtaposition des deux ceuvres. D'ailleurs, une
stricte separation remidiera aux principaux de ces inconv(nients. Faut-il toutefois ajouter que pour continuer cos ceuvres
quo nous avons besoin d'un secours tout spdcial de Dieu ? C'est
notre espoir que vous \oudrez bien nous recommander aux pricres de nos chers Confrires et Soeurs pour que nous puissions
<c tenir ,.

Nos Confreres vont bien, Dieu inerci. Durant ces mois de
chaleur A defaut d'un sejour a la montagne comme 1'an dennier
(notre villa de I'an dernier est devenue partie du " Kremlin ,
chinois !) ils out pu aller faire un petit voyage a Tientsin.
M. Tch'ang Joseph. ayant Cti reclame
avec instance pour le
Petit Seminaire et M. Che Pierre, pour prendre la direction de
l'Ecole catholique d'infirmieres, nous avons dO nous priver de
ces confreres. C'est vous dire que les sept qui restent ont fort
A faire ! Nous esp6rons que du nouveau S8minaire Interne
quelqu'un pourra nous donner un coup de main. f. \Marijnen est
toujours Directeur spirituel et professeur de theologie pastorale. M. Opheij continue 1'Ecriture sainte et la Sociologie, tout
en surveillant I'ddilion de son manuel d'Ecriture sainte. dont
j'esprre pouvoir vous envoyer un exemplaire. temoignage d'une
constance que n'ont pas rebutde les incertitudes des lemps.
M. Alers professe la thdologie morale et le droit canonique,
M. Augustin Ly, I'histoire eccidsiastique et la predication (en
plus de 1'conomat et des travaux), M. Poncy, la philosophie de
deuxiime annde, et 1'histoire de la philosophie. M. Rabaux. la
thiologie dogmatique (avec I'infirmerie et I'etude du chinois), et
votre serviteur le reste. Le moral est ton. Quand le ciel s'assombrit, nous tournons quelques disques de belle musique classiques que nous avons eu la chance de troluer, ou nous chantons nous-memes avec notre chorale du Siiinaire des mnorceaux qui dlevenl et excitent 1'6nergie !
M. le Visiteur est harceld d'affaires : 6coles. hlpitaux. dispensaires, procures, recourent h lui dans leurs multiples difficultds financieres ou administratives. II fait face A tout avec
son calme et son rdalisme coutumiers. Nos confreres n'ont eu
jusqu'i prdsent aucune affaire serieuse b regler avec les autorit6s (je veux dire qu'ils n'ont t6ddi accuses, ni apprehendds).
En ville, comme h Tientsin, la situation est encore bonne pour
l'Eglise : it n'y a eu aucune vexation et la vie chr6tienne continue comme avant. A la campagne. par contre, et au fur et a
mesure qu'on s'dloigne des centres, I'absolutisme des maitres du
jour imagine tous les moyens de bloquer le ministire des pretres et la pratique religiense des fidbles. II faut s'ingenier pour
rdussiria assurer I'administration des sacrements. A cette tache
se vouent tous ceux que leur age, leur savoir-faire ou leur audace rendent capables d'affronter les foudres de la police rouge.
Nous savons peu de choses d'Europe. Le courrier n'arrive
que par intermittence et les lettres sont rares. Sans doute, de
votre c6td, savez-vous peu de choses de nous. Voili du moins
quelques nouvelles. Pourriez-vous demander a votre secretaire,
le cher M. Bonnet, de les communiquer A nos confreres anciens
missionnaires de Chine du Nord, et it nos jeunes, MM. Paul
Tcheou, Henzmann. Riccardi, Flourens, que je salue chaleureusement. Merci.
Enfin, j"apprends 4 l'instant que notre confrbre, M. Bruno.
est maintenant compltement bloqu6 au village de la Trappe
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h Cihengling. II ne peut plus faire aucun ministere et i* est
rdduit a un regime de famine. Pour que lui, si dur pour luimeme sur ce point, crie au secours, ce doit 4tre vraiment le
pire... Nous allons clercher a envoyer quelqu'un lui porter secours.
Priez et faites prier pour nous ! Nous n'oublions pas notre
Petite Compagnie et ceux de nos Confreres qui souffrent encore plus que nous. Veuillez nous benir tous et croire, mon Trbs
Honord PNre, aux sentiments de respectueux attachement et
d'humble obdissance de votre fils en saint Vincent.
R. CARTIER.
CANADA
LES FILLES DE LA CHARITE
LES SERVANTES DES PAUVRES
(Par Conrad Bernier)
Une vie d'homme suffirait-elle pour dcrire Phistoire des
Filles de la Charit. ?... Non. Leur histoire compte parmi celles
qui ne s'dcrivent pas, parce que trop chargee, loarde de beautds, tout a fail comme ces toiles immenses et g6niales devant
lesquelles les homnes s'extasient irrdsistiblement, sans rien
comprendre et murmurent que tout est trop beau et trop gr-.nd
pour comprendre.
Les Filles de la Charit6, qui ont une maison a Sherbrooke
depuis un an ont besoin de coopdrateurs, de collaborateurs amis
qui les aideront a se donner tout a fait. et bien equipees au service du pauvre. C'est le but de ces lignes de les faire connaitre
a la population des Cantons de I'Est, augmenter leurs rangs et
leurs pouvoirs et, consequemment, leurs ceuvres et leurs bienfaits. D'oat viennent-elles ? Qui sont-eiles .... Que font-elles ?...
Voilk les questions auxquelles nous r6pondrons laconiquement
ici, et nous terminerons par quelques bouts de phrases d'ecrivains cdlebres qui ont tentd d'dcrire ce qu'6tait la Fille de la
Charit,.
D'oh viennent-elles ?...
Du coeur et de la pensee d'un
D
saint ,. a-t-on ecrit. Certes, dans sa grande humilit6, c Monsieur
Vincent a s'en est dGfendu. II a dit qu'il n'y avait pas pensd. que
c'est Dieu seul qui a fail la << compagnie ,.
Le xvn* sicle s'ouvre ( terrible et grand n. Saint Vincent
de Paul se penche sur d'effroyables et immenses ddtresses. La
situation est immense, mais le foudroyant gdnie du saint multiplie les moyens d'aborder la souffrance pour lui porter remade, apaisement, consolation. La France se couvre de
o< Confreries de Charitde , assemblees de dames qui s'engagent it aider de toutes les faqons les pauvres malades. A Paris, elles sont
nombreuses et de tres hauts lignages.
Mais Vincent de Paul se souvient que, par les villages oi
il a seme la charit6, il a rencontrd de fort bonnes filles qui n'aimaient pas le cloitre, qui voulaient se donner a Dieu pour Le
servir dans ses membres souffrants. La premiere, Marguerite
Naseau, accepta l'offre de saint Vincent et de tous les coins de
France accoururent bient6t de nombreuses jeunes filles pour
grossir la phalange des Filles de la Charitd.
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IL Y A 300 ANs

Vetues simplement, il y a trois cents ans, tout comme aujourd'hui, elles visitaient les pauvres quel que soit le logis, la
mansarde, le cachot. La Compagnie s'organise peu A peu et
le 25 mars 1643, autorisation est donnee de se consacrer totalement par les vceux simples de religion au service du Christ
dans les pauvres. Les recrues arrivent plus nombreuses et de
partout les vocations affluent et heureusement car la misere a
tout envahi, partout il y a des malheureux, des affamds, des
pauvres, et surtout des Ames A sauver.
Elles seront empioydes a la visite des pauvies, aux enfants
trouvds et.aux galdriens... dans les hOpitaux et dans les hos&
pices. Elles feront 1'6cole aux petites filles ignorantes, iront
chercher les pauvres dans leur maison.
Qui sont-elles ?... Le grand rdalisateur que fut saint Vincent
de Paul avait done trouvd la solution de l'insoluble probleme :
donner aux pauvres de vraies servantes, c'est-h-dire des personnes qui, ddgagees de toute autre preoccupation s6cuihre,
pourraient vouer leur vie A aimer et a servir Notre-Seigneur
en la personne du pauvre et du malade.
La rgle : c'est la grande doctrine dvangelique de la perfection : la renoncement, la croix, la mort dans le Christ, I'amour, le don total. Fruit de la double expdrience de Vincent
de Paul et de Louise de Marillac, elle est toute basde sur l'unique preoccupation des fondateurs : donner aux Filles de la
Charitd, a ces filles qui, tout en etant dans le monde ne sont
pas du monde, une vie intdrieure si intense, si profonde que
I'autre vie, celle de l'apostolat dahs les oeuvres n'en soit que
le d6bordement. Sans etre soumises a la cloture religieuse, elles
devront pratiquer toutes les vertus religieusea. Qu'elles partent vers leurs malades des faubourgs, vers les tout-petis de la
creche, leurs dcoliEres et leurs salles d'hopital, leur regle, jusqu'au soir. se fera le guide de leurs activilds.
Forte, douce, stricte et cependant extr6mement souple, ddnotant une profonde sagesse et une extraordinaire connaissance
du coeur humain, la regle s'adaptant A tous les temperaments,
tous les pays. toutes les races. Elles sont des milliers celies qui
les pratiquent et les aiment dans les cinq parties du mnonde.
a n'en etant pas p!us chargdes que l'oiseau de ses ailes n, solon
Monsieur Vincent.
La Fille de la Charitd n'est pas enchalnde au pauvre par
la perpdtuitd d'un lien quelconque. Saint Vincent a voulu que
chaque annde ajoute a son mnrite celui d'une consecration nouvelle. A la lettre, tous les ans, le matin du 25 mars, des milliers de Filles de la CharitM sont donc libres. et chaque annee
sont mises en face de leur propre sort... Chaque annde, des milliers renouvellent librement leurs engagements, car elles s'dtaient donnees pour toujours.
En s'engageant par le vceu de pauvretd, les Filles de la
Charit6 conservent la proprietW de leurs biens. mais en abandonnant I'usage. Leurs revenus doivent etre employds en faveur
des pauvres et des bonnes oeuvres, sous le contrOle de I'obdissance. Le vceu de chastetd va aider a ces files a ne se rien rdserver et A se donner totalement a Dieu.
Les Filles de la Charitd doivent done etre aussi, et avant
tout, a filles d'obdissance , dans le d6tachement le plus complet. le plus surnaturel qui soit. Quand au vceu du Service des
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Paurces, il est special, caract'ristique, et constitue vraiment
leur raison d'etre. Pas un instant de leur existence n'echappera
*a !'eimpire de ce vomu : directement ou indirectement, les Filles
de la Charit t(ravaillent pour ceux que saint Vincent leur a
appris A considdrer counie leurs Seigneurs et Maitres. Elles
sont des servantes qui les servent aux dCpens de leurs bras et
Ai la sueur , de leur visage ". qui les servent 5" I'exclusion des
: elles sont a eux.
classes aisdes de la socidt
Admission et formatiotn. Ces ouvrieres de charite viennent
de pariout. de toutes les nations, de tous les milieux sociaux.
Ce qu'on leur demande avant tout, e'est un tres haut ideal de la
vie a laquelle elles aspirent, une grande puretA d'intention, et
une comprehension en profondeur de leur vocation. On exige la
piarfaite honorabilite de la jeune fille et de la famille, la force
d'inae voulue pour rivre dans le monde sans Mtre du monde,
I'intelligencc, le jugemenl
t 'instruction ndcessaire pour accomplir les missions dkvolues aux Filles de la Charit6 par leur regle et la volont deileurs sup6rieurs.
Que font-elles ?... Elles remplissent les rbles d'infirminres,
d'dducatrices, de wiissionnaires, de soeurs hospitalieres ! Le soiu
des h6pitaux auquel saint Vincent et sainte Louise de Marillac
n'avaient point d'abord pcnse pour les Filles de la Charite, leur
fut cependant dv\olu des les tout premiers d6buts de leur fondation. Le passage 6tait d'ailleurs assez naturel du travail des
servantes des pauvres 4 domicile i celui des hospitalibres accueillant ces mIeies pauvres dans les grandes a Maisons-Dieu ,
d'aulrefois.
A cette branche
HOpital , se rattachent natureilement les
H,
sanatoriums, les asiles d'alidnds et d'dpileptiques, les hospices.
les dispensaires si populaires des grandes cites avec leur innombrable clientele de petits et de grands misrreux.
Et dans ces asiles de la soulfrance, les Filles de la Charilt riussissent a entreienir la joie et !'air de belle humeur
traditionneis dans leur Compagnie. Les malades aiment les Filles
de la Charit6 et surtout, its savent et ils sentent qu'elles s'int'res-ent a tout eux-mnmes, a leur Ame plus encore qu'a leurs
pauvres corps endoloris, et c'est le grand secret de la prddileetion que inontre pour elle le grand nombre de leurs clients.
Mises, par leur fondaleur, au service exclusif des pauv\res,
les Filles de la Charite devaient etre directement omenees . t•nscigner les petits enlants. , A fr6quenter le pauvre peuple
pour remnidier aux maux qu'engendre la misere, elles ne pouvaicnt. manquer d'etre frapp6es par ceux que produit l'ignorance. Car I'instruction est un objet de a•cessit. Elle se distribue comme les remedes aux malades, comme la consolation aux
affligis, conune la nourriture a ceux qui ont faim. a
Du mime geste dent ii avait ouvert A ses filles le chemin
des faubourgs et les grandes routes de l'Ile-de-France, saint
Vincent de Paul eft voulu leur ouvrir les pays lointains oif
regnait la misbre morale et les maux physiques. Aussi, quand.
plus tard. s'offriront i, leur ardeur conqudrante les missions
paiennes, les Filles de la Charitd n'h6siteront pas. C'est en 1839,
Constantinople, Beyrouth..., puis la Syrie..., I'Algdrie a peine
conquise, 1'Egypte, le Mexique, la Perse. les Philippines, I'Abyssinie, J6rusalem, et enfin les deux Am6riques. La Chine appelle
A son tour. la Chine perilleuse et sanglante, ofh, tres vite si
rdalisera pour quelques-unes des vaillantes pionniires du Christ
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la seconde vocation qu'avait jadis laissee entre\oir un entretien de saint Vincent. Le 21 juin 1870, Tientsin, hahlies, dichiquetles, apres d'alroces soulTrauces, dix Filles de la Charit,
achevaient leur ceuvre niissionnaire par un po~mne de sang et
4d'amour.
Arrivies le 14 avril 19i8 h Sherbrooke les Filles de la Charit s'occupent acti.enimet des tillettes infirnes et des b6bds delaisses A la R6habilitation. Leur travail est fort appreci6 par
S. E. Mgr Philippe Desranleau, eveque de Sherbrooke, et de
loutes les aulorilet
religieuses it c'est leur dCsir de les voir se
multiplier dans la r6gion. I' holpital ouvert rdcenmmnnt h Asbestos est sous la direction des Filles de la CharitY. Elles ont done
deux belles realisat!ons qui les reomnpt'nsent un peu de leur
dtvouement, l'h6pital d'Asbestos et leur ceuvre de 1ehabilitation dont le directeur est M. l'abbd Simon Perreault.
Ca bref expose donne tres peu I'idde de ce qu'est 1'oeuvre
dans le monde, oeuvre
qu'ont accomplie les Filles de la Charitli
qu'elles continuent d'edifier el. qui ne se terminera qu'a la fin
des temps parce que la Inisere ct lignorance broieront toujours
des humainis. Pour suppleer a cetle lacune nous citerons une
page vraiment remnarquable de Henri Lavedan ct de M. I'abbd
Bergey, sur ies Filles de la Charite.
LA PETITE SOEUR DES IPA'VItES

...Depuis qu'elle a pris son vol... ois n'est-elle pas allee ?...
Elle a fait, refait le tour du monde. L'univers est son circuit. Elle
a pland sous lous les cietu... Oil n'est-elle pas desceitlue ?.... Ov
n'est-elle pas montie ?... ElUe a plongt duans toutes les douleurs
et accompli toutes les attitudes dtlsentiment, de la pitid, du
sacrifice... Hdroique, elle a dtd, sera toujours m'ldce a I'histoire,
a ses tremblements, a ses apotheoses. Guerre, dpiddmie, rdvolution, tempdte, quand tous ne songent plus lqu'd fair, se tapir, ddgringoler dans une cave, elle sort, clic s'd6loic, decient l'oiseau
perchd sur le brancard, la colombe de l'arche, de la tranchec et
de la barricade.Elle met des rideaux blauns ia fagonie du gueux
et du soldat, leur procure une alcdve ; et & son souffle, Iaviateur on le soldat fracassd respire en expirant. On la rencontre,
on la voit duns les gares, a la portiere des wagons de troisieme,
et dans les ports de mer sur le pont des irands bateaux sifflant pour la Chine ou les pays noirs ; ct quand on g'oblige d
rester en ville, c'est pour dyayer I'dcole, 1'ouvroir, 1'hospice, etre
la flear des creches, le hennin des chapcllcs, on jouer a pigeonvole avec un trcupeau d'orphelines. ,
<, Processionnelle, escortant. acec un bruit de feuilles, les cierges, les bannieres, on bien claquant aux jeux des enfants, aux
cris de la rue, au vent de la foule, au salut des banlieues, on la
vgnTre, on l'aime... On W'a qu'i dire , la petite s/mr , et tout le
monde a compris. C'est clle. Pas une autre. La Fille de la Charite, la smur de saint Vincent de Paul ,.
Et l'abb6 Bergey dcrit : aDanrs les duretis de la vie contemporaine, on rencontre les cornettes blanches au carrefour de
toutes les dpreuves. Depuis 1633, c'est une sorte de torrent de
divouement qui gagne la France, puis submerge peu d peu le
monde entier, relevant, fdcondant, richauffant I'humanitd sur
ses rives miraculeuses. Elles sont actuellement des milliers, les
<

<,cornettes

blanches ,.
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i Quand la Fille dc la Charitd passe, comme une splendear
frangaise, le blaspheme se tait, la haine disarme, le front se ddcouvre, le cceur s'dmeut... ,
Vous nous avez vaincus sur le champ de bataille, disait
un jour un ministre hongrois A M. Bergey, au cours d'une visite dans les quartiers misireux de Budapest... Mais nous ne
pourrons jamais vous en souloir, a vous, Francais, parce que
vous nous avez envoyd6 a a "... Et avec admiration il montrait
une Sceur de saint Vincent de Paul qui emportait dans ses bras
deux petits pauvres.
Et qu'on n'objecte pas que ces milliers occupent toute la
E
place disponible. 11 y a de la place pour beaucoup plus de devouement fraternel. II y a encore des multitudes d'enfants sans
mdres, de femmies abandonndes, de matheureux qui boivent
pour oublier, de taudis oi le vice se ddveloppe, de poitrines que
la pauvretd emprisonne loin de tout air pur et de toute lumiere,
de plaies qui pourrissent sans soin sur d'innombrables grabats,
de coupables qui ne trouvent que mdpris, d'adolescents ddscmpares qu'aucun regard d'indulgence ne raccroche A la vie... It y
en a... il y en a des nudes que ne peuvent atteindre les Filles de
la Charitd... parce que, dans le monde, il en faudrait des millions. ,
(La Tribune de Sherbrooke, 15 avril 1948.'

U. S. A.
ETATS-UNIS OCCIDENTAUX. - En conformiti avec la lorme directive du DIcret 641 (olim 615) de la Vingt-neuviBme Assermblie ginerale de 1931, M. Marshall-Francois Winne, Visiteur des Etats-Unis occidentaux depuis le 20 juin 1938. a 6t6 remplac6 dans cette charge par M. James ,takeium (25 janvier 1951).
Le nouvcau Visiteur 6dait, depuis le 13 aoiht 1945, Supbrieur du
Sdminaire de San Antonio, au Texas. Durant les onze annees du
Visitatorat de M. Winne, ont ;t ouvertes
u
en la Province. les
maisons de Camarillo (Snminaire Saint-Jean) en Californie :
San Antonio (Siminaire Saint-Jean) au Texas ; Coullla (paroisse
du Sacr6-Cwaur) aux environs de San Antonio ; Bethany (Petit
Sdminaire Saint-Frangois), Oklahoma; Washington (maison
d' tudes aupres de 1'Universite catholique des Etats-Unis), au
district feddral de Columbia ; Pampa (paroisse Holy Souls) au
Texas ; Perryville (paroisse Saint-Boniface) au Missouri, et enfin
A Saint-Louis un double centre et pour les Missions vincentiennles a 1'6tranger, et pour repandre des informations religieuses.
En outre a •6i constituie une equipe de missionnaires pour les
Neuvaines et pr6dications dites de la Mddaille miraculeuse qui
ont grand et special succis dans les milieux catholiques americains.
LOS ANGELES
M. ROBERT BROWN

(Perryvilte, 12 octobre 1905. -

Los. Angeles, 27 juillet 1949'

II avait fait ses etudes a I'Universit6 de la Californie du
Sud o(ý ii prit son doctorat, il y a quelques anndes. Latiniste
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de valeur, il avait derit de noinbreux articles dans le Classical
Journal, et donn6 de nombreuses conferences aux groupements
classiques de la ville. Ses memoires sur ia scansion des vers
latins avaient retenu I'attentior des sp6cialistes. Par ailleurs,
M. BROWN dtait un zdi6 missionnaire, et le clerg4 lui demandait souvent de prAcher. II venait de donner un cours d'0te au
Sdminaire de Perryville. A peine revenu a Los Angeles, il fut
pris d'une pneumonie virulente. Et comme son coeur n'etait pas
en bon dtat, il fut enlev6 par une mort subite le lendemain de
son entree & I'h)pital. II n'avait que quarante-quatre ans d'Age,
et vingt-cinq de vocation.
(Extrait d'une lettre de M. Marshall Winne, Visiteur.)
TRIPOLI
FJTE JUBILAIRE AU PAYS DES CEDRES

LETTRE DE M. JOSEPH GEBRAN AU T.H.P. SLATTERY
Beyrouth, le 30 octobre 1949.
Monsieur et Trbs Honord PBre,
Votre b6nddiction, s'il vous plait !
J'ai eu le bonheur, au cours de ces grandes vacances, de
prendre part au Jubild d'un veteran de la Province, et je crois
r6jouir votre ceur paternel, en vous en donnant un compte
rendu d6tailld.
Seul, depuis des ann6es, en sa Maison de Tripoli, nagure si
vivante, le Supdrieur de la Mission, M. Joseph Azoury, ne peut
gotter aux joies de la vie commune que durant deux mois de
1'6et, en sa maison hospitaliere d'Ehden. C'est lh, non loin des
c6dres millnaires A quinze cents m6tres d'altitude, dans le
site enchanteur d'une localit6, doet le nom meme dvoque des
souvenirs paradisiaques, que M. Azoury vieit de c6iebrer, en
famille, ce 10 aott 1949, le cinquantieme anniversaire de sa
vocation religieuse.
M. le Visiteur, dont les multiples gestes de g6n6rositd sont
allds droit au ceur de 'heureux jubilaire, dtait laI des premiers,
pour participer 4 la f6te, en compagnie de plusieurs confreres,
repr6sentant diverses Maisons de la Province.
Le matin de la f6te, c'est & 1'dglise paroissiale de SaintPierre, mais dans une atmosphere d'intimitd familiale, que
M. Azoury dit sa messe d'action de graces, qui se termine, comme
il convient, par le chant du Te Deum. La c6rdmonie religieuse
est suvie d'une seance non moins edifiante que recrdative, organis6e par les Smeurs de Tripoli, qui estivent ici, dans une maison de louage.
En rdponse au compliment en vers qui cl6ture la sdance,
M. le Supdrieur dit un petit mot de remerziement et d'encouragement.
Les Filles de la Charitd, observe-.t-il, n'ont pas A craindre
la concurrence ; elles peuvent bier. perdre les enfants des classes aisees, attir6es dans d'autres etablissements scolaires ; it
n'y a point de risques qu'om leur dispute les enfants trouv6s,
les orphelins at les orphelines, les pauvres infirmes et malades. Ce lot leur reste rdservd, et c'est encore le plus beau.
Apres les Smurs de Tripoli, les Soeurs de Zgortha, qui sent
chez elles I Ehden, ville d'ets des Zgorthiotes, offrent, A leur
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tour, leurs souhaits de fete, auxquels -M. le Superieur rpond,
en exaltant la collaboration, si ftconde pour les ceuvre·, des
fils et des fil;es de saint Vincent.
A ruidi, les confreres sont reunis autour d'une table digne
du jour, et. le champagne debouche, je me 16ve pour lire une
adresse, qui est le curriculum vitae du jubilaire, et que je me
pernets, pour cette raison, de reproduire, presque inttgralement.
Cher el vindre jubilaire,
Je ne suis pas des plus qualifids pour prendre la parole en
d'aussi solennelles circonstances. Mais vcild dix ans, que tons
les ans, vous me reservez dans votre Ehden le plus fraternel accuei• et que je suis durant de tongues semaines votre assidu
compagnon et fiddle confident. C'cst uniquement a ce titre que
je vous adresse aujourd'hul,au nona de toute la Province, cc
fraternel et modeste compliment, &cije me bornerai i reirucer
simprement le cours si lumineux de vulre si belle existence.
De souche montagnarde, par voire mere, originaire de Beitmery, et votre pkre, originaire d'Azour, vous dtes vous-m~eme
un raffin6 citadin.
.Atif de Beyrouth, ville lumnijre de l'Orient, vous accompagnez de bonne heure cos parents en Egypte. Et c'est la que
decaient essaimer vos quatre smurs, et les quatre survicants de
vos freres. L'un d'eux : Ndgib bey Azoury, occupera de hautes
fonctions dans l'administrationottomane, et publiera un ouvrage
retentissant : Le Reveil de la Nation arabe dans 1'Asie turque.
Tandis que vos freres s'appretaient a conqudrir de brillantes siluations dons le monde, vous entendiez l'appel d'En Haut,
et d'Alcrixadrie r,•us preniez votre vol pour I'Ecole Apostolique
d'Antoura. Yous aviez choisi la meilleure part.
Age de douze ans a peine, vous portez precocement la livrre
eccldsiastique, qui vous sied d merveille. El lorsque vous sortie: en promenade avec ros petits camarades en soutane, vous
4tiez vite distingud parmi tous ces curds en herbe, et c'est de
partout que fusaient les cris d'admiration : a Oh ! qu'il est gentit !... Oh ! qu'il est mignon !... a
Plus qu'i ces vanitis vons 6tiez sensible -ux succes scolaires. Je sais pertinement que vous avez cueilli des lauriers parmi les fleurs de rhitorique, en remportant, outre le premier
prix de dectamation, le premier accessit de style. I1 parait mdmne
que votre jolie plume a dtd plus d'une fois complimentee, alors
qu'assagie par I'dge elle avait deja renonce d plus d'une coquetter.e.
Au terme de cos etudes secondaires, vous vous embarquez
pour la France, pour le Sdminaire interne de Paris.oif vous dtes
recu le 10 aoat 1899, date mamorable que vous tiendrez dt fter
annuellement. et que depuis votre accession au Supdriorat vous
aimez a souligner, d'ordinaire,par un menu extraordinaire.
Mais, recenons d Paris.L'hiver y est rigoureux, et vous dies
de temp6rament frileux. C'est alors pitie que de vous voir recroqueville, engourdi et vivant au 1ralenti, a l'instar des marmottes. L'dld. vous dies plus gaillard et vous poussez la hardiesse jusqu'd devaliser les poiriers de Gentilly. Non content de
consommer sur place le fruit de votre larcin, vous faites une
ample provision de bonnes poires juteuses, que vous cachez
sournoisement sous votre traversin, en les rangeant par ordre de
maturitd, pour les manger, pour les savourer in 'empore opportuno. Ce petit pdchd mignon ne vous empeche pas de travailler
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udentment ai votre perfection. Et c'est en siminariste accompli
que vous prononcez tes Saints Vwux ; c'est avec une ferveur
angdlique que vous recevez les Saints Ordres. Prdtre te 17 juin
1905, vous etes place au College d'Antoura, qui fut le nid de
victre vocation naissante. L'annde 4 peine terminde, vous exprimez le ddsir de partir en Mission, et I'on vous envoie & Broumana. De fait, vous aviez l'etoffe d'un missionnairc missionnant. Et la preuce, c'est qu'en peu de temps vous avez retenu
les proededs oratoires et catichistiques de nos grands predicateurs apostoliques. Vcus avez, d maintes reprises, ressuscitd devant nous. M.
M J6r
ie Aoun, comparant sa mission ala lettre venue d'Amirique, messagere de bonne noucelle, et M. Joseph
Chiniara, tonnant contre ces louches soirees, ot, sous couvert
de jcoter aux cartes, les jeunes gens jouent d l'amour, et content
fleurctte aux jeunes filles en leur faisant les yeux doux. Ainsi
done vous etes, dans vos debuts, appliqud aux Missions, mais
elles ne vous retiennent gu&re. Un court passage d Beyrouth, et
vous voild A Damas, ois vous consacrez d l'enseignement dix
bonnes anndes de votre mture jcunesse.
gratuite, vous installe= inmedNommd Directeur de I'Ece
dialement une sonnerie dlectrique, dont le fil relie I'dtude a votre chambre. Des que vous pressez ie bouton, un petit bonhomme, digne de votre confiance, se presente gyravemient, qui
cous informe sur I'etat de la discipline. Avec le progrds vous
auriez installd un contr4le par micro, voire meme un poste de
tdlevision. Quoiqu'il en soit, vos m.thodes rdussissent pleinement a faire rdgner parmi vos
ldives I'esprit de ponctualid,
d'application et de pietd.
La Guerre de 14-18 interrompt votre activitd sculaire pour
dtendre le champ de votre zele sacerdotal en vous permettant
de vGus devouer entierement aux nombreux Libanais et Libanaises, que la misere avait chassis de leur pays.
ia Alexavdrie. Et
A la fin de la guerre, vous ites transfrr
c'est Id que pendant vingt ans vous exercez, selon vos propres
paroles, le minist're le plus fec6nd de votre vie. Aussi bien, discernant vos meriles et vos capacitds, les autoritds vous nomment
enfin Supdrieur de Tripoli.
Point n'est besoin de rappeler le z;le minutieux avec lequel
v6us desservez les maisons de nos Seurs et le soin mdticule•u
avec lequel vous admainistrez les biens de votre maison. Tout
cela est trop bien connu. Mais ii se serait pas sans intedrt de
rappeler, pour t'irstruction et I'ddification communes, quelques
regles de votre Economie domestique.
Des confrbres ont-ils envie de jueir l'dtd de votre maison
de campague ? Vous leur fixez raisonnablement la durde ainsi
que les conditions de sdjour, et, ces prrcautions prises, vous les
recevez d bras ouverts, surtout s'ils ne viennent pas les mains
rides.
Organisez-vous, en l'honneur de vos h6tes, une de ces excursions qui creusent I'estomac jusqu'au talon ? Vous avez tout
prevu pour rassasier leur vorace appdtit : vous leur servez,
comme entrde, une bonne salade russe, qui les bourre d&s le ddbut et vous met en paix pour le reste du repas.
Voulez-vous, sans grever votae budget, alimenter la caisse
de vos oeuvres et projets pies ? Vous faites flche de tout bois;
vous multipliez troncs et quites, et, quand vous constatez la
modicitd des sommes recueillies, vous invoquez stoiquement en
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guise de reconfort un de ces proverbes, qui sont la sagesse des
nations : o Les petits ruisseaux font les grandes rivisres ,, oa,
comme l'on dit en arabe: , Un poil, el puis un poil, qa fait use
barbe, a la longue I
D'habitude, les compliments sont flatteurs 4 plaisir. Je ne
crois pas qu'on puisse adresser au mien un semblable reproche.
Cependant, je m'en voudrais de conclure, sans louer hautement
votre droiture, volre sincdritd, vrGtre simplicitd, une simplicitM
de vrai fits de saint Vincent.
S'il me fallait d'un trait dessiner votre portrait moral, je
n'hesiterais pas d dire que vous dies un homme fiddle d vos
principes, constant dans vos amities.
C'cst de tout ceur que je vous offre, assocides aux vaux
de tous, I'expressicn de mes souhaits, et I'assurance de mes
prieres.
Cinquante ans de vie religieuse ! Quel magnifique bouquet
pour Dicu ! Et pour vous, quelle splendide couronne !
Puissiez-vous y ajouter de nouvelles et nombreuses fleurs !
Puissiez-vous, apres ces noces d'or, joyeusement, ftler vos
nces de diamanut ! Ad multos annos ! Vive M. Azoury ! Vive
notre vaillant jubilaire i
Cette longue adresse se prolonge en longs applaudissements.
M. Ie Supdrieur y repond par un toast vibrant et chaleureux. of il nous annonce son intention de rivaliser avee la Maison du Missionnaire, en transformant son Ehden en petit Vichy.
Fasse le ciel qu'un tel pr.jet se realise au plus t6t, pour
la plus grande joie des petites santes de la Province !
Joseph GEBRAN,
Prdtre de la Mission.

AUSTRALIE
M. JEAN-ALBERT SOUTER

•1 octobre 1899, Kogarat -

6 juin 1949, Eastwood)

Le dinanche 6 juin 1949. M. SOUTER s'en est alle recevoir
Ia r]compenise 6ternelle, i FAIge de quarante-neuf ans, apres
avoir passe vingt-sept ans dans la Congregation. Elevd dans sa
jeunesse par les Freres Maristes, it fut le condisciple de l'actuel archevtque de Sydney, le cardinal Gilroy. It assistait tous
les jours a la messe, et il prenait avec lui son ddjeuner afin de
pouvoir se rendre ensuite tout droit a l'dcole. II cherchait de
1'emploi les jours de congd afin de pouvoir se procurer ce dont
il avail besoin comme dcolier. Pendant ses etudes secondaires.
ii fut pensionnaire au College Saint-Joseph, Hunter's Hill. avec
deux cents autres enfants. Doud d'une grande vigueur physique
et lien ddveloppe, it devint membre de l'6quipe de canotage du
College. Mais il ne s'interessait pas beaucoup au sport, et ii consacrait ia plus grande partie du temps de ses recreations L la
mecanique et au travail manuel. A la fin de ses 6tudes, il obtint
une bourse a 1Universitd de Sydney : et grace a rargent qu'il
gagnait durant ses vacances, ii put risider au College Saint-
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Jean, qui 6tait alors dirige par It. Maurice O'Reilly (1866-1933),
pretre de la Mission. Gr&ce au s6rieux de son application, ii
conquit le diplOme de bachelier cs arts, puis il rdsolut de se consacrer au sacerdoce. II fut accepid dans r'archidiocese de Sydney,
et, aprbs une ann6e de philosophie, il passa h 1'etude de la thdologie au Sdminaire Saint-Patrick. La, 11 se fit remarquer par sa
solide pidtd et sa rdgularit6 ; aussi, nul ne s'dtonna-t-il quand,
,u bout d'un an. il demanda . 6tre admis dans la Congrdgation
de la Mission. Comme sa pension au Sdminaire avait Wtd payee
en grande partie par les bourses de l'archevchd, la question se
posa de savoir si la Congregation devait rembourser cet argent. Mais on reconnut que cette pr6tention n'dtait pas fondee,
et M. SOUTER entra an S6minaire interne nouvellement 6rigd a
SaintJoseph, a Eastwood, et en fut ]'un des membres fondateurs. C'etait en mars 1922 ; ii avait vingt-deux ans.
II fut exact et regulier, z621, trbs appliqu6 a tous les exercices du SBminaire ; il fit ses delices des divers travaux corporels
qu'il 6tait en mesure d'executer : d6raciner des arbres, faire des
cl6tures, amdnager des courts de tennis, travailler le jardin, el
batir. II avait le don de se rendre tres utile. Apres son seminaire
interne, il fut envoye avec trois autres 6tudiants continuer ses
etudes de thdologie A la Maison de Saint-Joseph de Blackrock,
car I'Australie etait alors partie de la Province d'Irlande. On s'y
souvient encore de son 6nergie et de sa force, de son zBle pour
l'dtude et de sa conduite edifiante. II pouvait se faire tout a
tous. C'6tait un bon compagnon, scýourable h ses confreres. II
fut choisi pour aller poursuivre ses Eludes A Rome, en 1925.
C'esti l qu'il fut ordonnd prCtre en 1926. L'annee suivante, il
conquit son doctorat en theologie A l'Angelicum. C'est & la
Maison-MWre qu'il passa ses vacances de Rome, et il vecut quelque temps avec les dtudiants A la maison de campagne de Beaucamps. II suscita que!que dtonnement par la longueur des excursions qu'il fit en bicyclette. pour se rendre en pelerinage A
Folleville, ChAtillon et autres lieux. Comme il prenait un vif
intIr1t A la vie de saint Vincent, ii voulut visiter !es endroits
sanctifies par sa presence. A cette 6poque encore it s'informa
exactement des usages de la Maison-Mere. los comparant avec
ce qu'il avait fait pendant son sdminaire interne, afin de pouvoir en instruire ceux qui ataient soucieux d'uniformilt ; et cela
lui fut tres utile A lui-meme quand il devint directeur de S&minaire interne.
A son retour en Australie, M. SOUTER fut nomm6 professeur
au College Saint-Slanislas A Bathurst. Mais ses talents ne le
praiisposaient pas a la formation des enfants ; et sa conception
serieuse de la vie ne s'accommodait pas de la vivacitd de la
jounesse. II continuait a s'occuper de travaux manuels : conduire un tracteur, reparer des machines, s'adonner a des travaux de menuisier ou de plombier lui fournissait une occupation intbressante et utile. II commenca A enseigner la thdologie A Saint-Joseph d'Eastwood, en 1929, et se montra un professeur capable et clair, en mnme temps qu'il etait zd!6 pour le
travail de la predication et des confessions. En mars 1931,
M. SOUTER fut nommd directeur des etudiants et des s6minaristes. II s'acquitta de cel office avec un soin exact et mdticuleux.
Les intirets de ceux qui lui 6taient confiSs furent son principal
souci, et il s'efforcait de les former aux solides vertus sacerdotales. Les notes de ses conferences de cette 6poque montrent
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le travail qu'il fournissait pour s'acquitter de ce devoir. Peutktre ne savait-il pas apprecier pleinement ta faiblesse des autIres et les mesurait-il trop striclement d'apres son programme
A lui. Car la somme d'energie physique rcclamde par lui i la
jeunesse 6tait tr&s grande. II cherchait toujours A augmenter
iiorer le terrain de jeu et
le rendement de la propridtd, h am
le jardin, et il s'ingeniait A procurer aux 6•udiants ce qui pouvait leur apporter un ugrPdable delassement. Chaque fois qu'il
avait une journee libre. it passait plusieurs heures au confessionnal dans notre 6glise paroissiale de Saint-Vincent A Ashlield ; toujours son zule le portait aux activites du ministlre.
Nomm6 Sup*rieur d'Eastwood, cn 1934, ii se chargea de
l'enseignement de la morale et de la classe de predication, deux
niatieres auxquelles ii s'intdressait vivement. II s'assura I'aide
de maitres experts dans I'art de la parole pour la formation de
la voix. C'est h cette 6poque qu'il surveilla les plans et la construction de la belle chapelle de Saint-Joseph, elevee en souvenir de celui qui fut. ie premier Visiteur de la Province d'Aus-tralie, M. J. O'Reilly. Cette chapelle est construite en gres encadr6 de briques, et son plafond est ddcori par la reproduction
de la MIdaille miraculeuse. Peu apres, il surdes deux c6:di
veillait ]a construction de ia Maison Louise de Marillac, edifide
non loin de lH pour servir de Sdminaire aux Filles de la Charitd, i qui itfut toujours devoud. Duraint ce temps, il commenca
A sentir les atteintes d'ulceres internes qui finirent par occasionner sa mort. II s'6tait probablement surmend physiquement
et intellectuellement ; car. malgrd ses occupations a la maison, il donnait, un temps considerable au ministere paroissial.
En fail, ses travaux au dehors empidtaient sur son activit. dans
la maison et mettaient a I'extdrieur le centre de ses preoccupations.
Quand ii fallut un direcleur spirituel a demeure pour le
Petit S6minaire dioc6sain, on fit choix de M. SotrreR, et pendant deux ans it vkcut au milieu des prltres s6culiers dans le
SBminaire oi lui-mlme avait etudid la philosophie. Ceux qui
le connurent a cette dpoque parlent de son infatigable 6nergie
et de son attention aux besoins des 6tudiants ; itn'omettait rien
de ce qui pouvait procurer leur bien. A ses moments libres. on
le voyait sur sa bicyclette. une hache attachee a sa machine,
allant a la foret pour y abattre des arbres et fendre du bois.
L'exces de son z2le pour le mieux-4tre du Petit Sdminaire le
mit en opposition avec l'autorite qui le dirigeait et avec son
ami le cardinal ; et bientOt, ii fut transf6dr h la paroisse de
Saint-Vincent a Ashfield. II ful le dernier direcleur spirituel
donnu au Petit Seminaire par !a Congregation.
A la paroisse, son zele trouva a s'occuper parmi les pauvres, surtout dans les associations d'hommes, et son confessionnal fut toujours trWs frequent,. Ii donna aussi des missions
speciales et des cours d'instruction religieuse pour les non-catholiques. II fut hien regrettl par les paroissiens quand on l'envoya enseigner de nouveau la thdologie au Slminaire SainteCroix en Nouvelle-Zllande. II retrouva vite son art de professeur ; el, comme dconome, ii fit voir ses talents pour rorganisation et le maniement des affaires temporelles. On pouvait le
voir. parfois, pieds nus, labourant les champs, ramassant le foin
ou arrachant les pommes de terre, entourd d'une bande de s6minaristes A 1'ouvrage.
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Les attaqucs de la mialadie devinrent plus fr6quentes, et
il dit passer quelques mois h I'hopital. Apres une nouvelle h6morragie interne, il fut decide qu'on le retirerait de la vic fatigante qu'il menait, et it revint en Australie. Les medecins furent d'avis qu'iI fallait sans tarder lui faire subir une op6ration qui paraissait sans danger. Mais elle ne r6ussit pas, et, en
fait, il ne s'en releva jamais. Il mourut paisiblenent, apres une
semaine de prdparation fervente h sa fin qu'il savait toute
prcche.
Vingt annees de a vie sacerdotale furent consacries au bien
des jeunes clercs. Pour eux ii eut le plus grand soin et un
extreme respect. Son divouement A leur bien spirituel et intellectuel ne connaissait pas de limite. Soigneusement, et dans
le plus grand detail, il etudiait leur caractare et leurs aptitudes, et il se faisait leur guide et leur aide. Chaque fois que
l'occasion s'en prdsentait, il s'adonnait aux travaux du ministere, et il 6tait toujours pret a precher. i confesser, h donner
des retraites, toutes choses qu'il faisait avec une exactitude mathematique, et selon un programme et uno m6thode bien determines. Dans le maniement des affaires temporelles ii fit preuve
d'un soin et d'une capacitd exceptionnels. et le travail de ses
mains dpargna bien des ddpenses i la Congregation. Comme
homme de communautd, il Rtait un observateur tres strict de
la regle. 1 suivait un programme fixe 10 ob cela dependait de
lui. II savait apprdcier le cotd plaisant de la vie et des ev6neinents, bien qu'il regardAt la recrdation comme 6tant souvent
du temps perdu. II ne prenait pas sa part des jeux et divertissements en usage, mais retournait sans tarder a sea trnvaux
manuels et A ses occupations.
Durant toute sa vie il fut profonddment ddifiant. Sa r6gularitd
I' oraison et sa cdelbration de la messe faisaient connaltre la source de ses inspirations, et son zile pour la Congr6gation et I'Eglise 6taientl es premiers fruits de sa pidt6. Le
soin qu'il prenait des malades et des dgards, l'intdret qu'il leur
portait dtaient 6vidents, et, a ses diverses occupations, il apportait tout son coeur et toute son attention, tandis qu'il dtait toujours en qutte de nouveaux champs A conqudrir.
11 est mort riche de bonnes ceuvres, h l'ige de quaranteneuf ans. Bien qu'on ne regardit pas son opdration comme tres
dangereuse, avec la mani6re .rdonndc qui lui dtait habituelle. il
se prepara minutieusement A toute Bvefitualitd, mettant parfailement son Ame en ordre et refaisant son testament en faveur
de la Congregation. Vers la fin de sa maladie, il exprima sa gratitude pour les prieres faites et les messes cd16brdes pour lui,
et pour tous les actes de bontg de ses confreres, remerciant Dieu
de l'avoir fait b6ndficier d'une telle mesure de charit6 fraternelle. Apres que deux confreres et les sceurs infirmi6res eureat
recite les prieres des agonisants, il continua, avec une foi vive
et une grande rdsignation a rdp6ter de courtes prieres jusqu'i
son dernier soupir ; puis. 1'Ame assures et paisible, ii alla rejoindre saint Vincent au ciel.
II laisse le souvenir de son zBle et de son amour du travail,
d'une pidtd solide et sdrieuse, de sa vdndration et pratique de
la Regle, de son amour el ddvouement pour la Compagnie.
Puisse son exemple inspirer a d'autres la rdsolution de donner
leur vie k Dieu dans la Congregation !
Nicolas RossrrxR.
15
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PETITES NOUVELLES
SHANGHAI. - Le 25 mai 1949, Shanghai et Ningpo out 0tC
libirds, par I'arrivee des troupes nationalistes. Un nouvel ftat de
choses commence.
NINGPO. - Des avions venant de Formose (septembre 194 9 )
ont laisse tomber des hombes. Gros et graves d6ghts A la Mission. Aucune perte de \ics humaines, mais dommages serieux
aux bittiments. Rlparations difficiles... impossibles iminme, vu
la carence de matiriaux et I'augmentation fort sensible des
impOts.
PEKIN. - La maison des Somurs de Ou long Tiny est ferrmte. Les autres maisons travaillent.
Absence de tout Lazariste. europrcn ou
WENCHOW. chinois. M. Ceny est volontaire.
DAMAS. - En d6cembre 1949, le Collige Lazariste SaintVincent enseigne 223 elbves dont 166 catholiques, 32 orthodoxes
et 25 non chritiens. De son ctd6, 1'6cole gratuite Saint-Joseph
groupe 55 eleves. dent 43 catholiques et 12 orthodoxes. Au total
209 catholiques et 44 orthodoxes. En dehors du personnel lazariste, le corps professoral comple 14 professeurs dont 8 internes.
GROSSETTO. - Dans la Maremme toscane. les pauvres populations sont dans un Rtat d'abandon et de dur travail bien
connu des fervents de la geographie humaine. Aussi devant tant
de miseres, ie zele apostolique de Mgr Paul Galeazzi, depuis le
6 janvier 1933 kv\ique de Grosselto, s'est mnu : il vient d'appeler les Pretres de la Mission de !a province romaine a I'aider
selon l'iddal vincentien de leur vocation (missions. retraites,
formation de prOrees). - Le 7 novembre 1949, a dt6 inaugur6e,
avec ses quinze chambres, la maison de Grossetto, sp6cialement
construite pour les missionnaires : Casa del Clero San Vincenzo
de' Paoli, via Trento, 20. Tout y est, comme ii se doit, de facture
moderne : eau courante. ouvertures spacieuses. Le travail de
ces premiers mois comporte missions et diverses autres predications : retraites, Iriduums, neuvaines ser'ice de t'hupital et
aumnneries. Les labeurs et occupations ne font pas ddfaut aux
quatre conifrres actuels. (Annali 1949. p. 342-343.)
PLAISANCE. - Le 30 octobre 1949, le President de la Rdpublique italienne, et Mine Einaudi, sont venus a Plaisance. II
s'agissail, a la sortie nord de Plaisance, d'inaugurer officiellement !e pont sur le PO. rebAti sur 9 metres de large, apris les
borbhardeeients de 194i. Huit arches de 76 metres d'ouverture
constituent les quelque 406 mntres de reconstruction. Apres cette
inauguration, tmioin de I'activit6 et vitalit6 italiennes, le programme pr6voyait une rapide visite au Collegio Alberoni. Le
Pr6sident devaitlgalement y poser la premiere pierre de I'Ecole
1'Agriculture. nouvelle construction a ajouter a I'etuvre de la
fameuse et illustre maison. Aprbs les cedrmonies arrltdes par le
protocole. le President assista A la messe dans la chapelle du
Collegio et visita la magnifique fondation du cardinal Alberoni. n6 et mort h Plaisance (1664-1732), et ministre de Philippe V, roi d'Espagne.
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Ie cortege pr6sidentiel parcourut rapidement la chambre
du cardinal, admira ses ornemnents encore conserv6s, la biblioth6que, la pinacoth6que. etc... Cette journ6e evoque dans la chronique du Collegio d'autres illustres et douloureux passages de
souverains.
Ainsi, dans la nuit du 17 au 18 d6cembre 1798, arriv6rent
pour un gite passager, les rois de Sardaigne Charles-Emmanuel IV et Adelaide-Clotilde de France (aujourd'hui Vendrable)
et leur suite de quelque soixante personnes. Its se rendaient precipitamment & Livourne en vue d'un embarquenient pour la
Sardaigne oU les exilaient des ordres fran-ais.
Quatre mois plus tard, du 15 au 17 avril 1799, le pape
Pie VI, emmene captif en France, si'journa au Collegio, retard6
dans son voyage, par le ditficile passage de ia Trdbie toute
proche. En 1949, cent cinquante ans plus tard, pour comiidinorer ce souvenir, sur l'intervention des autoritis locales, une inscription fut plac6e dans I'atrium de la maison.
PICS VI PONT. MAX.
CUM EXSUL IMMERITUS
CAPTIVUS IN GALLIAM DUCERETUR
IN HOC ALBERONIANO COLLEGIO
A DIE XV AD XVII APR. A. MDCCIC
MORATUS
FILIIS EUM RECREANTIBUS
PATERNAM CHARITATEM EXHIBUIT
MODERATORES ET ALUMNI
CL POST ANNIS
MEMORES POSUERUNT
A. D. MCMXLIX
(Annali, 1949, p. 346-351.)
PLAISANCE. - M. Pompeo Silva (28 aott 1867-26 novembre 1932).
NI a Bedonia, il fut le dernier gargon de Catarina Dallara et
d'Angelo Silva. qui 1'eut a l'age de 65 ans et qui mourut a 92.
ElIve au Colleyio Alberoni, Pompeo trouva lt sa vocation. Apris
son temps de probation au Seminaire interne de Montecitorio,
sous !a direction de M. Zualdi (1888-1890), it fut envoy ai Plaisance oi il exerca d'abord 'office de Directedr et peu apr6s devint ardent et remarquable missionnaire.
En mai 1915, chapelain militaire en I'h6pital de la CroixRouge, install6 au Collegio Alberoni. il v manifesta heureusenint les suggestions de son zW!e. En 1920, it fut nomm6 Recteur
du Sdminaire d'AncOne, conservant toujours son zole pour la
predication. En aouit 1924. il revenatt au Collegio Alberoni pour
les Missions et pour redevenir peu apres Directeur des Etudiants. En 1932, apres une retraite donnee au Seminaire de
Reggio d'Emilia, il rentrait 6puis6 et litteralemertt i bout de
forces. Contraint de s'aliter, il donna jusqu'au bout les marques
de son courage et les preuves de sa patience et de sa conformitd
aux divins vouloirs. Le samedi 26 novembre 1932, dans la vigile
de Notre-Dame de la M1daille, it s'endormait dams le Seigneur
et sous le regard de la Vierge.
D'agr6able et facile commerce, M. Pompeo Silva plaisalt
par la grande cordialitl et la sinc6rite de son cour, bon et affictueux. II 6crivit et en 1929, publia chez Marietti un Mois de
Saint-Joseph, preuve 6vidente de sa devotion envers l'dpoux de la
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Vicrge et tiimoignage de sa sdrieuse culture ascetique. .Leteur
intrepide et valcureux, it vivait dans le commerce quotidien de
la Sainte Bible. dont la Concordance 6tait toujours A ses c6h
et souvent feuilletee. II avait. i ce propos, coutume d'affirmer
quo si on lui avait donn6 une lire pour chaque consultation de
ce livre de chevet, il serait nettement millionnaire. M. Silva,
coumne preuve de ses nombreuses lectures, a laiss6 plus d'une
centaine de cahiers de notes. Aux Annali it confia entr'autres
deux notices : sur les clercs Georges Albis, etudiant de Chieri
(4 mai 1882-20 nvril 1902), et sur le frbre Pierre Mazza. de Plaisance (10 mai 1903-27 mars 1926).
En 1925, principale contribution, A I'occasion du tricente.
naire de la fondation de la Congrdgation, il donna un aireg6 de
son histoire en Italie : Cenni storici su la Congregazione della
Missione in Italia (1642-1925), XVI1428.
A ces nombreuses occupations et lectures, en amateur de
liturgie, M. Pompeo Silva joignit I'elaboration et composition
de nombreuses messes et offices pour nou\eaux saints et bienheureux. Ainsi. lois de son sejour & Anc6ne, accedant aux secretes pensees et aux vifs disirs du cardinal Vico, il se ddpensa
pour que Mft rCtablie la fete de la Sainte-Famille. II suggdra
mdme (ce qui advint et fur agrde) que, pour les lecons du secoid
nocturne de cette fete, on adoptAt au Breviaire des extraits du
Bref de Leon XIH, Neminem fugit du 14 juin 1892. On juge de
sa joie devant le ddcret qui retablissait la solennitd de la SainteFamille. Ce fut pour lui l'avant coureur de la jubilation cWleste.
(D'aprbs Annali, 1949, p. 356-359.)
SHERBROOKE (Canada). - L'ceuvre des Sweurs. - I.e mercredi 14 avril 1948, fite du Patronage de Saint-Joseph. les
Filles de la Charitd arrivaient a Sherbrooke (Canada). Monseigneur Desranleau. 6veque do cette ville, avait dcmande des
Sceurs de Saint-Vincent de Paul. pour aider l'(Euvre de la , Socite de Rdhabilitation ,.
L'CEuvre s'occupe de I'adoption des bebes. et du soin des enfants anormaux ou inadaptes. Elle comprend un bureau central
qui dirige l'ee:senbie, et ou siige le Service Social de toute l'Buvre ; une creche de cent b6bes, plusieurs maisons abritant trois
cents gargons, dcux maisons pour les filles. La direction est assuree par un pritre du clerg4 diocesain, M. l'Abbd R. Demers
le soin des gargons est conrfid
des pretres assistds par des !aiques devoues.
Lts Smurs de Saint Vincent sont charg(es de la crrche, des
flles et de la lingerie de toute la Societd.
A la creche, une Sceur dirige le personnel charg6 de solinec
!es cent poupons Etifants abandonds nds la.us !a Proviumc de
Qubbec, ils sont amends en vue de i'adoption. Les personnes iddireuses d'adopter viennent les visiter, font leur choix, et apres une
cnquute ie bMb6 !eur est remis, il devient !galement leur enfant
au bout de six mois. Le Bon Dieu benit visiblement leur charit4 ; parmi les personnes qui donneut ainsi un nom et une famille a ces pauvres petits, nombreuses sont celles qui viennent
redire leur joie apres des mois et des anndes d'adoption. Piusieurs adoptent deux. trois, quatre, mAme cinq enfants, disant
que, puisque le Bon Dieu n'a pas permis qu'ils aient une famille
a eux, ils veulent en former une par I'adoption. Les adoplions
sont nombreuses, plus de trois cents par annee.
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Les filles sont au noilbre de soixante-dix, divisees en deux
groupes. Une trentaine d'entre elles sont tlevees dans une atmosphere toute familiale. Au point de vue mental elles sent normales ou 14gerement anorniales, elles sont confides a cause d'une
situation de famille speciale. ou pour atre prdservdes d'un mauvais milieu. Les Saeurs et I'CEuvre s'efforcent de leur donner une
vie heureuse oh s'allient dans la plus grande simplicit6 travail.
ddlassement et apostolat. On espere arriver ainsi A en faire de
vraics jeunes filies chretiennes capables d'affronter les difficultis
et les dangers de la vie. Cadettes de la Vierge, Louisettes, Croisees rivalisent d'ardeur pour plaire i Jdsus et it Marie par leur
\ie pure et leur joyeuse charit6.
Le deuxieme groupe comprend une quaranlaine de filles trds
retardees ar point de vue mental. Avec i'aide d'educatrices et de
monitrices doudes d'une grande patience et aimant vraiment ces
pauvres enfants, les Filles de la Charitd et leurs coopdratrices
essaient de leur faire acqudrir le plus possible de connaissances
usuelles, et espcrent arriver A d6velopper peu a peu, et A les employer dans la maison ~ des travaux selon leurs capacitds.
Les Soeurs sont cinq pour cc travail diej trop abondant, el
neanmoins pensent pour le printemps a edifier une construction
dans la banlieue de Sherbrooke, qui abritera trois cents filles.
Pour obtenir un personnel plus stable et plus ddvou6 en m6me
temps que compttent, les Filles de la Charitd projettent d'ouvrir
bient6t une dcole d'Assistantes Catholiques de 1'Enfance. Puisse
le Maire de la Moissonf envoyer des ouvrieres a sa moisson, et B
ces bel!es oeuvres, toutes vincenienenes d'esprit.
Janvier 1950.

EN MARGE DES RkGLES
ET
T QUONIAMI, UT AIT SANCTUS ZENO... n

Nos Rlgles communes cilent neuf fois littdralement le texte
des Evangiles. On y trouve cinq citations de saint Paul et une du
Livre des Nombres. A ces references au texte de la Bible, une
seule s'ajoute, qui nous renvoie a saint Zdnon. << Et quoniam,
ut ait sanctus Zeno curiositas reum efficit, non peritum... n
f(Rgles communes, ch. XII, parag. VIII.)
Un personnage des < Promessi Sposi ,, de Manzoni, lisant
un pandgyrique de saint Charles Borromee ou l'illustre dveque
de Milan est compard aux grands personnages de I'histoire, tombe
en arrdt devant ie nom de Carntade, philosophe grec du ui
sidcle avant notre ere, et il se pose la question : , Carneade ?
Chi era costui ? Carneade ? Qui done Rtait-ce ? n I1 est probable
que des notre premiere lecture de ce passage (et sans doute
maintes fois dans la suite), nous nous sommes interrogds, nous
aussi : << Zenon ? Qu'est-ce a dire ? , Peut-6tre y avons-nous
mis un certain scepticisme, nous demandant si ce personnage
n'dtait pas plus ou moins fictif et si l'attribution qui lui dtait
faite de la maxime en question avait plus de valeur qu'une conjecture sans fondement. Pourtant la r6efrence est bien exacte.
Prenons le tome XI de la Patrologie latine de Migne, qui contient les dcrits de saint Z6non de VWrone et ceux d'Optat de Mi-
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leve. A la colonne 398 nous trouverons lexluellement la maxiime
alligude par nos Rigles communes comme etant de saint Zrnon.
Tous les auteurs \oient dans cet 6crivain un vedque de Verone. Mais l'accord cesse quand il s'agit de l'Cpoque a laquelle
il vecut et de la nature des erreurs qu'il combat dans ses discours. Les uns le font vivre au Iif siicle de notre 6re ; sa vie
aurait kt couronnde par le martyre sous le regne de l'empereur
Gallien '260-268). Mais il est plus vraisemblable que saint Z&non tvecut un siecle plus tard et qu'il occupa le siege ipiscopal
de VWrone de 362 a 380 environ. 11 aura done et le contcmporain de saint Ambroise (340-397) ; et c'est sans doute A lui que
faiL allusion 1'i(e que de Milan dans une lettre qu'il ecrit A
Siagrius. ev'que de Verone, probablement le successeur imm-n
dial de Z6non.
Nous ne connaissons guere sur ia vie de ce personnage que
les renseignements fournis par ses discours. II s'y montre fort
z61e pour la diffusion et la d6fense de la foi catholique. Nous
apprenons par lui que les palens se glissaient nombreux dlanm
son auditoire et qu'il se produisait parmi eux beaucoup de conversions ; h tel point qu'il fallut construire une nouvelle eglise,
I'ancienne l'!ant devenue insuffisante pour la foule accrue de4
fidbles. Mais Zenon devail aussi proteger la foi de ses ouailles
contre des errcurs qui la pervertissaient. nolamment des h6risies qui niaient la divinit6 du Christ. Qui Rtaient ces heretiques
pris ainsi
partie
ipar
Zenon ? Si l'activilt de celui-ci so situe
dans !a deuxienme partie du Ive siecle. il y a tout lieu de croire
qu'il s'agit de disciples d'Arius. L'arianisme avait en effel. recrutt beaucoup d'adetles dans I'ltalie du Nora. Le prddecesscur
te saint Anbroise sur le siege 4piscopal de Milan, Auxence,
Mtait arien, el nous savons les ennuis que ses partisans causerent au grand docteur qui les combat frdquemment dans ses
ecrits. Rien d'utonnant qu'k Yvrone, distante de Milan d'une
centaine de kilombtres, les Ariens aient Wte en nombre sous
1'6piscopat de saint Zenon.
Sans doute, Arius avait eu des preddcesseurs ; d'autres
avant lui avaient nie la divinite du Christ. Mais il est, diffici!e
de ne pas reconnaitre la doctrine precise de I'arianisme dans piusieurs formules cities et combattues par 1'Bv6que de Verone.
L'une des raisons principales de leurs erreurs 6tait le d6sir
excessif de readre intelligible le dogmre chretien. IIs se flattaient
de p6nitrer le mvstere au moyen de la philosophie. C'tlair
faire preuve d'une curiosit6 excessive et malseante qui tournait
au sacrilPge. Aussi Zenon s'en prend-il souvent a la curiositd
Ilns ses discours. t,Puisque, dit-il, il n'est pas au pouvoir de
I'homme de voir les secrets de la foi, jamais, mon frere, ta ruriositi ni tes disputes ne te seront d'aucun secours . (col. 265266). < L'hGmme curieux idlve son cour et il s'efforce de cErnmprendre la grandeur de Celui dont ii n'imite pas l'humilitd a
:col. 320). 1 Quelqu'un pourra-t-il se flatter de connaitre les secrets de Dieu quand les mysteres de son propre corps lui
echappent ? , (col. 401-402). a S'il faut scruter d'un cwur simple les paroles de Dieu, nous ne devons pas chercher curieusewent 6 penetrer ses secrets u (col. 444-445).
Les Ariens se donnaient comme des gens informes, au courant. qui savaient les choses (, periti ,).Z6non aime mieux
avouer son ignorance : a Passer pour incompetent (4 imperiturn ,) \aut mieux que so comporter en sacrilege , (col. 268).

-- 235 Mais l'cdvque de Verone conteste aux Ariens la reulilt de ;a
science dont ils se targuent. Et c'est ici qu'intervient la phrase
citee par nos Regles communes. Elle se trouve dans le quatrieme
sermon du Livre deuxiome. Plutot que de , sermon , ii faudrait
parler de note ou d'extrait de sermon ; car ce , tractatus , n'a
que quelques lignes, comne le precedent. II est intituld dans
nos editions a De Genesi, seu de zeterna Filii, Dei generatli(e.,
Ztnon y dit que le Fils unique de Dieu, vivant de toute eternitd
au sei; de son Pere, qui seul connaissait son secret, est sorti
de ce coeur pour crder l'univers et pour visiter le genre humain.
Car tout ce que le Pere lui prescrit de faire. le Fils, force et
sagesse de Dieu, le fait admirablement par sa parole. Et Zenon
termine par ces mots : ,aHune curiosi opinationibus rais violare conantur ; nunc intelligunt quoniam curiositas rIum efficit, non peritum , (col. 397-398). Ce qui signifie : a Ces hommnes trop curieux veulent par leurs uains raisonnements pgndtrer de vive force dans ses secrets ; its cmtprennent maintenant,
ces malheureux, que la curiosild rend coupable et non pas sacant. )
Celle citation de Zenon est bien en situation dans nos RMgles communes. Saint Vincent nous y dit que les missionnaires,
et particutierement les 6tudiants, doivent se tenir en garde contre l'avidit6 excessive a de savoir ,.Mais ii ne condamne pas pour
autant l'6tude. Les missionnaires devront s'adonner de toutes
leurs forces (( impense ,) aux 6tudes qu'exigent les emplois de
leur vocation. Seulement, ils se souviendront que leur souci capital doit etre de grandir dans la science des saints, qui s'enseigne a l'kcole de la croix. C'est affirner le primat de la vie morale et spirituelle sur la vie simplement intellectuelle, et souligner le danger d'un d4sir de savoir qui ne viserait qu'a satisfaire la curiosit6. Rien de plus juste. Sur ce point, notre
saint fondateiir a, maintes fois. dit sa pensee. II le fit specialement dans une rep6tition d'octobre 1643, h l'occasion de la reprise des cours A Saint-Lazare. 11 y dit notamment que a ceux
qui etaient savalns et humbles etaient le trdsor de la Compayt4ie, comme les bons et pieux docteurs 6taient le trdsor de
I'Eglise. , (Edit. Coste, t. XI, p. 126-127). Et il ajoutait :
,<Comme naturellement, nous desirous savoir quelque chose de
nouveau, si nous n'dmoussons ce desiri et cette curiosite, ii n'y
eura pas une feuille de lecture qui ne puisse servir a laavanitd 3
'Ibid., p. 127). II disait enfin qu'il faut dtudier en sorte que
I'amour corresponde d la connaissance n (p. 128). C'est dejh tout
I'enseignement des saintes Rbgles, quinze ans avant leur impression.
Saint Vincent coinaissait-il les cuvres de 1'6v6que de Vdrone ? Ou bien a-t-il utilise une maxime qu'il avail lue d'ailleurs ou qu'il connaissait seulement par oul-dire ? Nous l'ignorons. Mais ity a trouv6 l'expression exacte de sa pensee ?a ce
sujet. Voilh pourquoi, par un privilige unique, il l'a insdrde
dans le livre des R4gles communes oi elle est la seule citation
empruntde h un autre livre que la Bible.
Pierre DULAL'.
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ACTES DU SAINT-StIGE
Pour conserver le Saint-Sacrement dans les oratoires des
Filles de la Charitd, it suffit d'y dire la messe uue fois tous les
quinze jours.
Prot. n. 7143/49.
Bealissime Paler, Procuratorgeneralis Congregationis Missionis, ad pedes S.V. humillime provolutus, 'gratiam implorat ut
in sacellis Filiarum a Caritate quibus Sanctissimae Eucharistiae
sacramentum ex facultate Gregorii XVI, diei XIV maii 1833,
asservatur, missa celebretur tantum, diversis occurrentibus rationibus, quintodecimno quoque die. Et Deus...
Vigore facultatum a SSmo Domino nostro concessarum. Sacra Congregatio negotiis Religiosorum soda!ium praeposita, attentis expositis ab Oratore, eidem benigne commisit ut gratiam
iuxta preces pro suo arbitrio et concientia concedat ad decennium. Contrariis quibuslibet non obstantibus.•
Datumiomae die 13 julii 1949.
P. Arc.[adius] LARRAONA
subs[ecretarius].
V[alerio] DONATI,
ad[jutor] a Sludiis.
INDULGEINCES

PLIN'ntRES

POUR LE

15

MARS

7704/43. Sacra Paenitentiara apostolica. Officium de Indulgentiis.
Beatissimo Padre, II Superiore generale della Congregazione
della Missione e delle Filglie della Carith. c Direttore generale
dell'Associazione delle Dame della Carith prostrato ai piedi
della Santita Vostra. domanda umilmente I'Ikdulgenza plenaria
da lucrarsi alle solite condizioni dai membri delle Famiglie
Vincenziane (Congregazione della Missione, Figlie della Carith)
e Dame della Carita) nella festa di S. Luisa de Marillae (15
marzo).
Che della grazia ecc.
Die 21 novembris 1949.
SACRA PAENITENTIARIA APOSTOLICA vi facultatum a Ssmo
D.N. Pio Pp XII sibi tributarum, benigne annuit pro gratia iuxta
preces ad septennium. Contrariis quibuslibet minime obstantibus.
De mandato Eminentissimi :
J. Ross, a secretis.
S. de Angelis, subst.
POUVOIR DE BENIR LA NMDAILLE

: SA CONCESSION

8072/49. Sacra Paenitentiaria apostolica. Officium de Indulgentiis.
Beatissime Pater,
Moderator generalis Congregationis Missionis ad' pedes
Sanctitatis Vestrae provolutus humillime petit prorogationem
gratiae concessae per Rescriptum apostolicum datum die 10 novembris 1899 quo ipsi potestas facta est ad decenium subdelegandi sacerdotes sive saeculares sive religiosos ad benedicenda
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aunisimata B.M.V. liinnaculatae v. Meduilles miraruleases adhibita praescripta formula.
Et Deus, etc...
Die 28 novembris 1949
Sacra Paenitentiaria apostolica vi facultatum a Ssmo D.N.
Pio Pp. XII sibi tributarum benigne annuit pro petita prorogatiout ad aliud decennium servato tenore concessionis in supplici
libello memoratae.
Contrariis quibuslibet non obstanlibus.
Pro Regente :
J. Rossi, a secretis.
S. DE ANGELIS, subst.
PoUvoIs
AUX

SPtECIAUX ACCORDES

FRERES COADJUTEURS

CHARGES DE LA SACIISTIE

Prot. C 76 bis/949 Sacra Congregatio Rituum.
Beatissime Pater, Superior generalis Congregationis Missionis ad pedes Sanctitatis Vestrae procumbens facultatem implorat
qua Fratres coadjutores sacrario pro tempore addicti vasa sacra
langere sacrasque supellectiles purificare possint.
Cotgregationis Missionis. Sacra Rituum Congregatio, vigore
facultatum sibi specialiter a Sanctissimo Domino nostro PIO
papa XII tributarum, preces remisit prudenti arbitrio Revmi Superioris generalis qui nomine et auctoritate S. Sedis, ad proximum quinquennium, indulgeat ut in eadem Congregatione Fratres Goad. sacrario pro tempore addicti possint ad proprium
officium explendum, vasa sacra tangere sacrasque supellectiles
purificare. Contrariis non obstantibus quibuscumque.
Die 24 januarii 1950.
t A. CARINCI, arch. Seleucien. Secretarius.
Mattei, adiut. a St.
BEINDICTION COI.LECTIVE
DE LA MEDAILLE MIRACULEUSE : RITE D'IMPOSITION

73 bis/949. Sacra Congregatio Rituum.
Beatissimo Padre, II Superiore generale della Congregazione
della Missione. prostrato al bacio del S. Piede, domanda la facolta
con cui aelle imposizione collettiva deila medaglia miracolosa, i
sacerdoti a cio autorizzati, possano recitare a formula prescritta
a! plurale, mentre i fideli stessi si mettono al collo la medaglia.
CGngregationis Missionis. Sacra Rituum Congregatio attentis
expositis, facultate sibi tributa a SSmo Domino nostro Pio
papa XII, benigne annui pro gratia juxta preces, servatis de cetero
rubricis et ad decennitum. Contrariis non obstantibus quibuscumque. Die 16 dec. 1949.
+ C. Card. MICARA, praef.
t A. CAmRINC, arch. Seleucien, secretarius.
FACULTI DE DELiGUER
POUR BENIR L'EAU DE SAINT VINCENT DE PAUL

C 85 /49. Sacra Congregatio Rituum.
Beatissime Pater, Sup. gen. Congr. Missionis ad pedes S.V.
humillime procumbens, enixe facultatem implorat, qua sacerdotes saeculares et regulares delegare valeat ad benedictionem
aqune S. Vincentii a Paulo.
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Contr. Missioniis. Sacra Rituum Congregatio, utendo farultatibus sibi specialiler a Sanctissimo Domino Nostro Pio papa XII
Iributis, supra-cripto llino Oratori benigne ad proximum decennium potestatein fecit deputandi sacerdotes saeculares et regulares ad benedictionem aquae S. Vincentii a Paulo, servata forma
approbata. Contrariis non obLtantibus quibuscunique.
Die 24 januarii 1950.
tC. Card. MICa•L, praef.
fA. CAIUN(I, arch. Seleucien., Secrv•trius.
IlA MESSE UE

a

REQULIEM

AU (:COUI DES MISSIONS LAAziwTEM

C 30/950' Sacra Cungregalio Rituum.
Congregationis Missionis. Instante hodierno Revnmo P. Proc.
gen. Congregati-onis Missioiis Sacra Rituum Congregatio, utendo
facultatibus sibi specialiter a Sanctissimio IDomino nostro Pio
papa XII tributis. Rescriptunm die 18 decembris anno 1939 datum circa celebrationern Missae de Requie postrema die Mi--ionum a Patribus eiusdem Congregationis agendarum, vel alia die
statuenda. ad proximum quinquennium bonigne prorogat in teriinis et clausulis praecendentis concessionis. Servatis de cetero servandis. Conlrariis non obstantibus quibuseumiquc. Die
17 februarii 1950.
+ C. Card. MIclARA, praef.
t A. CARINCI, arch. Seleucien. Secreta:ius.
PRIVI\LEGE DE L'ENCENS AU COURS DES MESSES CHANTEESANS MINISTRES SACRES
CHEZ LAZARISTES ET FILLES DE LA CHARIT9

C 31/950. Sacra Congregalio IRituum.
Congr. Mi-sionis. Instante Procuralore generali CGuntregalionis lissionis. Sacra Rituum Congregatio, utendo facultatibus sibi specialiter a Sanctissimno Domino nostro Pio papa XI,
tributis, benigne indulsit ut Oraloriis principalibus Congr. Missionis et Instlituti] Fil[iarum] a Caritate pro missis vivoruin
cantatis sine sacris ministris, thurificatio adhiberi valeat in
festis duplicibus I et II clajss. necnon in dominicis aliisque festis
de praecepto. Contrariis non obstantibus quibuscumque. Die
17 februarii 1950.
+ C. Card. MICAIIA, praef.
t A. CARIXCT, arch. Seleucien. Secrelarius.

DOCUMENTS VINCENTIENS
L'HOPITAL GENERAL
DE PARIS ET SAINT VINCENT DE PAUL
(Acte du 9 avril 1657)
Dans l'euvre de saint Vincent, son action sur les mendiants a dtd heureusement resumde dans Pierre Coste : Le grand
saint du grand si6cle : ce breviaire historique de nos connaissances vincentiennes. Voir tome II. p. 481-508.
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Sur cette base solide, ici et 14, on peut et Fon pourra, sur
de menus d6tails, completer ou prdciser les donndes de cette
histoire de Monsieur Vincent. Ainsi pour l'Hcpital gen6ra!,
Coste, s'appuyant justement sur quelques donnies de la correspondance vincentienne, affirie que le Saint, aprics consultation
de la Communuaut, opposa un non cat6gorique (1. c. p. 506).
Voici cette piece du 9 avril 1657. heureusement retrou\ve (1). Elle doit prendre place dans ja Collection des (Euvres
de saint Vincent. Elie a 6td pricedee de plusieurs interventions
qui aident a la comprendre.
L'ddit royal d'avrii 1656 (2), portant dtablissement de l'Hospital gednaral de Paris pour le renfernement des pauvres mendiants de la ville et fauxbourqs de Paris confiait aux pretres missionnaires de Saint-Lazare, I'instruction spirituelle des pauvres,
et concedait au Superieur desdits missionnaires voix delib6rative au Bureau, en ce qui concerne le spirituel. (En voir 1'extrait essentiel dans Coste VI, 239).
Le 20 janvier 1657. en !a stance du Bureau. 3MM. Christophe du Plessis et Bertrand Drouart sont priBs t< de voir Monsieur Vincent pour adviser avec lui pour le 'ouvernement spirituel de l'Hospital gydnral A (Archives de l'Assistance publique, carton 6, dossier 23).
Le 31 janvier suivant, ces deux Directeurs transmettent
I'avis qui parait favorable de Monsieur Vincent.
( MM. du Plessis et Drouart out dit avoir vu Monsieur Vincent qui leur auroit dit s'dtre ddtrrmined servir les pauvres et
avoir examine
I'ddit de I'dtablissement de l'h6pital gendral en
cc qui concernait le service qu'on ddsiroit de lui et de Messieurs de sa Conmmunaute, qu'auparavant de rien rdpondre it
etoit bien aise d'avoir et prendre leurs sentiments pour l'exdcution de l'aruvre et apres communiqueroit d Messieurs les Directeurs les Mimoires qu'ils en dresseront pour ensuite en passer
quelque traitd uvec la Compagnie. , (Ibidem, carton 6, dossier 23.)

Quelques jours plus tard, le 23 fWvrier 1657, ecrivant i Jean
Martin, Supirieur a Turin (Coste VI. p. 239), saint Vincent fait
part de son indecision :
(1) Le print de depart de cette note est tine communication de
M. Maurice Bonnet a la cinquantlieme seance tie la Societt d'Histoire de
la Pharmacie (26 janvier 1941). Lne importante lettre inddite de saint
Vincent de Paul au sujet de 'liOpitalgendral de Paris (1657) n* 111.
p. 30-33. dans Seances et travaux de la Socidtd d'Histoire de la Pharmarie. Inutile d'ajouter que les textes ici donnis ont dui revus et complti' di'aprýs les manuscrits cites.
(2) ...des 1656 par !'Ydit de crtration de cet 6tablissement, le premier
President et le Procureur gdneral, les premiers Presidents de la Cour
dtes aides et de la Chambre des Comptes. le lieutenant gtendral de police et le prev6t des marchands avaient 6W6 designes comme . chefs de

la direction - de 1'Hospice gdneral , en consequence de leurs charges ,. Le Parlement devait recevoir le serment de ses administrateurs
et de son receveur general. Le privilege de Committimus inscrit dans
I'tdit d'avrll 1656. fut confirmE en 1667, en 1728, en 1748. Comme
I'H6pital gendral 4tait form4 de la reunion de dix maisons particuliores. I'autoritd administrative et juridictionnelle du Parlement s'dtendait naturellement sur toutes, p. 19. Camille Bloch. Inventaire sommaire,
dts volumes de la Collection Joly de Fleury, concernant l'assistance et
lf mendicitd. These complnmentaire presentee pour le doctorat b la Farultt6 des Leltres de 'UniversitO de Paris. 1908, 110 pages.
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...On travaille a Paris a l'dtablissement d'un grand hdpital
pour y nourrir, instruire et occuper tous les pauvres ieudiants,
et n'en voir plus aucun par la ville, ni dans les eglises. C'est ua
dessein fort approuvd et bien avaned. On veut meme que la panvre Mission en ait la direction spirituelle ; le roi et le parleinent I'en ont chargde sous le bon plaisir de Monseigneur 1'Archev'que, et cela sans nous en parler, et oat aussi ordonng que
les Filles de la Charitd seront employdes autour de ces pauvres.
Plaise &Dieu de nous donner grace pour ce nouvel emploi si c'est
sa volontd de nous y engager, a quoi nous ne sommes pas encore tout d fait resolus.
En mars 1657, saint Vincent se montre encore plus irresolu.
Ecrivant, dit Abelly (tome 1, chap. XLV, p. 217) a une personne
de conflance, il mande :
L'on va uster la mendicitd de Paris et ramasser tous les
vauvres en des lieux propres f.ur les entretenir, instruire et
occuper. C'est un grand dessein, et fort difficile, mais qui eat
bien avance, grdces d Dieu, et approuvd de tout le monde :
bcuucoup de personnes luy donnent abondamment, et d'autres
s'y Iemploient volontiers. On a desja dix mille chemises, et dt
reste A proportion. Le Roy et le Parlement I'ont puissamment
appuye, ct sans m'en faire parler, ont destind les Prestres de
nostre Congregation, et les Filles de la Charitd pour le service
des pauvres, sous le bon plaisir de M. I'Archevesque de Paris.
Nuus ne sommes pas pourtant pas encore rdsolus de nous engager a ces emplois, pour ne pas assez connaftre si le bon Diet
le veut ; mais si nous les entreprenons ce ne sera d'abord que
pour essayer. ,
Le 23 mars 1657 (Coste VI, p. 256), Vincent apres avoir
consulti sa Communaut6 mande a Monsieur de Mauroy, Intendant des Finances :
J'ai comnmunique I'affaire ilu grand h6pital a. noire petite
compagnie pour la dernicre fois. Or, tous, d'une commune voix,
oat jugd qu'elle ne pouvait du tout I'entreprendre, et m'ont fait
grande instance a ce que je vous supplie, Monsieur, et par vous.
Messieurs les Administrateurs, ccmme je fais trws humblement
de l'excuser de ce qu'elle ne peut vous rendre cet acte d'obeissance, comme elle ddsirerait faire en toute autre chose, a cause
des grandes obligations qu'elle vous a et d ces Messieurs, & qui
nous sorames, comme a vous [Monsieur] tres humbles, etc...
Le mime jour (Coste VT, p. 256-257) Vincent s'en excuse
fortement aupres de la duchesse d'Aiguillon a qui ledit projet de
I'lI6pitai gen6ral tenait tant A ceur.
Le lendemain samedi 24 mars 1657. en la seance des Augustins, les Directeurs de I'HOpisal deliberent sur leur ceuvre.
et. considerent le r6sultat d'un entretien avec M. Doyen, un des
Grands Vicaires de 1'Archeveque de Paris.
...A ajoutt ledit S[ieu]r Duplessis... que ledit sieur Doyen
lui avoit dit que Monsieur Vincent estoit venu le voir, qu'on
auroit quelque peine avec ledit S[ieu]r Vincent qui avoit peu
d'ouvriers, ce qui faisoit qu'on s'estoit reduit d quatre eccldsiastiques qu'on le prieroit de donner, qui en auroient huit autres
sous enz, et a cee effet ledit sieur Duplessis a dit avoir engage
ledit sieur Doyen de lier la partie avec ledit sieur Vincent.
Les objections et observations de Monsieur Vincent, longtemps reconsiderdee
et formuldes, trouverent enfin leur abou-

-

2?i -

tisselment. Elles s'expliciltrent aettement lors de I'ultime reunion de la Conuiunauld des pretres de Saint-Lazare. ou sur le
service spirituel de l'Hlpital gendral, la ddcision finale fut enlic prise.
Le 9 avril 1657, Vincent envoie aux Administrateurs de
r'Hopital gdndral, la letire de demission suivante dont nous trouvons le texie dans les Papiers Minachon (3), aux Archives de
I'Assistance publique, et qui fut copide sur l'original jadis ddposd avant le sac de 1830, aux Archives de l'Archevechd de
Paris.
Nous. Vincent de Paul. Supdrieur de la Congr6gation de la
Mission. d6clarons a M[essieurs] les Administrateurs du grand
hospital de cette ville de Paris qu'ayant appris qu'on avail
nommC les pretres de notre Compagnie rdsidant en nostre maison de Saint-Lazare pour avoir la direction spirituelle des pauvres dud[it] grand Hospital, nous avons confdr6 et avons mis
en ddlibdration par plusieurs fois avec nos Assistants et depuis
peu avec notre Communautd assembile a ('et effet s'il Rtait expudient que notre d[iie] Compagnie entreprit lad[ite] direction spirituelle des pauvres dildiitl grand Hospital et que tous,
d'un commun sentiment, avons juge que notre d[ite] Compagnie ne le peut entreprendre hi cause de beaucoup d'autres emplois qu'elle a et qui ne lui permettent pas d'en prendre de
nouveaux ; et que nous avons bien voulu faire la pr6sente ddclaration A Mesdits sieurs les Administrateurs. a ce qu'il puidse
Atre pourvu d'auties cccldsiastiques, nous demettons at cet effet
de la prdtention que notre dite Compagnie y pouvait avoir sn
suite de ladite susdite nomination.
En foi de'quoi nous et les pretres de notred[ite] Communaut6 avons sign. la presente de notre main et fait apposer notre sceau.
Aud[it] Saint Lazare, le 9 avril 1657.
VINCENT DE PAUL,
Indigne Sup6rieur de la Congr6gation de la Mission.
Portail, Alm6ras, Berthe, Thollard. Watebled, J. Bcu. E.
Bourdet, Amiraut, Monvoisin, E. Jeande. Grimal, [Ducheuj ?.
Delespinay, Bourdin, Maillard, F. Vuimille, J. Eveillard,
et seelle.
Le 11 avril, les Administrateurs de I'H6pital gendral ddlibhrent. sur cette renonciation qui les a visiblement surpris.
Pour parer h cetle renonciation, ils cherchent un Recteur
pour le service spirituel de l'H6pital, ils s'arretent sur la personne d'Abelly.
Voici in extenso cet acte de ddlibdration (Bibl. nat.. ms. Joly
de Fleury, vol. 1223, f. 69.)
Du mercredy onzieme avril 1657, d la sdance tenue
a la Pitid.
M. Leschassier a dit qu'on avoit jusqu'i presenl travailld
pour le temporel de l'H6pital gdndral ; que le temps prevu polr
{3) Sous-chef de bureau aux Services de 1Assistance publique. Minachon (ses etats de service flgurent au dossier), fit avant 1870 des
recherches d'archives dans les divers ddpdts, et y recueillit tout ce
rui, de pros ou de loin, intdressait 1'Assistance publique. C'est dans ces
dossiers qui sont conserves - copies sur des archives qui depuis ont
brfl6 (tels !es ddp6ts de 'Assistance publique, l'archevechd, etc.), et
quelques extraits des Registres de l'Hdpital gd6nral, et l'acte communautaire de Saint-Lazare du 9 avril 1657. - Pour ce dernier, dans la
copie des signatures, quelques nonis propres se laissent aisement rttablir, d'aprbs la graphie de la copie.

ie renferminic nt approchait el falloit oblenir arrest du Parlement qui wrdonneroit que ics Paurresscroient tenus de se renfermer dans un certain temps ; mais aussi 6toit-il tdcessaire de
penser au spirituel dud[it] hApital ; qu'il y avoit des clapelles,
it y falloit des cimetieres et les benir et consacrer, ce qui dipendoit de MM. les Grands Vicaires ; que, par la Declaration,
Monsieur Vincent etoit nomin, arec 'es Ecclesiastiques de as
Communauld pour ucoir le suin du spirituel ; qu'il avoit tie v
suirant les resultats du Bureau qu'utt commencement il promeltoil de donner jusqu'd seize eccdsiustiques ; depuis, ii s'toit
rdduit ia i'en ruloir
donner que quatre et enfin qu'apres arcir
pris le sentimecnt de sa Comimunautde it s'etoit exceusd de rendre
le sercic'r 4a 'h6pital; quc .3. Duplessis qui avoit eu ordre de le
:oie t do :69 v:r'so) euitfrer arec iuy ; mmere de voir MM. les
Grands Vicuircs inforineroit la Coapagnie de ce qu'il seavoit
pour oriser cc qui i:toit A faire.
.Sur quy
led. S[ieur] Duplessis a fait lecture de la lettre
que lcd[it~' Sieur] Vincent auoil erite
par laquelle it prend
coulde de la Comnpaynie et s'erfuse de ce que sa Crmmunautd ne
peut rntrepreiudre cetle
euvre, comme dtant d'un trop grand
poids et charge ; qu'il y faut quinze ou seize personnes assidues ; qua su CommwtunaAul dont ii a voulu prendre les avis
avant que de se lier a trouve que son Institut n'est que pour des
missions passageres pour la campagne et non pour les villes ;
qu'ils avoient peu d'ouvriers, etoient en divers engagemens, ce
qui les obligeoit it demander excuse et decharge ; guetedit
S[ieu r Vincent a vu Monsieur le Doyen de Notre-Damne, grand
Vicaire de Monsegj[neur] l'Archer;que de Paris. pour le prier
de luy accorder lad. dicharge. Et croyoit ledit S[ieu]r Duplessis que !ed. S[ieuri
Vincent devoit avoir envoyO aud. S[ieujr
Doyen, I'cle et resultats de sa Gonniunault
en bonne (70) forme de renonciation au droit qu'elle pouvoit avoir par la Declaration du Roy pour la Direction spirituelle de I'h6pital ; et comnme
led. Siceu'r Vincent accit assez donna de temoignages de sa
bonne colont& et d'esfinme pour t'acancrmnent de I'teuvre ct du
salut des paucres par les Missions qu'il aroit accord:cs aux
maisSons dud. Hopital gdnlral, ledit sieur Duplessis a dit qu'il
estimoit qu'il le fallcit remercier et lay demander la co-tiination de scs priires el de ses bons offices et par occasion luy
demander supplnment d'ouvriers.
Led. S[ic]r
Duplessis a dit :nc'ire qu'ensuite la Renunciation dud. S[ieu]r Vincent. il avoit avec M. Drouart veu tI. le
Grand Vicaire deux ou trois fois, qui avoit ayi avec grande prudence. estinm l''euvre, voulu se conduire ave loute la retenue
et circonspection ; et avant que de rdsoudre au'cune chose avoir
dud. S]ieu]r Vincent, I'eclaircissement sur le sujet de su retraite et jusqu'd l'acte de renonciationavoir edt fort rdsercd.
Que suppose lad. Renonciation, its dtoient entres avec led.
S[ieiur Doyen en Conference de I'ordre qui 6toit 4 tenir pour la
direction spiriluelle de I'Hopital g.dnral. qu'on hvy avoit fait
voir I'institution de reluy de Senlis ; que sa pensde 4toit qu'iI
y cut un eccldsiastique principal sous le nom de Recteur qui
aura douze ou quinze ecclesiastiques sons luy tels qu'il voudra
choisir ; qu'il s'dtoit enquis de la rdtribution des Ecclisiastiques de la Pilti, de leur employ ; qu'il lay avoit dtd rdpondu
qu'on leur donnoit deux cens livres de rdtribution. qu'ils dtoient
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lovys et nourris, nais on pretendoit faire mieux ; qu'ils reCussent en coinmun et le lout se passeroit de la bonne maniere.
A quoy ledit S[ieur] Doyen repartit qu'il estimoit que la
retribution desdits Ecclsiastiques deust alter jusqu'i deux cent
cinquante livres et quatre A cinq cents livres pour le Recteur ;
qu'il scavoit que les logemens etoient prdpares d la Salpderiere;
qu'on en devoit bastir a Bicestre. Ces choses ainsy concertdes,
un avoit parld du choix de la personne qui devoit estre le Reeteur, avoir ledit (71) sieur Doyen demandd sur qui on jettoit la
vene ; qu'on lui avoit parld de diverses personnes de m6rite
comme de MM. de Blampiynon, abbe de L'Aumosne, Garmbart.
Abelly ; qu'il avoit promis d'aller voir les lieux et les bastimens.
et c. la dernibre Conference qu'on avoit eu avec luy avoit dit
qu'il donneroit en 24 Ieures toutes les expiditions necessaires.
A led[it] sieur Duplessis encore ajoutd que led. S[ieur]
Doyen lui avoit dit que la Reyne l'avoit envoyd qudrir pour le
prier de travailler incessamiitent d l'avanccment de I'wuvre et
lay avoit lemoignd d'en dssirer Itrs fort le succes; que Monseiyneur le Chancelier luy en av6it aussi parld et I'avoit exhorte
d'y apporter de sa part tout ce qui dvpendoil de 'autorite de
son ministire.
Ensuite a led. Sieur Duplcssis dit que n'y ayant pas lieu
d'cspirer de pou;oir avoir M. de Blampignon pour recteur. leqlul etait absent ; que M. Gambart 6tait malade et avoit contracht son indisposition dans son employ de la Mission de lo
Pitie : qu'il me leur restoit des personnes proposkes que M. Abelly avquel on avoit parl6 et qui avoit t6moign6 de la resistance
se lier
h
h l'ceuvre ayant pensd pour quelque autre grand dessein. mais comme cela n'itoit pas encore prest, on esp6roit le
vaincre, et. a cet effet, on employoit le crdit de beaucoup de
personnes de condition et de pidte, mais s'il vient 6 manquer
led. S[ieur] Duplessis estime que MMI. doivent jetter la veue
sur des Ecclesiastiques qu'ils connoitront capables de remplir
av\e exemple. cette premiere place de Recteur, qu'il y en avoit
encore deux princtpales, quoique subalternes pour la Salpetriere
et Bicestre.
Sur quoy ledit S[ieur] Duplessis a 0ti prid de continuer
airee led. S[ieur] Drouart d'agir aupres de M1M. les Grands Vicaires et tous MM. prids de voir s'ils out quclques Eccldsiastiques de leur connaissance qui fussent propres pour led. emploi
et roulussent s'y lier, et les proposer au Bureau.
Le samedi 14 avril, la reunion du Bureau enregistre, souz
le rapport de M. du Plessis. la marche des evinenments en cours.
DWsistement de Monsieur Vincent entlrine au Conseil de I'Archevkch4 de Paris, et I'agr6ment du choix de M. Abelly comme
Recteur du Service spirituel de I'Hopital gtndral. (B. N. nms
Collection Joly de Fleury, vol. 1223, f. 72-73).
Du samedy 14 avril 1657, a la sdance tenue aux Augustins.
M. Duplessis a dit qu'au mnme temps qu'cn pensoit au dernier Bureau au spirituel de l'Hdpital gendral, MM.les Grands
Vicaires de leur part examinoient la chose au Conseil de Monseigneur I'Archv6que, ayant eu dos le matin dud. jour le desistement par derit de M. Vincent ; que I'affaire mise en ddlibdration, il y avoil dtd arrdtd que M. Abelly. proposd et nomme
pour Recteur de 1'Hdpital gdadral par les Deputes du Bureau,
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:toit le plus propre ; quc sur l'avis que led. sieur Duplessis em
avoit eu, it avoit avec Madame Fouquet, Madame Traversd et
autres personnes agi aupr&s dud. S[ieur] Abelly, lequel ayant
aussi sceu ce qui s'etait passe au Bureau et au Conseil dud. Seigneur Archeveque, avoit tmmoign6 beaucoup de ressentiment de
I'honneur qu'on luy faisoit ; mais aussi beaucoup de resistance
d'accepler le choix de sa personne (72 verso) dont it s'exzusoit sur son .raund employ, son pet de sante et la grandeur de
'entreprise ; qu'on etOit entr6 en Conference avec luy ; qu'il
avoit propose MM. Courtin et Porlier, ecclesiastiques. qu'ou luy
avoit rdpondu qu'il pourroit les avoir sous luy a la Salpetritre
et Bicestre, s'ils vouloieni se donner au service de l'h6pital, el
enfin apres beaucoup de raiscns, on lui avoit fait promettre
qu'il etoit d I'hopitl ; croyoit led. sieur Duplessis qu'il y avoit
lieu de remercier MM. les Grands Vicaires d'avoir eu agrdabit
la nomination et proposition qui leur a 6td faite de la personne
dud. sieur Abelly, et led. S[ieur] Abelly de l'acceptation par lusy
faite de lad. charge de Recteur, et le convier de venir a une premiere s5ance de la PitiC. pour recevoir les t6moignages de la
yratitude de la Compagnie et comme ledit sieur Abellyltoit
personne de grand merite et qui se donnoit charitablement au
service des Pauvres (73) ii etoit a propos de parler de son logement d la Pitid qui pourroit etre convenablement dans la chambre et la garde-robbe cy devant meublde pour les Dames, pendant
la mission.
Sur quoy a et0 avise de remercier lesdits sieurs Grands
Vicaires et Abelly et MM. Duplessis et Dreuart d'en prendre le
soin et dire aud. S[ieur. Abelly de venir a la Direction quand
it lu plaira, et orrdte que pour 0on logement sera pris lad.
chantbre et la qarde-robbe qui est 6 c6ti cy-devant tenue par
lesd. Dames pendant la mission, en laquelle chambre ser.) fait
Un petit lumbry de bois a la hauteur de I'uppuy des croisdes et
na-dessus mis de la natte jusqu'au plancher, et pour les mesbles led. Sieur Duplessis priera s'il luy plait Madame Traverse
de scavoir dud. sieur Abelly de quelle facon it les ddsire.
Le 18 avril, le proces-Nerbal du Bureau d6roile les 6vinements rkcemment survenus : visite A Monsieur Vincent et &
Abelly qui agree le nouvel emploi qui lui est confi, tout en demandant un d6lai raisonnable de huit jours pour prendre possession de son service.
(B. N. ms. Collection Joly de Fleury, vol. 1223, f. 74).
Du mercredy 18 avril 1657. A la seance tenue d la Pitig.
M. Duplessis a dit avoir avec M. Drouart, vu et remercii
Monsieur Vincent au nom de la Compagnie. qu'ils ont prid d'aider d'ecclsiastiques pour C'HOpital gdndral, et d'en faire la
proposition t son Assemblde des Mardis et lly ont demande son
ddsistement pareil & celuy qu'il avoit donne d MM. les Grands
Vicaires, lesquels remerciement et proposition ledit sieur Vincent avoit eu agrdables et promis de proposer a lad. Assemblee
des mardis, s'il y aura quelques ecelisiastiques qui voudront se
&onner au service de 'Hl6pital gendral sous la conduite de
M. Abelly, dont itestimoit trhs fort le choix et le merite, mdme
de donner le ddsistement demandd auquel il ajouteroit la Ddclaration qu'il en avoit donne un pareil auxd. Sieurs Grands Vicaires.

Ont aussy lesd. Sieurs Duplessis et Drouart (74 verso).
dit avoir vu 31. Abelly de la part de la Compagnie pour lui en
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temoiguer les ressentimecs qu'elle a de son accepdttion et le
convier de venir prendre sa seance au Bureau sit6t qu'il se
portera bien ; lequel S[ieur] Abelly les a remercids et dit qu'aussitost que sa santd le luy permettra it verra MM. les Grands
Vicaires pour prendre leur ordre et viendroit au Bureau faire
h la Compagnie le remerciement du choix fait de sa personne ;
qu'on luy avoit parle du IGgement qu'on luy destinoit, qu'il avoit
demandd une salle pour recevoir les personnes principalement
du sexe qui pourratent avoir & traiter avec luy ; on lui avoit
propos6 la salle d'en bas, sous la chambre qui luy avoit dtd
destinde gui pourrait &tre partagde en deux, dont la moitid
pourrait servir de salle pour manger ; de quoy ledit sieur
Abelly avoit tdmoigne etre satisfait, et dit qu'il avoit besoin de
huit jours de temps apres sa convalescence pour prendre congd
de quelques communautds.
Le 2 mai 1657, M. Abelly est installd Recteur de l'H6pital
jednral (op. cit. 1f 84) ; en vertu des Lettres d'institution du
24 avril 1657, dont le texte intdgral est reproduit dans le meme
ms. 1223, f* 87-90.
Voici, sous la direction de M. Louis Abelly, ibidem, f* 91
verso, les noms des eccldsiastiques destinds pour I'assistance
spirituelle des pauvres dans toutes les maisons de l'Hdpital gendral.
M. Chauvau, du diocese d'Avignon.
M. Fortin,du diocese de Sdes.
31. Morestier, du dzocese de Paris.
M. du Cuderas, du diocese de Tarentaise.
M. Veront, du diocese de Bayeux.
M. Huet, du dicebse de Bayeuz.
M. Daure, du diocese de Die.
M. Filhat, du diocese de Clermont.
M. Corbin, du diocese d'Avranches.
M. Portanier,du diocese de Toulon.
M. Jourdain, du diocese d'Orldans.
M. Pinchon, du diocese de Paris.
M. de Chenevibre, du diocese de Sdes.
M. de la Morte, du diocese de Saint-Malo.
Fait a Paris le septibme jour de may 1657. Sign : DE CONTES.
Mais Abelly est bientot aux prises avec les menues et grosses difficult6s de sa charge.
Eprouv6, en outre, par des d6ficiences de santd, ii donne
definitivement sa d6mission le 13 oct. 1657 (f. 110-115) et le
16 novembre 1657, son successeur Thomas Regnoust, regoit &
son tour ses lettres de nomination comme Recteur de l'6Hpital
gdndral (ibid., f. 147 verso-149).
Abelly n'exerqa done cette charge que cinq mois : Coste,
dubitativement parle de un ou deux ans ; il est a rectifier sur
ce point, op. cit., p. 506.
La suite du ms. 1223, Joly de Fleury (4) est une source b
(4) Abrdgd historique de l'HOpital g6ndral, surtout pour I'ordre et
les lieux des sdances du recteur et des ecclestastiques, et Vitat oft est
actuellement le temporel.
It taut diviser ce recit en trois tomes : de 1656 & 1673, de 1673
a 1690 : de 1690 jusques aujourd'huy (fin du xvIne sieele).
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exploiter pour la vie religieuse et charitable de
neral jusqu'a la fin du xvin* sidele.

'tH6pital g&
F. C.

Lettre de M. D'Enuemont (5) a Mademoiselle Legras.
Vive t JIsus
Mademayselle,
Sur l'advis que j'ai recu de Nantes qu'on poursuit plus chaudement que jamais l'establissemcnt d'une Comnunault de Religieuses dans Vhospital de Nantes, je me suis donnd l'wonneur d'en
escrire d Monsieur Vincent, affin de scavoir de sa charite ce que
je dois en escrire d Monseig[ neu]r le Mar[ chal] qui a eu la bonte
de m'en donner la nouvelle. Je vous supplie de m'en mander votre
sentiment par un mot affin qu'en une affaire qui regarde une
Communaute dont Dieu vous a confie la direction, je ne fasse
rien que selon vcs sentiments. C'est la grdee que je vous demnande
et celle de me croire en la sainte et sacrde dilection de Jdsus,
Mademoiselle, votre jres humble et tras obeissant serviteur.
S[ieu]r D'ENNEMONT.
A Paris. le 27 avril 1650.
Au dos : A Mademoyselle
Mademoyselle Legras
Superieure des Filles de la
Charitd
"Archices de la Mission : Dcalque. cite et uon utili[s
dans Coste t. IV, p. 17, n* 1215.)
Lettre de Louis Eudo de Kerlivio. Vicaire ge'nral de Vannes,
~aiant Vincent de Paul :
Pax Ch[rist]i
Monsieur,
Je prie Dieu qu'il vous recompence des soins que vous ave:
eu de pourvoir nostre hdpital de personnes de qui j'espere son
establissement en un bon ordre pour I'assistance des pauvres.
comme nous en voyons daija de grands comancements depuis
I'arrivee des swurs Anne et Genevieve. qui fut heureusement
graces a Dieu le 6' de ce mois. Monsieur le grand Vicaire m'a
communique vostre letire, qui contient une crainte qu'il arrive
difficult a&cause d'une personne qui a eu cy devant le gouvernement des malades audit hopital. Pour cela, Monsieur, ii n'arrivera aucun inconvenient d'autant que si ceste personne ne peut
a accorder avec les deux sturs, je la mettrai hors dud. lieu, oi
j'ay un cntier pouvoir de disposer toutes les choses a ma volontl.
La chose se pourra d'autant plus facillement faire que c'est .iWe
personne de fort basse condition. Des a present la Swur Anne a
l'intendance de tout. Monsieur le Grand Vicaire se donnera thonneur de vous escrire s'il ne I'a daija fait. Je vous prie, Monsieur,
de croire que je feray man possible pour aider nos bonnes seaurs
particulircement en ce qui est leur salut, esperant de Dieu les
;.5) Aum'nier iili Martcchal de la Meilleraye. Cf. Coste, t. XIV,
sub verbo : .lnnelnont.

-

247 -

yraces ndcessaires d ce subject que jc vous prie de luy demander et de me tenir Monsieur pour
Votre trWs humble et obeissant en N.-S.

Louis EUDo,
a Hennebont ce 22: 9bre 1650.
au dos : d Monsieur
Monsieur Vincent
ygderal de la Congrdgation
des prestres de la Mission
a St-Lazare - 4 Paris

ptre ind.

(Archives nat. S 6168 : Dossier Hennebont)
Lettre a M. d'Ennelonta
, de Vannes. a Louise de Marillac :
Vice t J sus
Mademcyselle,
Ne vous estonnez pas si apr&s un si long silence je vous importune de mcs 'ettres- c'est qu'il me semble que comme dans
le sentiment d'un prce nous ne devons parler que lorsqu'il y va
de la gloire de Dicu, de l'ddification du prochain ou qu'ii s'agit
de nous humilier nous mesmes car si quelqu'un se tait dans ces
occasions, ii y a lieu de dire malheur d mny parce que je me suis
tii, ou le silence dans toutes les autres ne peut estre rompu que
par des paroles oyseuses dont nous serous contables au throsne de
la justice de Dieu. J'estime qu'il en est ainsy du commerce des
lettres dont on ne doit se servir que dans l'une de ces trois circonstances. Or, comme dans cette rencontre ii s'en trouve deux
principalles : la gloire de Dieu et I'intirdt du prochain, je crois
estre absolument oblige de m'en servir pour rous informer entiArement et par votre moycn Monsieur Vincent de I'estat des affaires de nos Swurs de la Charitdqui servent les pauvres dans l'hospital de Nantes. Monsieur des Jonchlres en a escrit plusieurs foys
et voyci ma trcisiesme sans que pourtant nous ayons receu aucun
ordre pricis de ce que nous devons faire - quoiqu'il fust tres i
propos que nous le sceussions pour pacifier les bruicts et les
esprits de ce pais ou Mons[ei]gneur de Nantes employe toutes sortes de moyens pour establir dans scn hospital des religieuses de
ccluy de Vannes, quoique je croye son dessein tres difficile et
comme impossible. Mais comme ii persiste en cete volonte ct
qu'il en parle d toute heure, je n'estime pas qu'on doive demeurer plus longtemps sans scavoir les sentiments de Monsieur Vincent et les vostres pour nous rigler tant dans cette occasion comme
dans d'autres qui se presentent. Mondit Seigneur me dit encore
hier au soir qu'il ne prdtendoit pas qu'on luy otat toutes vos filles
et qu'il y en avait une entr'autres (que jai nommde sceur Claude
mais qui est swur Henriette) qui v6uloit qu'elle demeurast et
pour l'dtablissement de Jaquelle il auroit un soing particulier.
A quoy je luy ay rdpondu qu'elles ne se pcuvoient quitter que par
ros ordres et qu'il y avoit peu d'apparence d'en esperer de favor-ibles pour ce sujet pour lequel il lesmoignoit tant de ressentiment el qu'il ne creust pas que fen parlasse ainsy parce que
j'acois dtl de ceux qui avoient contribue a les faire venir d Nantes ; puisque pour moy particulier j'en estois deschargd devant
Dieu et que pour l'esgard des Swurs qu'on nous en demandoit
pour deux ou trois lieux oit eller sont ddsirdes et oit elles seront
considdrdes lorsqu'elles y seront. Ce qui est vrai, car je croy qu'on
les pourra establir dans S[ain]t-Malo : le scindic de la ville qui
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cst icy aux Estats nous en yanIt desja parld, en pr~sejce de
Mons[ei]gneur dc St-Malo qui m'a dit en vouloir pour l'h(pital
de S[ain]t Main. mais ii veut scavoir au prealable comme on
entent 'article de la Constitution qui dit qu'elles ne recognoistrout
d'autre supdrieure (sic) que celuy de la Mission et si cette clause
les tire hors de la jurisdiction de l'Ordinaire et ce que sont que
les vueux qu'elles font. II faut que je vous advoue que j'ay pains
i deffendre cette cause, te sachant ce qui en est. Je vous envoie
le consentement des habitans de la ville de Hennebont qui reccvent la proposition d'un bon pretre qui nous est venu troucer et
qui est dans une singuli&re charitd. Je vous en ay escrit le particulier. Je vous prie que nous puissions scavoir au plus lost vos
sentiments et d'adresser vts lettres d Monsieur des Joncheres qui
sera toujours d Nantes ou auprls de Mons[ei]gneur de St-Malo
oai on les luy fera tenir. Ne sachant pas si je demeureray lony
temps en cetltJe province estant oblige de suivre Mons[ei]gneur
le Mareschal qui parle de faire quelque voyage. L'acte que je
vous envoye n'est que vous asseurer de la disposition qui est danr
les esprits pour la reception de vos swurs dans cet[t]e ville oi
elles seront tres utilles et oil elles receuvront beaucoup plus de
douceur qu'elles n'ont fait a Nantes quoiqu'elles y facent trWs
bien au jugement des plus critiques qui ne sont pas prevenus.
C'est une persecution ordinaire a ceux qui veulent, comme dit
s. Paul, vivre pieusement en Jdsus-Christ. C'est pourquoy it est
aisd de s'en consoler. Au nom de Dieu faites nous scavoir les sentiments de M. Vincent et les vdtres et eroyez que je suis en sot
souvenir, mademoiselle, votre trWs humble et tres obdissant ser,
viteur.
a Vannes, ce 14 juillet 1649.
D'ENNiEMONT.

BIBLIOGRAPHIE
Henri DESMET, pr6tre de la Mission. - Imitation de Jdsus-Christ.
Essai de traduction en sentences rythmdes dans le ton de
'Ioriginal
latin. Paris, Descle, de Brouwer, 1949, 464 p.
Apres de fort rares suppressions, avec quelques retouches de
detail, done au total sous de rdelles amdliorations, la deusieme
6dition de cette Imitation, claire, parlante aux yeux, au ceur et
a l'esprit, va continuer sa bienfaisante carriere (Cf Annales 110111, p. 464). Le volume se presente disormais dans un format sensiblement reduit (12 sur 19 cm. au lieu de 17 sur 25), sans 6tre
devenu le livre de poche rev6 par ccrtains. Mais vraiment quant
au format (nous ne parlons pas du papier), comment sans espace
vital, dpployer typographiquement des stiques assez amples parfois dans leur drap6 sonore qui amine de menus bouts do phrase:
ces fronces seyantes a l'extremit6 d'une trame... claudeiierne.
II suffit aux Annales de signaler la parution de cette nouveault et de redire qu'il n'est pas de page du livre immortel qui
ne puisse servir a 6lever l'ame, la consoler, la grandir.
AprBs des dizaines d'autres, cette pr6sentation frangaise, pour
qui la frequente tant soit peu, est vraiment une rdussite, digne
du texte primitif. Certes, ce n'est pas trop dire ; mais pour un
eloge senti et bien mdrite, c'est assez... Gustate et videte.
F. C.
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Giulio FCDDAL. - I FiorcLti del Siynor Manzella 'apostWolu della
Sardeyna. Aiba. Edizioni Paoline, 1949. 144 p.
De? menus faits, des mo!s heureux marquent et caract6ri-cnltouvent les belles ct nobles vies. G'est ici ce bouquet d'his.otielles savoureu-es qui campent la personnalit6 et les prouesses
de I'ardent ap4tre de la Sardaigne, notre confrere, signor Manzella,
qui n'6pargna, ni sa peine, ni son inlassab!e divouement. Voir
Annales 1938, p. 272-276. Le souvenir et I'euvre du fils de saint
Vincent de Paul reslent et continuent h faire du bien. Ce mince
volume de Fioretti y contribucra pour sa part. On y sent un
cour qui a connu et aime ce vaillant et courageux missionnaire.
Dddid filialement alla mia cara Mamma, ce recueil de lectures lui
fera revivre et entendre le saint missionnaire qui entoura l'auteur, du bienfait de ses conseils et de son affection paternelle.
F. C.
Guido BERGIN-ROSE, C.M. - Elementi di Filosofia. I. Logica, vin180 pages ; II. Ontologia, vi-254 pages. Turin, Marietti, 350
lire chacun.
Chaque annie, des manuels nouveaux accueillent la nouvelle
fournee des 6tudiants. La vie le veut ainsi ; bien d'autres motifs
expliquent 6galement cette inlassable floraison. Pour ses Blieves de
Chieri, notre confrere Berghin-Rose vient d'entreprendre A son
tour la publication d'd6lmeints de philosophie ; en fait, quelquesunes de ses notes de professeur.
Logique, ontologie. champ vaste dont. nous tenons ici les
~iements qu'il
premieres et fondamentales notations : dternels
faut sans cesse reprendre et amenager aux esprits de notre
temps. La m6ritoire clart6 du professeur repense ce dont les successives g6ndrations doivent se nourrir, avant de s'embarquer
pour la croisiere : vie personnelle de 1'esprit.
ThClobald] LALA&NNE. - L'iudependance des aires linauistiques
en Gascogne maritime (premier fascicule). chez I'auteur. i
Saint-Vincent-de-Paul (Landes), 1949. 61 pages, plus xvi
pages de conclusion.
Loin des occupations du vulgaire. les spkcialistes de l'Atlas
linguistique du Sud-Ouest de la France travaillent en contact soigneux et suivi avec les indigenes, c les moins contaminds linguistiquement ,.
Dans ce pr6sent travail, achevele 14 janvier 1949. roneotypD.
pour la menue douzaine de specialistes, I'auteur donne'quelquesunes des conclusions qui resultent de ses minutieuses dtudes et
observations. Au vif dtonnement de ses collegues, il propose la
revision totale de la notion de dialecte : i y aat au moins autant de dialectes que de villages n et tous s'inbriquent follement.
C'est un regal et un salutaire exercice pour l'esprit que de suivre M. Lalanne, multipliant ses passes d'armes. parades et ripostes d'antidialecteux, nanti de ses pertinentes observations de
linguiste sur les aires naturelles du parler gascon. En linguistique comme en maintes autres branches du savoir, la rdalite
s'avere complexe, i. I'encontre des essais de thdorie qui simplifient a plaisir le donne. Inutile d'ajouter que. vu le sujet, ce ne
sont pas 1l lectures h la portde de tous : ce sont plut6t jeux des
princes du savoir, amusements instructifs d'esprits, delies et assouplis par la gymnastique de l'dtude et de l'observation.
F. C.
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Abef" L. BLA.CHET. - L'ce famille spirituclle. L'unior chrteliene
de Fontenay-le-Comte (Vendee), 1949, in-8", 74 pages.
Agreablement illustr6e sur papier couche, cette brochure de
saine propagande presente une famille religieuse, toujours vivante et sachant s'adapter. Fondde par Mile Pollalion (-i septembre 1657), collaboratrice de saint Vincent, ddveloppke avee
Mile Anne de Groze (1625-1710) et M. Jean-Antoine le Vachet
(1603-1681). la fondation a survecu aux nombreuses ruines de la
Rdvolution frangaise. Eclairee par quelques noms de nobles ames,
cette plaquette se clOt sur le but et 1'esprit de la famille spirituelle qui permet, comme lant d'autres, aux cceurs gendreux de
marquer et d'accentuer les 4tapes du don de soi.
A ce propos et pour ajouter quelque chose de constructif h
ces ligues, inserons ici, avec l'inscription fun6raire de Mile Polallion. un bref billet adresse a Mile Legras.
LETrRE DE MADEMOISELLE DE POLLALION A MADEMOISELLE

LEGRAS

Mademoiselle ma trbs chore Swur,
Ce bon homnme a servi [cue ma mere trbs fidelement et crois
qu'il sera tres bien oil ii sera emplUoy. II est paisible et serciable.
Je suis bien aise que cette occasion se soit presentee pour
me recommander particuliŽreimetdemain a vos saintes pridres
et de toutes vos chores files, dtant le jour que M. Vincent doit
venir pour faire le cloix des Filles du S&minaire et lire nos rdglements.
Je suis de caur,
Mademoiselle mn chlre Swur.
Votre tres humble et obdissante servanic,
Marie LUMAGUIE.

22 janvier 1648. (Copie : Archives de la Mission.)
D. O. M.
HlC RESURRECTIONEM EXSPECTAT MARIA LUMAIA, GALLICE LUMAGUE
EX ANTIQUCSSIMA LUMACIDUM RIGUSIORUM GINTE;
ILLUSTRIS VIRI FRANCISCI POLLALION EQUITIS
AC REGIS APUD EPIDAURIOS ORATORIS UXOR :
QUAE IN IPSO IUVENTUTIS FLORE ORBATA VIRO
NOBILITATEM

GENERIS,

FORMAE

PRAESTANTIAM,

INGENIL

CLAIIITATEM

MODESTIA SINGULARI
VESTIUM CULTU SIMPLICI
ILG1 CHRISTIANAE HUMILITATIS EXEMPLO
MOX

CELAVIT
UNI DEO PROXIMIQUE SALUTI VICTURA
DOMUM 11ANC PROVIDENTIAE TITULO

TUTANDAE
HAS

OMNES,

VIRGINUM

EGENTIUM

EREXIT
TAMETSI MATER OMNNIUM.

INTEGRITATI

-NON SECUS AC CONSERVA

SUSPEXIT
NUMERO CENTUM ET OCTOGINTA, FAMIS ETIAM TEMPORE
FOVIT
OMNIEUS AD DEI CULTUM CETERAQUE PIETATIS OFFICIA
VERBO ET EXEMPLO PRAEIVIT
IIIS VIRTUTUM STUDIIS PER ANNOS XXXI OCCUPATA
INTER EGENORUM TURMAS, AFFLICTORUM VOTA,
PUPILLORUM GREGES

DOLORES

SAEPE MORBIS,
ACERBISSIMOS,

SAEPIUS ANGUSTIIS CONFLICTATA
FORTUNAE VICES, TEMPORUM DIFFICILES
[CASt-S,

CONZ•TANTIA,

siLENTIO,

251 FIDENTI

IN

DEUM

SUPERAVIT
TANDEM LABORIBUS CONFECTA
ANNO AETATIS LVII, DIE IV SEEIEMBRIS ANNI
IN CHRISTO QUIRVIT

ANIMO

MDCLVII

Maria Pollalionaeae eius filia, uxor Claudii Chastellain,
equitis. Toparchae Montis-Audomari in saltu Brigico, ac Regi a
Commentariis Consilii Status, parenti Gptimae : eiusque nepotes
Claudius Castellanus cdnonicu. Ecclesiae Parisiensis ac Petrus
Castellanus Pubutitii et Roberti Saiti in Hannouia ac Probivillae
apud Atrebates Toparcha, necman ad Cacresos et Poemanos missus
dominicus, aciae carissimae moerentes posuere.
Paris. Bibliot. Nat. lanuscrits, latin 11866 f. 298. (Epitaphe
de Mme Pollalion, gravde en marbre, dans l'dglise de la Providence,
rue de l'Arbalete, pros Saint-MIdard.)
SALVATORE PANE, C.M. -

Vita del Beato Giustino de Jacobis. It

beato Giustino de Jacobis della Congregazione della Missione, Vescovo titolare di Nilopoli, Primo Vicario aposlolico
di Abissinia (Storia critica sull'ambiente e sui documenti),
Napoli, Editsice Vincenziana, 51 Via Vergini. 1949, in-8*,
1010 pages.
en juin 1939, Prtfet apostolique du Tigrd, I'auteur
Non1mi
de cette biographie, de par les cireonstances politiques et la
guerre du moment, fut contraint de se croiser les bras. I1consacra allkgrement ses loisirs forces a revivre sp6cialement avec
Mgr de Jacobis et ha crire la vie apostolique de son illustre prdd&cesseur (9 octobre 1800-31 juillet 1861). S'appuyant sur les
sources et des travaux qui ont dej& retrace un tel apostolat h6riique, ces pages campent devant nos yeux cette biographie
abvssine. Rien de r6barbatif en ces lignes ecrites avec flamme,
sur un ton parfois oratoire et familier, dent les titres de chapitres sent un caractdristique symbole. Quoiqu'il se trouve de-ci
ile-lA quelques notes explicatives (1), le livie ne comporte pour
cela de renvois aux sources, jugds prdtentieux. Pas le moindre
eroquis cartographique, estimC probablement encombrant et
inutile, pas de tables de noms et de malibres, 6videmment, mais
hien des photos avenantes, et surtout une presentation typographique ponctude de blanes et largement aerde (trente-quatre lila
apage). Tout concourt des lors h dilater le volume et
Cnes
a lui donner un aspect majestueux. avantageux, , offert pour
1.500 lire au bhnefice de la Mission Catholique d'Hdbo (Erythrde) ).
Albert DLuoux. - Saint Vincent de Paul organisateur de la
Charilt. Montivrain, Ecole professionnelle d'Alembert, 1949,
48 pages.
Fonctionnaire de l'Assisiance publique, Directeur & Paris de
1'Hlpital Saint-Vincent-de-Paul, I'auteur a 0t6 attire A ce titre
par la vie de Monsieur Vincent. Le fruit de ses lectures. rdflexions et etudes l'a conduit a celle conference qui, donnee a des
Assistantes sociales laiques, leur retrace et 6voque, en une bonne
heure de causerie, la vie bienfaisante et la physionomie preiante de saint Vincent de Paul.
Pour la note (p. 635-636) du sacre nocturne de Mgr de Jaco-

(1)
C'est celie
his. c'est bien le dimanche 7 janvier 1849, qu'il faut retenir.
ou'indique entre autres textes la lettre autographe de Mgr Massala,
(ritec.

le 11 janvier, quatre jours aprbs.
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Loyalnement et avec une honnite comprdhension, le lecteur
ou l'auditeur qui a ces presupposds devant les yeux, ne pent
qu'admirer cetfe rdussite. Pour !e grand public hospitalier qui
gne6ralement ignore tout de Vincent organisateurde la chari4,
cette brochure ne souhaite et ne veut. 4tre que la premibre
6tape d'une dtude plus approfoudie de saint Vincent de Paul.
Mais les rudes exigences de la vie permettent-elles souvent
contact plus prolongS. Helas ! de teis loisirs font d'ordinaire
d6faut. Pour ces ames et ces eceurs g6enreux, de telles lectures
r4confortantes sent un comprimz
de saint Vincent de Paul. La
formule est heureuse, la realisation bien venue. Elle contribue au
rayonnement du charitable Monsieur Vincent.
EN MARGE D'UNE BIOGRAPHIE DE SAINT VINCENT
Sur la fin de 1949. paraissait en Hollande une vie de saint
Vincent, par M. 1'abbe De Rooy, Redacteur en chef du Bulletin
nderlandais des Confdrences de Saint Vincent de Paul.
Rendant eompte de cet ouvrage, dans De Tijd, le professeur
journalislt Van Duinkerken, appuyant sur quelques insinuations
du rceFiut biographe, proposa sans barguigner, d'adopter saint
Vincent ,, comme le saint menteur, qui, de toute sa vie. n'y regarda pas de si pros lorsqu'il s'agissait de vdritd n. Devant de
telles assertions, ici provocantes, et A souhait, sans nuances, notre
confrere. M. Joseph Colsen, s'est charge de mettre les choses an
point, en toute s6rdnti6 et fermete. II a confid quelques pages a
la Revue jesuite de janvier 1950 Streven Katholick Cullureet
Tijdschrift (EFFORT. Revue de Culture Catholique). De cettc pertinente rectification, voici, par I'auteur lui-mdme, la traduction
frangaise. De telles considerations sont tout a fait a leur place
en nos Annales. Elles sent Edifianies. parce que ?ngement constructives. - F. C.
I•AGIOGRAPHIE... ET MONSIEUR VINCENT
L'Hagiographie est un genre littdraire qui a ses lois, ses regles, ses normes, sa methode propres. Lesquelles ?
Je souscris completement la page de K.C.T. (Streven d'octobre 199) :
a Une vraie vie de saint... est cniquement ce qui b tel evdroit du monde, sous l'influence reel!e de la grAce divine, a 6ld
rdellement vecu. C'est h prendre ou a laisser. Qui le retouche,
gache l'ceuvre de Dieu. On doit prendre tel quel, comme il est ou
comine il fut, on bien s'occuper d'autre chose... Qui veut dcrire une vie de saint s'agenouille humblement, servilement, totalcment d6sint6ress6 devant les faits divins pour les d6crire, et rien
d'autre. On a B s'en tenir Il. Sinon on ne dolt pas pretendre
ecrire une veritable vie de saint.
* De plus, nous nous trouvons devant le fait ind6niable que
nous ignorons en grande partie la vie de nombreux saints... Cependant ce qu'on ignore, et malgrd cela, dcerit, est pure fantaisie... non pas telle ceuvre de Dieu et d'etre humain, qui it tel
moment et A tel endroit de la terre fut faite.
Cette claire et trWs utile formule du PareA. Van Groenewoud
O.P., ne manque pas de valeur. Pour son but d lui (une cnddamnation du u Chant de Bernadette 3, par Werfel, elle est vraiment
pdremptoire, comme mdthode compl te, elle est peut-6tre encore
trop gendrale.
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L'abbd de Rooy (rector, c'cst-~i-dire aumninicr duns une cominttautd de religieuses). it la fin de son tres umeritoire . Monsieur Vincent k, pages 404 et seq. insiste :
ia La derniere question que pose toute vie de saint est
celle-ci : comment la grace a-t-olle saisi cet homme ? La critique historique n'y peut r6pondre qu'incompletement. Tout au
plus peut-elle constater que lel ou telle a chang6 soudain ou
apres un certain temps sa manieie d'agir, que desormais ses pensees ses tendances, ses actes sont inspirds par de nouveaux motifs, qui le travaillent de plus en plus. Parfois on pourra fixer
exactement le moment initial de ce re•noueliement. Non pas le
conmment ni le pourquoi qui restent dans I'ombre.
, Dieu bitit 1'ceuvre de Sa grace sur la nature. II absorbe
ienaturel dans la sphere divine et la pen;tre de sa force. Sous
ce nouvel influx le naturel va agir et rdagir d'une autre faQon,
sans cesser cependant d'etre nature... Ceci ne vcut pas dire que
Dieu ne touche pas au naturel. Si toutefois II laisse intact dans
s-s traits essentiels le purement humain, II peut faconner I'Ame
indi\iduelle assez fortement dans son noyau naturel, puisque la
corruption du pdch4 a empoisonne ies racines de l'existence.
Souvent Dieu brise la structure individuelle et ddtruit le caractOre naturel, pour ddifier avec l'ancien matdriel, parfois avec du
mutdriel tout neuf son oeuvre A Lui. D'autres fois !L laisse le
naturel vraiment intact et le porte a incandescence, 3our l'6purer et I'affiner. 11 y a des saints qui sont maintenus dans leur
architecture psychologique. d'autres sont reconstruits en style
nouveau. Telle la renaissance dont parle le Christ A N codeme... '
On pourra se demander - les psychologues specialistes, de
m,)ne que les thdologiens. feront des difficultes, je pense - on
poutrra se demander si tout cela est aussi solidement tdabli que
la these du Pare van Groerewoud. Pour ne chicaner qu'un ddtail:
qu'est-ce que rector de Rooy entend exactement par a le purement humain n que Dieu lqisserait intact a dans ses traits essentials ,,alors qu'il powrsuit presque aussit6t : 4 Dieu brise souvent la structure inaividuelle et d6truit le caractre nature], pour
elifier avec l'ancien materiel parfois avec du matiriel tout neuf
son ceuvre a Lui
?
A mon avis, pour commencer directement par le commencemeni, prenons comme point de ddpart et base solide, le critere de
l'Eylise : un saint est quelqu'un qui a pratiqud de facon hdroique les vertus thdologales.et morales.

Qui veut derire une vie de saint, une vdritable vie de saint,
non pas un roman, ni une biographic romancde, mais une hagiographie - qu'il soit historien de mdrite, psychologue raffind, artiste admirable ; tout ce qu'on voudra - qui veut dcrire une vie
de saint, doit se poser avant tout cette question :

Cette personne, qui vit ou qui a vecu i tel moment et a tel
endroit, a-t-elle pratiqud d un degrd hdroique les vertus thdologales et morales ?
Et le critique, pour juger objecticement une vie de saint, doit
recouriravant tout a cette norme.
L'annde derniere, le rector de Rooy ddita son livre :. Monsieur Vincent m (une vie de saint Vincent de Paul) et, a I'occasion de ce livre, le professor d'Universild,Anton van Duinkerken
publia dans le quotidien catholique ,De Tijd a un article sensationnel : Charitl et vdracitd. Saint Vincent. Portrait precis.
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.Yous nous perimellous quelques remarques toutes simples at
strictemcnt objectives contre ces deux dcrits, pour faire voir par
un exemple concret a quelles tdmdrit6s et pis encore, on abour
lorsqu'on ne tient pas comple des lois et mdthodes de l'hagio.
graphie.
.Le livre de de Rooy n'est pas sans mdrites. It est agreablea
lire, riche d'idtes, plein d'drudition. a De Rooy 6tudie saint Vincent dans son temps, dit van Duinkerken. II voit I'homme h l'eavre, atlentif A toutes les circonstances historiques, sociologiques
et culturelles. Et ce qu'il y a de surnaturel en Vincent, de Rooy
le montre A travers une analyse poussde du fondement de ees
ph6nomrnes surnaturels : les donines de la nature. ,
En effet, dans , Monsieur Vincent , on fait de l'histoire.Surabondamment nmme. II n'y a pas moyen de ne pas etre attentif
aux circonstances historiques, sociologiques et culturelles, qua:
on ecrit la vie de quicenque, puisqu'il s'agit de montrer tel homme
qui vivait d ce moment, a cette dpoque, dans telles circonstancet.
Mais en premier lieu et primairement ii s'agit de tel homowe et
secondairement du reste.
M. ran Spaendonk C.M., dans a Bulletin des Missions de
Saint Vincent ,.15 sept. 1949, remarque : a On dirait que M. de
Rooy. chaque fois qu'il rencontre un nom. cherche dans sa botte
A fiches le nom correspondant et transcrit tout ce qu'il a noti
sur cette fiche, independamment de l'ensemble, de telle facon
qu'il nous pr4sente plutSt un ensemble de beaux morceaux de
film, qui ae se fondent pas en un tout rythmique. Le livre donne
p!ut6t l'impression d'itre une encyclopedie de ce qui s'est passe
au temps de saint Vincent. n
Mes griefs coatre le livre de de Rooy - il n'est pas sans mdrites : ii contient des eldments precieux et les talents de l'auteur
sont nombreux - mcs griefs sent plus graces, car ils touchend
l'essence.
Et d'abord. ce n'est pas une hagiographie.
De Rooy lui-mi,
e lnonme son livre, en sous-titre : une epopie de bontW humaine. En tIhonneur d'un saint, d'un canonisi,
e'cst assez etrange, beaucoup trop pdle.
Ce qui spdcifie le saint, c'est la charitd surnaturelle ,t divine, avec un cortege de vertus thdologales et morales, enracindes
dans la grace sanctifiante, fortifides par les dons du Saint Esprit
.tactiv6es par les graces actuelles.
Sans doute, ii y a harmonie, adaptation entre forces naturelles et surnaturelles. Mais pour qu'il y ait vie sainte rie divine, it faut que les forces surnaturelles guerissent, orientent,
surdlevent les forces naturelles. C'est-a-dire que la grdce, pour
faire vivre quelqu'un saintement, doit constamment contraindre
et combattre par l'ascese, la nature qui fut blessee par le pechi
criginel, les forces naturelles qui sont facilement mal dirigdes et
tendent a s'orienter de tracers. C'est-d-dire que la grace doit dominer et incliner la nature (gratia sanans) pour l'dlever en mnme
temps igratia elevans). C'cst la natura sana aut sanata qui est
surnaturalisde.Pour le dire encore autrement : setl le naturel
qui est oriente vers Dieu est surnaturalis. Et le surnaturalise
wtiente le nalurel de plus en plus vers Dieu.
Ce jeu merveilleux, cette divina cornoedia. la critique historique ne pet en effet le ddcouvrir que tris imparfaitement. C'est
pcurquoi il[aut etre extrdmement circonspect quand ii s'agit d'appti'quer telle rifgle de la psychologie des saints d un cas con'ret.
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(In exemple : a la page 409 de 4 Monsieur Vincent ) on peut lire:
, I1 est probable que Vincent, A un moment de sa vie, a vu um
pI:cipice..... , et une page plus loin : , le moment decisif (de so
conversion) fut vraisembiablement la scene dans la mansarde
parisienne, oil Vincent gisait malade, lorsqu'il fut accuse de vol...
Puisque cette epreuve eut lieu en 1609 ou 1610, la supposition de de Rooy nest rien qu'une supposition, sans fcndement aurun. II est beaucoup plus probable que la genese de sanctification fut extr4mement plus graduee. II est a peu pros certain que
pour saint Vincent, it West pas question de conversion foudroyantI. 11 est a pea pres certain que le melange de bonnes et moins
bonnes tendances - ces dermeres ne doivent pas etre qualifides
de peccamineuses pour aulant - a exide pas mal de temps pour
etre decantd, pour ddvelopper completement les premieres et dominer, sous l'influence de la grdce, les autres. Que de Rooy consuite les documents 24 et 31 de Pierre Coste, tome XIII. II verra
alors que Vincent n'a renoncd qu'en 1626 i sa paroisse de Clichy,
qu'il avait quittee ddjai en 1613, et qu'en 1630 seulement, ii remit
a un de ses successeurs, le cure Scuillard, la somme de 400 livres -- eIterme t argent de scrupule , est-il trop fort ici ? qu'il avait stipulde, je ne dis pas injustement, mais pas gdndreusement non plus.
On est certainement plus pres de la vdritd, lorsqu'on prend
la pdriode 1610-1620 comme pdriode de purification, d affinement,
de ddveloppement, et 1630 comme terme ultime dens la montde
vers la saintetd de Vincent. Resteni alors encore trente belles anndes de vie hdroique, de veritable saintetd.
Henri Br6mond voit beaucoup plus juste, parce que beaucoup
plus profond. L'ensemble des influences qui, avec la grace, fait
saint Vincent, c'est son commerce avec de Birulle, avec saint
Francois de Sales, avec sainte Jeanne de Chantal, avec nombre
de personnalitds fonciarement chretiennes et mystiques de la
Contre-Rdforme dans le Paris tr4s virulcnfement-chritien de se,
temps. Vincent y reqoit et donne a la fois. Sa riche nature y croit
4 souhait : plante solide, en bonne terre el favorable climat.
Le livre de de Rooy est insuffisamment histoire.
Ddcrire ce qu'on ignore est pure fantaisie.
De Rooy n'en manque pas. II ose dcrire, page 19 : a Si Vincent a raison pour ce qui regarde sa date de naissance (Vincent
a en effet raison. J. C.) il doit avoir eu soin que sur ses lettres
d'ordination... flit inscrit un Age fictif... Une fausse date sur ses
iocuments n'a pas dO lui causer du remords. ),
C'est bien plus simple ; it ne s'y trouvait pas de date du
tVut. Voyez les documents 1-8 dans Coste.
A la page 406 de Rooy y revient, plus agressif encore
, Lorsque des lettres faussement datees pouvaient lui etre utiI,;,sans du reste nuire 4 personne, la conscience de Vincent
n',n dtait nullement aggravde. *
Est-ce ainsi qu'on derit I'histoire ? Quelle preuve alldguezvous ?
Encore plus hasardd, page 30 : , C'est ainsi que Vincent
o•trait dans ia vie. Dans son pauvre bagage se trouvaient quelques lettres, avec dates fausses, et une attestation de 1'Universil; de Toulouse qu'il avait fait sept ans de theologie. Une chronologie tres embrouillde I Toute la jeunesse de Vincent en est
cnrnme embrumee. Plus tard, il n'a plus su comment construire
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les annies de sa jeuncsse en concordance avec la verit;; i1
aurait d( avouer trop de machinations dtourdies... ,
Pauvre monsieur Coste, qui avez ddpensef votre vie & fdVi
tion splendide ct rigoureusement critique de vos auvres : It
grand saint du grand siecle (frois volumes) et Saint Vincent de
Paul. Correspondance. Entretiens. Documents (14 volumes). On
n'a qu'& vous consulter et a confronter les texfes, pour savow
que. A comnitencer par son premier biographe Abelly, on a coan
mis la picuse fraude. apres la mort de Vincent, de le vieillir de
cinq ans pour faire concorder son ordination sacerdotale as
1600. avec les prescriptions du CGncile de Trente, qui, du reste,
ne furent de rigueur eft France qu'd partir de 16t5, apras enregistrement au Parlement. On n'a qu'd lire et confronter les testee pour savoir que saint Vincent en douse passages de ses lett 'es ,t timoignages, nous fournit les donnees pour nous renseigner sur son dge et par consdquent. sa date de naissaance et
que tous. sans exception, its sont cGmpletement exacts et digne
de foi. Cc sont : I. 593 : II. 21 : II. 70 : II. 488 ; V. 368 : VI.
26 : VIII. 89 : VIII. 117 ; X. 25? : X. 283 ; XI. 364 ; XII. 67 ;
XIII. 86. Its vont de 1628 it 1658. C'est precisement 'grace a ces
donnaes, fournies par Vincent lui-mCme, que Coste a decouvert
et dinonce la frande d'Abelly.
Ca el Id l'historien de Rooy ne m'est pas assez critique.
Dans les questions controversies, ii ne se prononce pas claireient. Ainsi, pour les fameuses lettres de 1607, I'aventure de
Tunis. De Rooy rapporle que certains auteurs doutent de la viracitd du contenu. Puis. sans broncher. ii brode sur ce canevs,
contne s'il dtait tissu do faits indubitables.
Un historien parle net.
De Rooy nous promet (page 17) qu'il va liquider toute Iigende. J'attire son attention sur le long passage, pages 56 et
suivantes : , En 1608, Vincent a gagn6 Paris, charg6 d'ure mission diplomatique aupres du rmi...
A lire un peu attentivemeat
Coste (Le grand saint... 1.60) on ne peut pas ne pas douter adrieusement du fail, c'est-d-dire qu'on sera inclind c renvoyer
cette assertion au royaume des ldgendes.
Dans., Monsieur Vincent ,. if y aurait a relever par-ci parI1 des fautes contre ]a logique et contre la psychologie.
Deux exemples typiques et quelque pen ddconcertants suffiront pour en donner une idde : r Tout Gascon est menteurC'est pourquoi tout Gascon peut Utre un trompeur et Vincent
'est presque devenu. Si dans sa vie la grace ne 1'eut pas saisi,
il aurait pu devenir tout aussi bien un brigand un escroc ou un
charlatan. Son portrait tardif nous rIvBle encore sa ruse originelle... ,
Je me suis permis de souligner deux mots.
Tout Gascon... Est-ce que le mot tout ne fait pas figure ici
de prechantre qui chante faux dans un pseudo-chrmur, qui ne.
chante pas du tout ?
Et le mot si dans la phrase citre. n'evoque-t-il pas d'enmblde
le dictin bien franrais : avec des si, on met la Seine en bouteille ?
Le plus drdle cependant se lit it la page 408 : a Vincent a
les oreilles extraordinairenment Irandes et elles s'ecartent Ires
loin de la tete, parce que cet hnomme sait parfaitement dcouter.
Il est tellemcnt dcouteur, qu'il avail complctement oublid d',tu-
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dicr les melodies gri•3oriennes, que cur6 de Clichy, il aurait eu
tant de profit h connaitre. )
Etrange logique ! Etrange psychologie ! On dirait que pour
se familiariser avec les melodies grdgriennes, une bonne paire
d'oreilles et un don spdcial dans l'art d'dcouter, seront du plus
yrand service. Mcis que quetqu'un qui entend bien, oublie l'etude
du chant, d mesure qu'il sait ecouter plus parfaitemcnt... en cerite... c'est inoui !
Malgrd ces graves ddfauts, qui - hetreux illogisme ! ne sont guirc utilises pour l'ensemble total, saint Vincent ne
perd pas la face. Sa figure reste au moins reconnaissable.
II n'en est pas ainsi du soi-disant a Portrait precis a de
van Duinkerken. Cest le contraire d'un portrait ressemblant.
A tout point de vue : hagiographique, historique, psychologique,
c'est une caricature. Partant de la mdprise impardonnable que
de Rooy lui impose par trois fois, jongleur adroit avec toutes
sortes de faits, d'anecdotes, de considdrations et de suppositions
(kultur-historische betrachtungen, diraient les Allemands) qui
doivent confirmer son faux point de depart, it arrive finalement
au resultat disolant que Vincent dtait un saint menteur.
Voici - je cite ses propres paroles - la these du savant
auteur :
( Vincent mentait... Geci ne concerne pas seulement sa fameuse lettre de 1607... non, ceci concerne son altitude gnWrale
devant les faits, & commencer par sa date de naissance, car, a
peu pros tout ce qu'il nous dit 1t-dessus, est sujet a caution.
inexact... II y avait decidement en lui des traits de caractlre
que nous avons de la peine . nous figurer dans un saint... II
tait et est rest6 Gascon, non seulement reconnaissable a son
grand nez, comme compatriote de Cyrano de Bergerac et des
cadets de Carbon de Castel Jaloux. eux aussi bretteurs et menteurs sans vergogne... Ce qui lui manque d'amour pour ]a vrite, quand il tAche de justifier ses actes, post factum, ii le regagne par la pleine conscience de ia .rxalit... IA of il paratt
pen digne de foi dans ce qu'il raconte ou defend, il n'6tale jamais la mensongerie du fantasque forcenb... II tourne les faits
scion les circonstances. II raconte ce qui lui convient... Vincent
mentait ; ii n'dtait pas fantasque... II scandalisait par sa bontd
(Sa bonte scandalisait).Le courage qu'il lui fallait pour cela, devint h6roisme. De 18 sa saintet6... n
La m6prise de de Rooy joue ici de nouveau, soulignde toutefois, non, nourrie et croisde par une autre, qui est plut6t une
erreur de pensde qu'un manque de connaissance. Van Duinkerken trompe au sujet de l'aventure de Tunis.
Pour les non-inities de K.C.T. Streven, voici en quelques
mots le probleme assez compliqud du sejour en Afrique de saint
Vincent :

D'un c6td, nous avons de la main de Vincent, une lettre-certainement authentique du 24 juillet 1607, dans laquelle il raconte, avec force details, comment il fut capturd entre Marseille
et Narbonne, par des pirates turcs, vendu sur le marchd,de Tunis, commen' it passa en diffdrentes mains, s'enfuit avec son
maitre, qu'it avait converti, pour aborder le 28 juin 1607 &
Aigues-Mortes et rdconcilier enfin son converti avec l'Eglise
e Avignon.
D'autre part, il y a l'archiviste Pierre Grandehamp, spdcialiste reconnu pour la connaissance des pirateries barbaresques,
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fqui pretend ineraisemblable, sinon impossible, tel et tel ddlt
que Vincent fait passer pour reel. De plus, reldve Grandchamp,
nous ne connaissons aucun fait historique, diment etabti, qu
renoue les dires de Vincent, ni qui les rende vraisemblables.
Ajoutons que Vincent lui-nmdme ,e mentionne plus jamais darant sa lonyue vie, son acenture d'Afrique, et qu'd la fin de so
carribre, en 1658, quand it apprend que sa lettre de 1(07 d d
Comet existe encore, itremue ciel et terre, prie et supplie qu'oa
lui envcie ces i miserables lettres n, pour qu'il puisse les ditruire...
Etant dondn tout cela on se pose spontandment la question:
Jusqu'd quel point cette lettre dit-elle la vdritd ? Est-ce possible que Vincent ail inrvent cette aventure pour pallier dens
anndes nebuleuses de son existence ?
En 1607, Vincent West cerles pas un saint. C'est un pretre
ordinaire, pas maucais, mais passablement terrestre, qui cher
che son acauncement, qui ambitionne quelque bindfice, quelqwe
poste lurratif, " uine honnfte retirade ).
L'hypoth'se que Ic contenu de sa leltre de 1607 seruit plua
Cu moins fictif, n'cst pas absurde a priori. Cetle hypothst,
quoique hypothese, aussi longtemps qu'on ne produira pas de
prences positices Graundchamp le reconnait) paraft suffisawm
ment fondse &t scientifiquement justifide pour en tenir compte.
MIme M3.Coste tie la rejette pas completement. II hesite. II
doute. Et si je ne me trompe. son doute allait plutdt dans ce
sens que les objections de Grandchamp ne manquent pas de
force. P*ar l s'explique son aveu au professeur Dagens : a Qve
voulez-vous, mon ani ; it mentait. , Si... notez bien, si Vincent
n'a pas edt en Afrique... dans I'hypothcse qu'il a inventd son
aventure... que Coulez-vous ? it s'en suit inexorablement qu'en
ce cas, il a menti...
Mais, non pas, mais absolument pas qu'il ffit menteur, dan
le sens que toute so vie, imnme apr&s sa conversion, meme let
trente dernikres anndes de sainteld incontestable, ii pent Otre legitimement hud comme menteur.
Coste dcrit une vie de saint Vincent en trois gros volumes,
qu'il intitule : Le grand saint du grand si6cle. Des le ddbut
(1.59) it diclare : Rien ne nous autorise a douter de su franchise et de sa droiture. n
lEfter ce pich6 de jeunesse - di reste controverse jusqu'4
prdsý-nt - Ic transformer en habitus. qu'on tisse dans la trame
de sa vie, de mn me que 'dnornme nmprise de lui attribuer la
pivuse fraude d'Abelly, et puis suggerer un confirmatur de cette
fausse thl,
se par toutes sories d'insinuations. aboutit d un r6sultat effarant.
Dans notre cas. on en vient a ce rdsultat qu'un saint, iu
rrai saint. un saint canonisd, qui fut tres bon, ineffablement
bc6n, scandaleusement bon, flt en mn me temps menteur et insouciant de la vdrite. D'hagiographieii n'est plus question ici. Oti
se mdlo d'dcrire une vie dc saint sans se soucier du signal avertisseur : i attention, cous avez affaire i un veritable saint ,
risq,/e sa vie d'hagiographe cottre les barrijres qu'il croit potvoir forcer.
Le .uphiidtae
i;t a uno disce onines
a comme pendaut " a
multis dicýe ununm a contre lequel tout biographe honndte doit
se preiImniir. II y a une certaine vanilh it orner. d relever son rdcit acre dt s re•iininsceuccscEclssiques de littitraturtee de scicre...
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cepe~ndant qu'on n'oublie jamais qu'il s'ayit de faits et yestcs
de telle personae exceptionnelle (le saint). Faites autour de ces
faits et gesles un cadre convenable ; ne les forcez pas arbitrairement ct violemment dans le cadre de votre harmonie prddtablie. En d'autres termes, vous Wnavez pas d faire la vdritd, mais
i) la chercher, et une fois la veritd Irouvee, a vous y soumeltre
acce respect.
Cette regle vaut non settlement pour l'iuage totale et finale, mais aussi pour chaque trait du saint que vous nous prd-

sentez.

Nous disions : pas de suphisme du genre ,a a multis disce
unuin .. Exemple : Vincent est Gascon. On le reconnait & son
grand nez. Et puisque < les Gascons A sont renommns bretteurs
(t menteurs sans vergogne (du moins dans le chef-d'weurre de
Rostand) le Gascon Vincent doit faire figure de mod'le et type
du brettsur et menteur sans verjoyne, etant donne que Cyrano
et ses cadets le sont dgalemcnt. De cette faqon on ferait de Pasc(l le representant du Franqais quelque peu igcer et insouciant.
Vincent est d'origine paysanne. Done... rusd, mlaois, madrd.... trompeur... Rappelez-vous (< son depart inopind ec inexcusable de chez Madame de Gondi -. Un coup malin et bien calculc !...
En tout cas, nullement imputable a Vincent, mais A de Bdrulle, d ce moment son chef et son directeur. De B6rulle l'a fait
curd de Clichy, puis precepteur chez les Gor.di, enfin curd de
Chlillon-les-Dombes. Les Oratoriens de Lyon avaient demande
ia leur superieur, 'Oratorien de Bdrulle, un pritre qu'il jugeait
capable de remettre en place Ih paroisse dvi:oyde de Chdtillon.
De Bdrulle choisit Vincent, qui obeit, comme it obhira lorsque
de Pdrulle le rappellera chez les Gondi. Un point. C'est tout.
Celi n'a rien d faire avec la paysannerie de Vincent.
Vincent est d'origine paysanne. Done... ,( lent, patient. endurant, adroit. soupconncux, curieux, prudent, dans une situation
plus ou m6ins ambigue qui lui permet de se conduire incivilement, si cela pent lui procurer des avantages ; d'autre part trbs
cordial, remeltant la charitd en honneur commne dislinclif original du christianisme, apres avoir vu de pris et de scs propres
yttar, les conditions de vie de son temps... n
Constructions a priori encore !
Vincent est lent (le contraire du Gascon). parce qu'il veut
tre I'homme de la Providence. II est le mystique auqui citoie la
Providence ,,, pour la suivre avec allIgrcsse ct tinacite, quand
Ell, a parld.
Henri Brdmond, qui burine avec des aiguilles plus fines
(Hisloire du sentiment religieux, III, 226 et s.) a ddqrossi ce
soi-disant rustique de main de maitre. Vincent <, a dit assez,
trop peut-btre. qu'il n'6tait qu'un paysan... Il joue au paysan,
mais comme peut se le permeltre un homme (" au port grave a
et au ,, front majestueut ,, un homme fort distingud... Vincent de
Paul gentilhomme, il n'y a pas de paradoxe A le voir ainsi... Ii se
tenait toujours present A lui-meme et attentif h ne rien dire ni
ecrire de mal diger6, ou qui t6moignAt aucune aigreur, mesestime, ou d6faut de respect et de charite envers qui que ce flt.
C'est presque la d6finition que Newman a donne du gentleman.,
Brr'mond cite des textes et des faits en abondance pour prouci.r le contraire de ce qui semble evident. Je veux dire qu'il rdtablit la relation cause-effet entre saintelt et charite de saint
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Vincent. , Ce n'est pas I'amour des homines qui I'a conduit
]a saintet6 ; c'est plulot la saintetd qui I'a rendu vraiment et
efficacement charitable ; ce ne sont pas les pauvres qui I'Pnt
donne & Dieu, mais Dieu, au contraire, qui I'a donne aux panvres. Qui le voit plus philanthrope que mystique, qui ne tl
xoit pus avant tout mystique, se represente un Vincent de Paul
qui ne fut jamais. n
UBrullien pur-saig, pur-sany thdocentriste et ndanmoint
rdaliste sans pareil, it est htmme d'action et oryanisatcur hort
ligne. Tout cela ensemble.
1 est beaucoup plus compliqud, plus riche en nuances, plu
universel que sa popularite veut nous faire croire.
c Vincent vecut d une epoque, dit van Duinkerken, de con
troverses thdoriqucs et pratiques d propos de la restrictio mentalis et questions annexes. , II fait allusion d la joule entre lisuites et Janstnistes... Vincent devait Otre meid dans la caune
de Saint-Cyran. i It n'y avait pas moyen de rester completement
impartial, de scrte que Vincent a essayd de louvoyer dans cette
affaire. Sans effet notable du reste. 11 louvoyait mieux sur 1t
flotte... ,
Pour ce qui regarde les disputes autour de la restriction
mentale et questions annexes, ii suffit de remarquer, a mon
sens, que tous les temps auront a trouver la solution theoriqut
et pratique de ces problemes. La formule gdndrale qu'•n ne dou
ni peut dire tout, en tout temps, A tout le monde, pour inginieuse qu'elle soit, place la casuistique devant la tache de Vutiliser avec tact et prudence pour chaque cas particulier.
Quant d l'intervention de Vincent dans le proces de SaintCyran... voici : excessivement interessant ! Nous traitons ce cat
de grani co'tr Car nous sommes parfaiteimnt rcnsciyns iri
par l'histoire.
Et d'ab6rd, it est tris probable, presque certain, que par soa
intervention et son tdmoignage, Vincent a sauve la vie du maalheureux abbd. Vincent a commence par exiger pour son ancies
ami un tribunal eccltsiastique, afin de le soustraire a I'atMOsphere semi-politique ofi il cat probablement sombre. Comment
Monsieur Vincent s'est tird d'affaire, comment il a louvoyd, nors
n'avons qu'd lire ses ddpositions dans Coste XIII 86-93, qui reproduit littdralement I'interrogatoire du 31 mars, du premier
et deuxieme avril 1639.
Un jugement de valeur sur son a louvoyage a nous est egalement conservd. A la Congregation prdparatoire au proces de
bdatification de Vincent (decembre 1717) on a traite de fapo
sdvere et de tres pros le cas Vincent-Saint-Cyran. L'avocat di
diable dtait le cdlebre et redoutable canoniste Prosper Lambertini. Apres une joute hdroique entre Lambertini et le postllateur Couty, ii fut reconnu que Vincent a pratiqu les vertut
thdologales et morales a un degrd peu ccmmun. En fait, la canonisation de Vincent a dte ddcidde en ce jour.
Si je lis bien la finale de larticle de van Duinkerken dat"
c De Tijd ), la famille de saint Vincent devrait etre reconnaissante & l'abbd de Rooy c de ce qu'il a si proprement ddbadigeonn6 la statue de son Fondateur ,.
Les Lazaristes de Hollande estiment ce ddbadigeonnage nous choisisscns d dessein un terme velould - pea rdussi. 1Ls
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sont d'avis, qu'au nom de l'histoire, ils peuvent et doicent recuscr lc portrait que l'abbd de Rooy, davantage encore celui que
son dpigone van Duinkerkcn osent pr6senter du grand saint du
grand siecle.
La veritd, I'histoire, les fails sont inexorables.
Rumpen, ddcemlbre 1949.
Joseph COLSEN.
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Gardner (Anna Maria). St. John's Hosiptal. Lowell (Etats-Unis) : 67, 41
Carsaniga (Nataline), Maison de l'lmmaculde. Luserna (Italle) : 52, 24.
Turco (Rose), Institut Marie-Louise. Chiavari (Italie) : 53, 30.
Lacelli (Angele). Refuge de l'Enfant-Jesus, Sassari (Italie) : 47. 25.
Robotti 'Gabrielle). Orphelinat, Novi Ligure (Italie) : 72, 51.
Cinquemani (Maria). Asile, S. Giuseppe, Yesuviano (Italie) : 77, 52.
Fernandez OMaria). Hopital Ubeda 'Espagne)
; 61, 29.
Hospital (Maria), Ecole, San Martin de Olnros (Espagne) ; 86, 60.
Damart (Marie), Maison Principale. Paris ; SI. 57.
Pautard (Mathilde). Maison de Charild, Montolien : 77. 50.
Garcia (Marina). Hdpital provineial. Avila (Espagne) ; 75. 49.
Carbonell (Josefa). Foyer Josd Antonio. Alicante (Espagne) : 50. 15.
Iltiz (Josefa), Fourneau 6conomiquc. S,'rilla (Espagne) ; 72, 49
Iribarren 'Joaquina). Collige. Lanjaron (Espagne) : 72. i7
Franques '.Maria)
. Hpital provincial, Valencia (Espagne) : 73, 51.
Iturriza (Mari). Hopital civil. Vitoria (Espagne) : 69, 2.
Murga (Ignacia). HOpital provincial, Guadalajara 54, 36.
San Miguel (Clemencia). Collrge de l'lmmaculee, Sanguesa : 56, 28.
Vera (Isabel), Asile , El Carmen -. Manuses (Espagne) : 67, 48.
Iturbe (Maria). HOpilal provincial, Oviedo (Espagne) : 75. 52.
Dubek (Teophila). Maison Centrale. Cracovie ; 86. 61.
Szumiel (Franciska). Maison Centrale. Varsovie : 59. 39.
Boris (Herminie). Maison Centrale, Turin : 65, 41.
Gostincar (Maria). Krasec (Yougoslavie) : 56. 25.
Percio (Angcle), Paradisce (Yougoslavie)
41, 17
Moulain (Maria). H6pital Valdecilla, Santander 'Espalne) : 72. 33
Gaete (Madeleine), IlHpital du Salvador, Santiago (Chili) :
. 32.
Beguiriztain (Martina), Maison Centrale, Buennn-Aires ; 66, 45.
Gabric (HBllna). Cukarica (Yougoslavie) : 54, 30.
Bena (Marie-Louise). HOpital St-Memmie. Chelons-sur-Marne ; 80. 58.
Millet (Laetitia). Maison Saint-Eugrne, Paris : 70. i8.
Bourchet (Eugdnie), Hospice. Carbone : 79, 55.
Giraud (Marie), Hospice. Saint-Georges de Lisle : 741. 53.
Souli. {Marie). Maison Saint-Vincent. L'lay ; 80, 56.
Denous (Anne-Marie). Hopital Saint-Andre, Bordeaux ; 42. 14.
Morenas (Louise). Mai-.m de Charilt, Bdne (Algerie) ; 85. 61.
Chen'ais 'Marie), Santa Casa, Rio de Janeiro : 77. '.
Meadows (Anne), Maison du Sacr&-Ceur. Coiffa 'Palestine) : 69, 43.
Molina 'Carmen). Hospice. Soria (Espagne) : 68. i"
Faeffen 'Maria', Hopital. Heinsberg (Allemagne" : 70. '4.
Jankowska (Thresec). Maison Contiale, Cracovie : 62. 31.
Malone (Catherine). Charity Hospital. Yew-Orltans 'E.-U.) : 83. 66.
Gardner (Anna-Maria). St .ohn's Hospital. Lowell (E.-Is.) - 67, 4.
(larsaniga (Nataline). Mais. de l'Im;aculhe. Luserna (Italip) : 52, 2i.
Trrco (Roe). Instilut Marie-.ouise, Chiavari :Iilic)
53, 30.
Lacelli (Anugle). Refuse de l'Enfant-J6sus. Sassarf (flali): 4-7, 25.
tRoolti (Gabrielle). Orlhelinat. Novi Ligre (Italic) : 72, 51.
Cinquemani (Maria). Asilr.
S Gius-ppe Ves.uviano :lla:ie
77, 52.
Fernandez (Mara). Hdnital. Ubeda (Espagne) ; 61, 29.
Hospital (Maria), Ecole. San Martin de Oleiros 'Espane) : 86, 60.
Damart (Marie). Maison Principale, Paris : 81. 57.
l'autard (Mathildel. Maison de Charite, Montoliei : 77, 50.
Garcia (Marina). Hpital Provincial, Avila (Espagne) : 75, 49.
Carbonell (Josefa). Foyer Jos AnIonio. Alicante (Espagne) : 50, 15.
Ruiz (Josefa). Fourneau economique, Sevilla (Espagne) : 72, 49.
Tribarren 'Joaquina). Co'llge, Lanjaron (Espagne) : 72. 47.
Franques (Maria), Hopital provincial. Valencia rEspagne) - 73, 51.
Iturriza (Maria), HSpital civil. Vitoria : 69. 42.
Murga (Ignacia), HIpital provincial. Guadalajara Espagne) : 54, .6.
San Mi liel (Clemencia). Co1. Immaculee, Sanguesa (Espagne): 56,
28.
Vera ( abel), Asile - El Carmen n, Manises (Espagne) ; 67, 48.
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ILurbi .Maria), Hopital provincial, Oviedo iEspjage) ; 75, 52.
Mlaisun Ccntrale, Cracouie ; 86. 61.
Dusek 'Teuphlila;.
Szuniiel Franciska~ , M.aison Centrale, Varsocie ; 59, 39.
Boris llerlinie),,
M1aison Centrale, TuriT ; 65, ii.
G;ustincar .Maria), Art•sc Youguola\ie ; 56, 25.
Moulain Maria), lldpital \'aldci:la, Suanlander Espagne) ; 72, 33.
P'rcic A.\ng'ic). Paradisce LYougoslavie) ; 41, 17.
Gaete lMadle ine), HI6pital du sadvador, Sanliauo (Chili) ; 51, 3.
Bcguiriztain ,Martina), \Maisun Centrale, Buenius-.lires ; 66, 45.
Gabric WHlnia), Cuklica (YYuigusla\ie) ; 54, 30.
Petitjean (Maria), Hllpilal, Rochefort ; 76, 36.
; 63, 31.
Pa'ris ,l. S. Josepl)
Bertin ,Marie), de Clictty, dce&dece
At .Marie). Mai-un .'e Cllarile, Pcrpiyntun ; 5i, 29.
Sabalie (Jeannie). Maison de Charit6, Mui.lolitcu ; 7, 50.
Batac ;Marie), li6pilald aseur, Istanbul ; 77, 56.
Maury \Madeleiuc ), lu6pital, Arequipa ,Pdrou ; 58, 341.
Driscoll .M1argaret), Inlstitut Seton, Btltimore E(tals-Ulis) ; 83, 55.
Figueiredo iJuventina), Maison Centrale, Rio de Janeiro ; 70, 44.
38, 20.
Pestlhr ;Josepihe), Maisun Centrale, Ladce Sluvatluie)
Kutulk 'Rosina), lltern. Leopoldinum. EfigenIbery .Autriche) ; 73, 54.
63,
43.
;
,Alicagne)
Cologne-Nippes
Il6pital,
Hau ,Anna),
Kockeis (Julie), Hipital WViihelmine, Vicnne ,Autrichie ; 70, 52.
Beinhofer ,Marie), Ecule, Vienne ,Autrichie) ; 79, 62.
Beorlegui -Urbana), Asiie, Logrono (Espagne) ; 77, 57.
Aristimuno (Juana), HOpilal provincial, Alicante ,Esplagne) ; 79, 54.
Moradas (Maria), Asile, Saidurce de Porto-Rico ; 69, 50.
icuna (Autonia), Asile, Vitoria ;Espagne) ; 8i, 62.
Labarga (Josefa), Bienfaisance, Haro Espagne) ; 41, 18.
71, 47.
Fernandez (Estefania), Hldpital provincial, Orense (Espagne)
Azcona .Maria), Asile del Nino Jesus, Pamptona EEspagne) ; 86, 62.
Olaverri Faustina), H1pital, La Carolina ýEspagne) ; b6, 43.
Vega (Petra), College Saint-Vinccnt, La Habatna ;Cuba) ; 87, 67.
Ilinchel& i.Maria), H6pital provincall. P'imptona Espagne) ; 67, 42.
Martel (Prudencia). Bienfaisance, Las Patlmas Canaries) ; 73, 52.
Lopez (Manuela), HOpital Saint Jean, Burygs ;Espagne) ;70, 50.
Paulano (Maria), Creiche, .Ay;ionte ,Espagne) ; 70, 46.
Castrillo (Rosa), Hopital, .Almadeii EEspagne) ; 64, 46.
Gonzae:z (Acacia), H6pital, Cervera tel Rio .t11iima (Espagne); 88, 60.
Clichy ; 57, 29.
Rustin (Normie), Maison de Charitl,
Giraudet (Gerrnaine), H6tel-Dieu, Chartres ; 62, 41.
Pigis (Marie), H6pital St-Joseph, Paris ide Saiiil-timer) ; 60, 35.
Dejoux (Louise), Maison Principale, Paris ; 69, 47.
Delannoy (Stephanie), Maison de Charitp, uoubaix ; 66, 41.
Billet (Aline), Hospice. Confort ; 80, 58.
Levrat (Therese), Hopital, Mont-de-Marsan ; 78, 58.
Volant (Anne-Marie), Santa Casa, Rio de Janeiro ; 83, 61.
Charpentier (Berthe). Santa-Casa, Rio de Janeiro : 83, 53.
Allyre (Henriette). H6pital fran<ais, Madrid ; 48, 20.
Denoel (Marie), Hopital general, Nivelles (Belgique) : 78, i7.
Koyne (Catherine), Maison Centrale, Emmitsburg ; 91, 61.
Alvarenga (Fr.), Coll. N.-D. das Dores, Diamantina (Bresil) ; 83, 64.
Troya (Mariana). H6pital. Ibarra ; 80, 58.
Pirga (Adolphine), Maison Centrale, Cracovie ; 80, 58.
Czarlinska (Marie), Maison Centrule, Cracovie ; 69, 46.
Vigano (Marie), Maison Centra:e, Turin ; 68, 40.
Mayr (Franziska), Maison de Retraite, Schernberg (Autriche) : 82, 61.
Wirrer xAnna), Maison de Retraite. Sccrnberg (Autriche) ; 83, 60.
Mareoek (Josephine), Maison de Retraite, Dult (Autriche) ; 72, 48.
Zevnik (Marie), Maison de Retraite, Dult (Autriche) ; 71, 49.
Escondeur (Marie), Hopital, Agen ; 36, 30.
Gazal (Marie), Maison de Charite. Aulrilac ; 72, 53.
Sahut -Edith). Hopital. Autun : 55, 33.
Chivert (Madeleine), Maison ie Charite, Saint-Mandd ; 83. 60.
Caudron (Marie-Rose), de Cdnstantine. dec. Maison-Mere : 61-, 41.
Isard (Anne), Hospice, Jdrusalem ; 80, 57.
Arque (Marie), Maison Centrale, Madrid ; 84, 56.
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PArravicini (Erneete), Mais. de lnimmaculee, Luserna (Italie); 73. 50.
Bolchi (Antoinette), Mais. de 'Immaculee, Luserna (Italie) ; 74, 55.
Filippa (Therese), Mais. de l'lnimaculde, Luserna (Italie) ; 66, 45.
Marconi (Therese), Maison Centrale, Turin ; 55, 31.
Kennedy (Ellen), Institut Seton, Baltimore (Etals-Unis) ; 72, 48.
Dalstein ,Adlc)., Maison des RWcollets, Metz ; 78, 54.
Clastel Jeanne), Maison Priincipaae, Paris ; 8. 66.
Allene ;M.-L.), iMaisun-Mire), dec. iop. St-Joseph, Paris ; 77, 52.
Bacqut (Jeanne), Hipital, enlis ; 79, a'.
Gardner (J.arieeLouise). Maison de Charit6. Loos ; 38, 15.
Rul ,Marie-Joseph), lH6pital, Arequipa (Perou) ; 70, 51.
Adamczak (Mare), Maison Centrale, Cracoie ; 72, 50.
Oizan (Marguerite), lHotel-Dieiu Chdlons-sur-Marne ; 55, 19.
iGallet (Marguerite), Maison Saint-Amnbroise, Paris ; 81, 57.
Tartar (Germaine), Hospice, Confort ; 59, 37.
Rousset (Marie), Hopital, Libourne ; 78, 56.
Le Nouy (Marie), Maison Saint-Michel, Le Havre ; 11, 48.
Lasnet (Jeanne), H6pital Sainte-Marie, Shanghai (Chine) ; 7i, 47.
Toniczyk (Marie). Maison Centrale, Cracovie ; 65, 43.
Kedzierska (Suzanne), Maison Centrale. Crdcovie ; 63, 43.
Vedrennes 'Lt.ontine), H6p. des Enfarits-Assistls, Bordeaux ; 70, 48.
Fatras (Amelic), Hoital, Ambato (Equateur) : 72, 50.
Monbazet (Jeanne), Misdricorde, Sautiago (Chili) ; 86, 65.
Serrano (Anne), Maisen Saint-Vincent, Quito iEquateur) ; 79, 62.
Mysrewska <Francoise), Coll. de la Providence, Rio de Janeiro; 75, 49.
Clarkson (Sarah), Priory, Mill-Hill, Londres ; 81, 60.
Jankowski (Apnes), Maison Centrale, Cologne ; 62. 39.
Kusik (Catherine), H6pital, Levoca (Slovaquie) ; 37, 16.
Babal (Marie), H6pital, Turciansky Svaty Marlin (S'ov.) ; 25, 6.
1llasensky (Catherine), Maison de Chariti, Brno-Jundrov (Slov.); 75, 31.
Desbuquoil (Hortense), Hotel-Dieu, Douai ; 88, 60.
Thbriat (Marie), Maison de Charite, Avesnes ; 81, 60.
Callier (Marie). Maison de Charit6, Clichy ; 0, 42
Delauche (Marie), Maison de Charit. Saini-Brieuc ; 80, 58.
Vivier (Anne-Marie), Maison St-Pierre, Clermont-Ferratd ; 76, 54.
Boyer (Augustine), Maison Principale. Paris ; 83, 51.
Duboc (Charlotte), Hopital, Le Trdport : 67, 42.
Bruniaux (Julie), Maison Cozette. Amiens ; 83, 59.
Varagnat (Marie), Maison Saint-Michel, El Biar (Alggrie) : 82, 61.
Payant (Irene), Maison de Charitd, Tends (Alg6rie) ; 73, 50.
Kluser :Julia), Hospice, Herve (Belgique) ; 50, 22.
Sloan (Ella), Institut St-Jean, Boston Spa (Angleterre) ; 58, 34.
Alla (Rosa). Maison Centrale, Naples ; 55, 37.
Menegatti (Virginia). Maison Centrale, Sienne ; 94, 60.
Valtorta fErnesta), Institut Marie-Louise, Chiavari (Italie)
78, 51.
Schock (Marie), Maison de Retraite, Schwarzach (Autriche) 9 76, 49.
Bierne C(Hlene), Hopital de l'Enfant-Jsus, Varsovie : 60, 32.
Tos (Victoire), Hopital, Kielce <Pologne) ; 67, 43.
Bezerra (Aurelia), Maison St-Vincent, Barbacena (Br6sil) ; 73, 50.
Lambierge (Anne-Marie), Maison de Charitd, Llle-Fives ; 82, 56.
Savart (Eug6nie), Maison Saint-Germain-des-Prds. Paris
72, 49.
De la Grandvil!e (Marie), Maison Principale, Paris ; 79, 55.
Pillot (Marie), Maison Centrale, Shanghai ; 73, 51.
Convery (Mary Ann), Carnery Hospital, Boston (Etats-Unis) : 73, 44.
Tresezinski (Gertrude), HOpital gendral, Gras (Autriche) ; 60, 37.
Rieder (Marie), Maison de Retraite, Dult (Autriche) ; 38, 16.
Modeo (Melania), Maison du Sacr6-Cceur, Kashing (Chine) ; 85, 64.
Perrutel (Claire), Maison de Charite, Montolieu ; 91, 67.
Collie (Jos6phine), Maison St Victor, Ltdge (Belgique) ; 71, 49.
Podgroz (Marie), Klotildltget (Hongrie) ; 86, 66.
Wunderlich (Barbe), Clinique, Pecs (Hongrie) ; 88, 63.
Grmela (Marie), Misericorde, Budapest ; 87, 65.
Andorka (Julienne), Klotildliget (Hongrie) ; 73, 51.
Tenke (Elisabeth), Mis6ricorde, Budapest ; 81, 57.
Lukacs (HElBne), Ecole, Sarvar (Hongrie) ; 81, 62.
Glowinska (Marie), Hopital, Tarow (Pologne) ; 46, 23.
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Jurkiewioz (Marie), Mais. de I'l'uiiaculee-Couception, Cracovie; 73, 46.
Skorska (Caroline), Asile St-Vincent, Zebrzydowice ,Polugne) ; 70, 50.
Ferreira (Trinidad), Asile Saint-Joseph, Santaader iEspagu) ; 89, 65.
Forde (Catherine), ildpital Ste-Anne, Dublin ; 51, 18.
Ratty (Jane), Sanat. Saint-Vincent, Saint-Louis Etals-Unis) ; 89, 70.
Poffet (Eiise), Orphelinat, Tavel (Suisse) ; 75, 55.
Boedefeld (Anna), Maison Gentrale, Gotoyne ; 82, 52.
Zanzen -Elisabeth), Mais. St-Joseph, M. Gladbach-tardt Allcin.); 83, 56.
87, 50.
Vilardaga (Josefa), Alilnds, Legands KEspagne)
Bonet (Maria), Miserieorde, Albacete ;Espagne) ; 33, 7.
Julia (Maria), l1tpital central, Seville (Espagne) ; 63, 34.
Gonmiz (Maria), Col. St-Vincent-Ferrier, Valencia Espagne) ; 72, 46.
Estanillo (Elisa), Ali6nws, Vult'adolid (Espagne) ; 61, 42.
Dooley .Margaret), Maioun St-Juseph, Liverpool .Ang.cterre) ; 69, i1.
Ferrando (Maria), Asile San Eugenio, Valencia (Espagne) ; 77, 53.
De la Lama (Viceuta), Asile provincial, Loyrouio iEspagne) ; 55, 27.
i,'3.
Garrigus (Josefa), Maison Sainte-Louise, ltafelbunet (Espague) ;
Perez (Maria), Hdpiial provincial, Valencia (Espagne) ; 52, 24.
De Egues (Josefa), Misericorde, Tolosa :Espagne) ; 69, 18.
Briglia (Livia), Maison Centrate, Sienne ; 28, 6.
I.Lntichia (Victoire), laison Centrale, Sienne iEspagne) : 25, 3.
Zannini (Antonia), Orphelinat, Sanseverino lItalie) ; 42, 12.
Calvo 'Maria), Orphelinat, Nolo (Italie) .19t8) ; 19, 62.
Beeker (Ida), Mlaison Centrale, Emitsburg (1946) ; 79, 62.
Amicelh (Thdrise), Maisou. Saint-Joseph, Limoges : 52, 26.
; 85, 66.
Prouillao <Marie), Santa Gasa, Sao Joao det Hei ;Bresii)
wiode Janeiro ; 61, 32.
Mascarenhas (Maria), Coll. Inmm.-Conceptiun,
Sebastien (Mary), Hopital Sainte-Agnfs, Baltimore ;Elats-Unis); 69, 47.
Conner \AgnLs), H6pital O'Gunnor, San Josd (Elats-Unis) ; 80, 61.
Montobbio (Maria), Maison Centrale, Madrid ; 89, 54.
Gonzalez (Victoria), lHpita!, Pamplaut ;Espagne) ; 21, 1.
Mazas (Maria), Maison Sainte-Louise, Rafelbunel (Espagne) ; 83, 64.
Fernandez (Maria), Hopital, Jerez de la Frontera ; 1i, 56.
Duran (Maria), H6pital, CuUera ; 68, 45.
Sanz (Maria), Asile San Rafael, Arecibo (Porto-Rico) ; 78, 55
Navarcorena (Dominica). Misdricorde, Elizondo ýEspagne) ; 7;., 45.
Arnalz (Parmenciana), Hlopital provincial. Oviedo ; 88, 58.
Deltoro (Margarita), Bieulaisance, Valencia ; 77, 55.
Delgado (Edua!da), Internat provincial, Jaen ; 87, 66.
lu a (Josefa), Asile San Celedonio, Chantartin (Madrid) : 48, 23.
De Stefanis {Gertrude), Maison Centrale, Naples ; 75, 46.
lie Vitis (Maria), H6pital, Potenza (Italie) ; 59, 32.
Itestaillats (Jeanne), H6pital, Orthez ; 55, 31.
Gonnin (Jeanne), Hbpital, Libourne ; 73, 51.
Quair (Marie), Misericorde, Lille ; 70, 43.
\anderkruyssen (ILonie). Baelen-Usiues ,Bclgique) ; 78, 51.
Winter (Katharina), Maison Saint-Vincent, Dusseldorf-Derendorf; 77, 57
Grott (Marianne), Maison Centra:e, Cracovie ; 89, 64.
Grillo (Louise), Sanatorium, Vialba (Italie) ; 71, 53.
Dubuisson (Sidonie), Maison de Charitd, Le Raincy ; 77, 54.
Traisnel (Zo6), Hotel-Eieu, Valenciennes ; 77, 52.
Ledue (Albertine), Maison de Charite. Clichy ; 81, 60.
Moitrier (Marie), Maison de Charit, Clichy ; 60. 34.
Thoor (Marie), Maison de Charit, Clichy : 75. 55.
Chiniard (Marguerite), HBpital. Cusset ; 85, 60.
Kerretack (Jeanne), Maison de Charili, Tours ; 63, 37.
Weyers (Marie), Orphelinat St-Joseph ; Metz ; 93, 11.
De Geoffre (Henriette), Hop. St-Joseph, Paris 'd'Aubervilliers); 55, 24.
Arnaud (Marie), Hopital gienra!, Montpellier ; 71, 30.
Manousek (Berte), Incurables, Vienne (Autriehe) : 66, 44.
Vasquez (Marthe), Maison Centrale. Guatemala ;36, 15.
Jumel (Genevieve), Maison St-Michel, El-Biar (Algdrie) ; 75, 46.
Jolv (Marie), Maison Sainte-Genevive, L'Hay ; 85, 65.
Dufilho (Jeanne), Hopital St-Vincent. Pikin 'Chine) ; 59, 37.
Heanue (Catherine). Hdpital Ste-Agnes, Baltimore (E.-U.) ; 57, 33.
Onate (Edelmira), Hospice, Quito (Equateur) ; 86, 67.
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Tclhang (Marie), Maison enilrale. Shanghai ; 45, 27.
ljDazkotu\ska
IAnne),.MNisin Centrale. I'rawncie' ; 80, 52.
Sgoir:un lMaie). Maisuo Cteitrale. Turin ; 36, 15.
tiuiia Adirl), HlOpilal miilitaire, Trenle Iltalie) : 71, 52.
Giannini Pauline). Alitnes. Fermno Italie) ; 58, 37.
IMtgnuli itachele). M1onis'ero. Sienne Italic) ; 86, 52.
52, 32.
Peel j1r ne), Orphelinlt. Ptenza Picrna (Ilalie)
ltRodes Angtelique), llpital. Agen ; 53, 26.
l.ctissier .Marie-Joscph), Maison Prineipulc, Paris : 8, 39 .
I.assal:e ýMarie). Malson de Charitd, Monlolieu ; .3. 18.
Verbracken iElisa), Asile Saint-Vincent, La Teppe ; 59, 35.
Tavenas :Justine). Maiscut de CharitW, Montolieu ;
59.
57,
Pirard
lMarie), Maison Cuetlrale. Ans-les-Lidye : 87. 62.
Crois Justphinc'i H6pit;l du Salvador. Santiayo (Chili)
75, 53.
Reilly Mary), Maison Saint-Vincent, Hull (Angleterre) ; 78 55.
Allen Agnes), HIlpila! Saint-Vincent, Londres ; 68, 44.
Iuarto .Marie-Joseph). Asile d'.litni•s, Naples ; 70, 51.
Kufel CGatherine), Maison Centrale. Cracorie : 70, i7.
ioszczynska

.Felicite.),

Maison

Centrale, Varsovie

61, 35.

Tracrcwska Bronislawa), Kazimierzowce (Pologne)
65, 45.
Zietal :Thdodosic). Orphelinat, Ziduny Pologne) : 73, 53.
Bloomer Elizabeth), Inslilut Seton, Baltimore Elats-Unis) ; 88,
Navarro _Maria), Maison Sainl-Vincent. Madruga .Cuba) ; 82, 55.
Arana 'Maria), Maison , Santo Refugio ., Zaragoza (Espagne) ; 75,
Perez (Maria), H6pital, Anlequera ; 67, 31.
Escoll (Isabel), Academia Popular San Jose, Cadiz : 72, 51.
Vidal ;Vicenta), Maison Ste Louisu, Rafelbunel ; 82, 56.
Mazuelas (Juana), IlOpital. Sanlurce ; 41, 22.
Odriozola (Agueda), College de Il'iuicu:ee, Marin ; 63, il.
Crespo 'Pastora). Misericorde, Barcelone ; 72. 54.
Raynaud iMadeleine), Maisun des Mines, La Ricamarie ; 79. 58.
Wallace (Mary-Jane), Hl6pital Sle-Marie, Lanark (Ecosse)
62, 38.
Ivaldi (Th6rise', Maison de I'lnunaculhe. Luserna (Italle)
77. 58.
Vigliotti 'Philomine), H6pital, Sanlernmo in Calla (Italic)
88, 70.
Abate (Josephe). Maison de Hetraite. Mariglitno 'Italie) : 88, 66.
Santambrogio (.Angele). Maison de l'immnaculee, Luserna (Italie); 78,
Zinone (Lucie), Maisun de Retraite, Marigliano (Italie) ; 88, 63.
Regalado (Francisca), Iipital, Saitta Cruz de Tenerife (Canaries): 53,
Melis i.aria), Maison de Charit6, Burgos (Espagne) : 78, 48.
Ducay Francisca), Alienvs, Valencia (Espagne) ; 65, 40.
Oses (Maria), Asile, Silla ;Espagne) ; 32, 10.
Baztarrica (Juana), Asile Provincial, Malaga (Espagne) ; 71, 47.
Savary Louise). Hopital Loayza, Lima (Perou) ; 7-, 55.
Sempe iMarie), Maison Cenlrale, Dalat ; 70, 42.
Gener (Maria), Ouvroir de la Sainte-Famille, Barcelone ; 81. 59.
Bacon (Marie), de Saint-Eugene, dec. Hflpit. de Rochefort ; 63, 36.
Pascal (Cdlina). Hopilal des Mincurs, La Gjrand'Combe ; 66, 40.
Fournier ,Marie). Hopital, A.ngers ; 83, 59.
Meridias (Henriette), H6tel-Dieu, Rennes ; 76 37.
Lince 'Fernande), Hospice Sainl-Laurent, Dison (Belgique).
Daurella (Concepcion). Alberg. St Antoine, Barcelone (Espagne); 87,
O'Shea (Julia). Marillac Sanatorium, Warley (Angleterre) ; 38, 16.
Posadzy -VWronique), Maison Centrale, Cracovie ; 68, 48.
Hoerbiger 'Gerlrude). Maison de Retraite, Schernberg (Autriche); 71,
Traexl (Anna), Maison Centrale, Salzbourg (Autriche) ; 83, 55.
lteiter (Katharina). Hlpital Saint-Jean, Salzbourg (Autriche) ; 72,
Voit (Maria), H6pital general, Graz (Autriche) : 62, 38.
Apollonia (Virant), Asile Saint-Antoine. Vienne :Autriche) : 64, 42.
Jokiel (Marie), Asile Saint-Antoine, Vienne (Autriche) ; 75, 53.
Wyrwich (Francoise), Hopital general. Graz (Autriche) ; 71, 9.
Kastelic (Maria), Maison Centrale, Itaki (Yougosiavie) : 61, 42.
Pfister (Olivia), Hopital Saint Paul, Dallas (Elats-Unis).
Sceber (Elizabeth), Maison Centrale, Emmitsburg ; 79, 45.
Baeza (Carmen), Hopital du Salvador, Sanhiago (Chili) ; 45, 22.
Lima (Petronilha), Asi!e Pedro II. Bahia (Bresil) : 77, 53.
Jacomini (Jerolisa), Santa Casa, Rio de Janeiro ; 45, 19.

63.
48.

51.
32

53.
40
51.
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Ituevara (Ubaldina). Dispensairc, Tulna (Colombic) ; 56, 33.
Convert (Marie), Maison de Charitd. .lix-en-Provence : 89. 66.
Calmettes 'Marie), Maison de Charite, ChiteIu-l'Ervique : 71, 50.
iellenger (HtWlene), Maison Saitl-Vinoent. Mu'inens ; 41. 19.
Thibault (Anne-Marie), .Maison de Charitt. Sdait-(Quenlin ; ,3. 64.
.ndrd (Victorine), Hospice, lirawue : 72. 49.
Tabanou (Suzanne), Maison de Chlarittl. Motlolieu ; 73, 18.
Vernay (Eug*,nie), Hopital. Alen(on : 77, 53.
Goupil (D6sir&e), Maison Saint-Michel, El Miar (Algerie) : 84, 63.
Santoro (Carmela). Hospice Santa Maria in Cappella, Rome ; 83. 59.
Ruta, (Lucia), Conservatoire Torlonia, Rome : 1i, 56.
Gualfredo (Caroline), Institut des Invalides. Mtilan ; 67. 23.
Pusterla {Rose), Maison de 'Ininmacule. Luserna Italie) : 80, 55.
Mazarek (Marthe), Maison de Retraile, Marigliano (Italic' : 80. 61.
79. 54.
Hannigan \Anne), Maison Centra'e. Mill-Hill. Londres
Benko ;Jeanne). Maison tie Retraite, Dult 'Autriche' : 9, 54.
Wilfling .Maria). Hopilal g6enral. Gras 'Autrirhe) ; GO. 35.
.opez jln's). Hospice provincial. Granada Espagne) : 79. 44.
lterianndez '.lsefa), Ecole N.-D. de OrAce, ItBarrelone (Espagne): 78, 57.
Ail. Murcia (Espagne) : 73. 51.
Elizalde Valera). A.
I rdinas (Apolonia). Hdpital militaire. Barcelunw Espagne) : 77. 51.
Santa-Maria (Maria). Hopita! provincial. Ponteredra :Espagnr) : 75, 55
Burrell (Ana). Instilut. Algorla (Espagne) ; 78. 57.
Aristizabal (Josefa). Bienfaisnace, Hernani (Espagne) : 82, 53.
Stephan ,Anne-Marie), Maison de Charit4, Saint-Rriee : 68. 49.
Berllault (Henriette), Maison Saint-Lazare. Marseille ; 61, 33.
Viseur (Louise), Hospice, Concy-le-Chateau ; 69. 43.
Gilles (Marguerite). Ecole Jeanne-d'Arc, Tdhdran (Perse) : 71. 51.
Nasser (Angelina), Maison de CharitW. Ajeltoun (Liban) : 56. 28.
Fernandez (Felisa). CoilBge-Orphe'inat de Taldemoro 'Espagne); ;6, 4ii
Martinez ;Elisa), Coll. San Rafael. Selva del rampo (Espagne): 82, 61.
Mullaily 'Mary), Infirmerie du Nord. Cork (Irlatde) : 79. 49.
Veyradier ;Marie). Hopital g6neral. Montpellier : 81, 59.
Chauvin IMario). Hopita! gsneral. Valenciennes ; 65, 44.
Heydinger 'Catherine), Hospice St-Nicolas. Metz : 66. 49.
Bouan du Chef du Bos (M.-T.). Mais. de Ch.. Chdieau-l'Eveque; 76. 52.
5
Dib (Catherine). Ma~son Centrale. Beyromuh : 74, 53.
IRaetti (Angile), Maison de l'immaculee. Luserna (Italie) : 86, 65.
59.
Scotta (Madeleine). Maison de l'Immaculde. Luserna 'Italie) : 8
62, 40.
Saisi (Marie). Maison de l'lmmaculhe, Luserna (Italie)
81,
52.
:
(Italie)
Cagliari
Salabe (Ad&'e), Hospice Saint-Vincent,
Dello Strologo (Isoline), Ecole, Trinitapoli :Italic) : 88. 52.
Carjaval (Louise). Infirmerie, Flores 'Argentine) : 70 43.
Bultcel (Ad-le). H6pital marin, Pen-Bron ; 84. 61.
J6gon UClotilde), Maison St-Joseph des Epinetlts. Paris ; 66, 35.
Bonnard (Marie). Maison de Charitd. Fresnes ; 84, 61.
Duval (Anne-Marie), d'Albert, dde. H6p. St-Michel. Paris ; 55 30.
Flint (Agnes), de Douvres. dec. Hop. St Vincent, Londres : 80, 50.
Winkler (Elisabeth). Institut Ste Th4lrse. Budapest ; 65, 47.
Perez (Maria), H6pital. Albox Espagne) : 77, 60.
Azurmendi (Isabel). Hdpital provincial. Jaen (Espagne) ; 34, 2.
Fayo (Maria). Misericorde, Tolosa ; 78, 55.
Elespuru (Valentina), Bienfaisance, Fuenterrabia Espagne) ; 79, 60.
Iabaca (Jeanne), Hospice. Santiago (Chili) : 71. 49.
Orsaia (Scolastique). Maison Centrale. Sienne ; 81, 62.
Chiodettl 'Emilie), Maison de Retraite, Monistero, Sienne ;82, 57.
Acquaroli {Emilie), Maison Cent'ale. Sicnne ; 77, 57.
Delhorme (Marie), Maison de Ch. St-Thomas d'Aquin. Paris ; 73. i8.
Goulley (Camille). Maison de Charite, Clichy ; 83, 60.
Jouatte (Elise), Maison de Charite. Charenton : 66, 30.
82, 60.
Becker (Emilie). Mals. Centrale, Fort-Dauphin (Madagascar)
65, 42.
Van IIol'ebeke (Marie), Creche Bethl6em, Anvers (Belgique)
45.
73,
Russo (Marie). Sanatorium. Catane (Italie) :
80, 51.
Hoch (Lilla), Hopital de Paul, Saint-Louis (Etals-Unis)
Kelly (Ann), Hopital de Paul, Saint-Louis 'Etals-Unis) ; 73, 50.
De More (Agnes), Institut Seton, Baltimore (Etats-Unis) ; 45, 26.
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Durnars 'Josephine), Hotel-Dieu, .ew-Orleans
(Etats-Unis) : 79, 62.
Osorio 'Maria). Hipital. Trujillo ?(Prou) : 97. 79.
Eon (Armandine). Hdpital. .Albert ; 72, 49.
Audibert (PhTlomhne), Santa Casa. Rio de Janeiro ; 81, 60.
Delaroche 'Madeleine). Hopital. .utun ; 88. 65.
Rouneguere 'JosEphine). Maison de Charit., Chdieau-l'Evgque: 77, 58.
Bruno 'Angtele). Maison de 1'lmmaculpe, Luserna (Italie) : 82, 58.
Corino 'Carmela), HWpital St Raphael, Coronata (Italie) : 51, 25.
Mayr {Barbara). Maison de Rrtraitc. Schernfmrg (Autriche) ; 72, i6.
Schmidlinger :Maria), Mais. de Retraite, Schernberq 'Autriche) : 88, 70.
Heppel 'Anna), Mais. de Retraite. Schernbery (Aulriche) ; 79, 55.
Bederka [Monique). Kvetnica (Slovaouiev : 36. 12.
Bouleau !Lucic), H6pital. Sedan ; 79, 45.
Bezanger 'LIonicade), Maison de Charit.. Narbonne : 80, 57.
Charret tAntoinette). Ecole mil. enfantine. La Boissiare : 77. 49.
Paret (Jeanne). Maison Saint-Vincent. L'Hay : 81. 54.
Ldonard 'Marie'.
Hospice Saint-Mort. Huy (Belgique) : 79. 57.
Rattilana (Anne). Mais. de 1'Immaculde. Luserna 'Italip) : 35. 12.
Fiter (Buenaventura). Asile San Fernando, Fencarral'Espagne): 71, :0.
Ojanguren :Francisca). Asilp Enfani-Jesus. Vigo (Espagne) : 35. 14.
Yabar iFlorencia). Misericorde. Mahon fEspagne) : 77, 58.
Gahilondo '.luana). Sanatorium Marin. Gorliz .'Epagne) : 0. 59.
Oms (Margarita). Hopital Saint-Jean. Buraos (Esnagne)
78. 51.
Rilbao (Eusebia). Fo-yr 'ie la MIdaille. Cadiz (Espaane) : 78, 60.
Mendizabal (Josefa). Hpitalrmilitaire. Carabenchel (Espagne) : 63. ii.
Revuelta rMaria). Entants-TrouvBs. Villabona lEspagne) : 73 51.
Otaduy (Feiipa). Hopital civil, San Sebastian 'Espagne) : 52, 32.
Sagarminaga 'AnIgclbs). H.pital militaire. Loqrono (Espagne) : 71. 50.
Schmarda KKarolne). Maison de Retraite. Schernbern (Autriche): 71. 47.
Fuchs (Amalia). Mats. de Retraite. Schernberg IAutriche) : 73, 50.
Stciner
nRosinal.
Mais. de Retraite, Scherher (Autlieche) : 79. 55.
Zupanoic ULrsule'. Maison Cntrale. Raka (Yougoslavie) : 66. 47.
R. Mere L.aure-Marie-Joseph Decq. N.-D. de Clignancourt. Paris; 75, 57.
T.amotte ;Marie-Louise), Hospice, Guimerville : 76. 58.
Spanneut '.Mrarie-Louise), Hospice. Watten
76, 52
Rouquette 'Marguerite). Mais. !'Immaculee-Concept.. Bcyrouth: 70. i2.
Luc:at (Jeanne). Hopital Europeen, Alexandrie (Egypte) : 78. 59.
M.urphyv
Cahe-ine). Hop. Ste Marguerite. Vontjomerv 'E.-U.): 79 47.
Ho f f t .Marie;-Rose) I n stitut Seton. Baltimore (Etats-Unist : 80, 36
Britto .Rita). L6proserie Frei Antonio. Rio de Janeiro ; 72, 54.
Gomez (Maria). Maison de Charite. Olmedo (Espagne) : 75, i3.
Palomba (Rose). Albergo del Poveri, Naples ; 63, 38.
Bonafrde (Victoire). Alienes. Fermo 'Italie) : 82. 61.
Gajecka (Apolonie). Maison Centrale. Cracovie : 52. 30.
Bradel <Amalie), Maison Centrals. Cracovie : 80, 64.
Henry (Marie). Hapital. Fontainebleau 74. 46.
Dumas 'Marie). Praventorimin. Beajetu : 43. 20.
Fidvet (Caci!e). Maison de Charite. Clich? ; 95. 74.
Delanne (Marthe). Hospice. Sotteville
5, 34.
Landais (Antoinette), Maison St Vincent. Syra 'Grece) : 50. 29.
Olivero (Marguerite). Mais. de l'Immaculee. Luserna 'Italie) : 67, 39.
McKeown Elisabeth). Maits. t Vincent, Fairview Dublin (Irl ) 70. 39.
orasnar(Marie). Asile St Ant
Boine.
enne AutriThe, : 70, 50.,
Krm.'persek Ag)nes). Maison de Retraite. Dull Autriche)
86 6i.
Reger (Hermine), Hbpital St Georges. Istanbul (Turquie) * 85, 58
Ocon k (Aloisia), Asile, Knittelfeld (Autriche) : 65. 42.
Ploennics (Marie, Asile St Antoine. Vienne Autriche) : 79 30.
Fox (Anna). Mary's Holpital. Sra Francisco 'Etate-Unis) - 50. 19
cNamara (Mary-Ellen). Ma i son Centrale. Emmitsburq (E.-U.) : 80, 52
rotty
targaret).
leray
Hosital, C
erd
(Etat-Unis) 78 60.
B "itto(Rita). Lprs.
Fret Antonio. Rio de Janeiro
72. 54.
Kneifel (Josgphe), Ecole. Nalymanyok (Hongrie) : 84 67.
Koieznszkv (arie).
Mais. de Retraite. Klotdit
Hngrie): 48 19.
Kapusek (Arnts), Maison de Retraite. KlotildliSet (Hongrie) : 87. 65.
Antal (Marie). Maison Centrale, nudapest
DHonnrie)
: 56, 38.
Kyjeck (Barbe). Ecole. Kczsthelny (Hongrie)
8 64.
74
Meiszinger (Thdrbse), Maison de Retralte, Klotldliget (Hongrie); 71, 29.

MAISON-MERE - Au jour le jour
l" jonurier 1950. - En ce premier jour de l'un qui ouvre
la seconde ni-telmp du siecie, a minuit, un office, sagenment
autorisc par 1'Eglise, 'nous rdunit a la chapelle. Comine quelques paroisses, mais tout specialement avec les maisous religieuses. nieux equipecs pour cette forme exceptionnelle de
cuile, dkcidde quasi A la derniire minute, nous tAchons de profiter de cette Iaveur.
A la NMaison-M1ere, pour ces deux licures prescrites de pri6res, avant celte grand'inesse nocturne qui vient en I'octave de
celle. toujours fort suivie, de la Noil, nous nous preparons par
la recitation du breviaire de la f6te : !es trois nocturnes des
latines. Les Laudes chanties suivent la grand'miesse.
L'assistance, avertie au dernier moment, est relativement
restreinte : a I'orgue, M. Gaston Lithaize, professeur a l'Institut National des Jeunes Aveugles, nous donne quelques speimens de sa virtuosit, et des preuves de son sens religieux
d'oblat de Solesmes.
En ce jour, 1" janvier 1950, en Afrique Australe, au Transvaal, nos confreres portugais prennent officiellement possession
de la mission San Autonio, a Boksburg. La ville, avec plus de
vingt mille Ames, rayonne comme une des satellites de Johannesburg, cet exceptionnel centre minier africain. de quelque six
cent mille habitants. C'est A la demande du cardinal de Gouveia
que s'entreprend et s'ouvre ce nouveau poste. Preuve nouvelle
et manifestation du sens apostolique que fait refleurir I'archevequo de Lourenco MarquBs. Son sens religieux averti a conscience du role que doit jouer sa ville archi6piscopale : porte et
sortie du Transvaal.
De fail, la Mission est fondde et fonctionne depuis trois
ans ; jusqu'ici, elle avail a sa tWte deux prdtres sdculiers, mais
pour la rerdre plus stable, plus efficiente, Monseigneur le Cardinal a voalu la confier a une Congregation missionnaire, et
dans ce but a jet6 les yeux sur nos confreres du Portugal qui
dirigent dejh plusieurs postes de missions dans l'archevkch6 de
Lourengo Marques.
L'activit4 missionnaire des Lazaristes de Boksburg 6clate
sur quelque deux cents kilometres, s'exerce sur vingt mille indigenes portugais, qui originaires du Mozambique, viennent
travailler aux plantureuses mines d'or et de charbon du Witwatersrand.
La foodation de cette mission, chose notable et consolante,
est dCie aux indigenes dejk chrdtiens, qui d'eux-m1mec ont eu
l'initiative de se reunir pour accomplir leur devoir de prirre
et ddfendre leur foi. Ceux d'entre eux qui connaissaient le mieux
la doctrine groupaient leurs compatriotes de bonne voiont6
pour leur faire le catechisme et les preparer au bapteme. Entrant dans ce mouvement, l'archeveque de Lourengo Marques
s'est mis en rapport avec la direction des Mines et a pose les
bases d'une Mission catholique parmi ces indigmnes portugais.
dtablie t Boksburg, a une
dt6
La residence missionnaire a
vingtaine de kilometres de Johannesburg, et deux missionnaires
ea prennent aujourd'hui possession.
La Direction des Mines assure cinquante mille escudos par
an, pour I'entretien des missionnaires, en particulier pour 'es18
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sence des autos, n,-cessaires pour circuler parmi ces difftrents
postes.
Les missionnaires vont dire la messe et administrer les sacrements en divers centres religieux, et passent dans les compounds, quartiers d'habitations d'ouvriers indigenes engag6s par
contrat avec la Mine. La besogne des missionnaires est specialement de diriger et contr6ler I'action des cat6chistes. de s'enqudrir de la vie des chrdtiens et de leur distribuer conseils ou
salutaires rdprimandes, suivant leurs besoins. Ces dernieres annees on comptait environ cinq cents baptemes par an, n)ais cn
espere voir ce nombre augmenter dans la mesure of se d&veloppera le mouvement missionnaire. L'Eglise est toujours en
marche !
8 jauvier. - M. Gilbert Lambert, administrd le 4 de ce
mois et depuis lors dans !e coma, s'6teint sans soubresaut, dans
sa nonantieme annde. Une chute malheureuse a precipit6 cette
fin du vaillant missionnaire. Le 11 de ce mois, M. Payen, Visiteur,
chante la messe des fundrailes de notre cher doyen.
Nd le 28 septembre 1860, a Saint-Germain-des-Fossds, et
admis a Paris le 9 octobre 1881, M. Lambert v fut ordonn6 pretre le 19 juin 1886, par Mgr de Briey, 6xeque de Meaux. Toute
sa -vie desormais se ddrouia dans I'atmosphbre de la parole et
du labeur missionnaire : Lyon, Vichy (ou ii fut cur4 de la paroisse Saint-Louis), Rennes, Verviers, Tours oui, de 1918 a 1941.
a di'erses reprises, it dirigea cette maison qui lui tenait tant
a coeur. Depuis la fin de 1941, la Maison-MWie profita des derniers rayons de ce cceur apostolique. Que de sermons it avait
donnds i que de retraites prechees I quo de conseils il avail
prodiguds I Cette activitO accaparante, ce don total de soi, qui
ne s'appartenait plus, avaient contribud a rendre penibles, et
des lors mdritoires, les ultimes journees d'une vie oi l'age el
ses faiblesses accentudes laissent apparemment vides les jouinees jadis si occiupdes.
25 janvier. - A la conference traditionnelle de cet anniversaire du sermon vincentien de Folleville en 1617, M. Peters
6voque les souvenirs et ddgage que!ques leGons de celte prddication missionnaire. Toujours et partout actuelle, mais avec les
adaptations que prOnerait Monsieur Vincent, la Mission continue
a faire du bien. Parmi tant d'autres preuves et attestations, recueillons ces recenles lignes de la Semaine religieuse de Pdrigueux, 1949, p. 219-220. Ces notations savoureuses redisent
'6ternel bienfait de ces visites de la parole de Dieu aux champs.
UNE MISSION RURALE EN PERIGORD

vue par un chef de famille, pire de sept enfants
Le citadin, venu dans ce paysage verdoyant et calme des
bords de la C6le (Saint-Pierre-de-C6le), se reposer, au pays natal, des dures fatigues d'une annde vecue dans l'atmosphAre fidvreuse et dpuisante de la ville, trouve, en ce debut d'aolt, ce
charmant village dans I'attente d'un dvdnement rare : rin a Retour de Mission ,, faisant suite 4 la Mission de trois semaines
prUchde en novembre dernier et qui connut un trWs beau succes.
Une sympathique curiositd attire d'abord le " vacancier ,
dans la jolie dglise harmonieusement restaure. Mais, bien vite
pris par L'ambiance exaltante, it sera jusqu'd la fin de ces pieux
exercices (4-15 aodt 1949). un assistant fiddle et il devra d ce
a Retour de Mission a des heures inoubliables pour les yeux et
pour le cwur.
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Pour Ics yeux d'abord, qui admirent et I'ornementation pure,
ddlicate, distingude, du sanctuaire, sous le signe des lys et des
roses, et le parfait ordonnancement, I'unitM des cerdmonies dans
lesquclles les enfants tiennent la plus large place : premieres
communions, tableaux vicants, simples et touchants, en Mhonneur de la Vocation Sacerdotale, de sainte Thdrese de Lisieux,
du Catechisme, de 'Action catholique, etc. Pus une fausse note
ne fut donnee par ces enfants, vivant leur role avec une tenue
et une ferveur dmouvantes.
Le vaste auditoire, dont les hommes el les jeunes gens formaient une partie importante, debordait parfois dans Iallde cengrate. Tous les milieux et tous les iges edaient ld, fraternellement
confondus, chacun ecoutant, arec une attention recueillie, la parcle du missionnaire, parole ussez nette pour atteindre meme
ceux qui, retardataires,ne pouvaient trouver place d l'initrieur
de l'edifice.
Oui, certes, regal pour les yeux, mais, plus encore, rdconfort
pour le cwur. Dans son ensemble, ce a Rletour de Mission ,
senblait comme destind a la jeunesse, c'est-d-dire it 'avenir :
retraite et touchante preminre communion de trente-cinq enfants ; neuvaine & sainte Thirese de Lisieux, qui symbolise si
bien la jeunesse, dans sa puretd liiale ; hommage 4 la Vierge
Marie, gardienne de la jeunesse, reine de France.
Comme it 6tait, des lors, naturel et necessaire d'exalter, devant la jeunesse et pour elle, la proprete morale, la vertu, qui
font les vies heureuses et ficondes. Et comme ii dtait naturel de
faire aux maimans, cducatrices des jeunes, gardiennes temporelles et spirituelles des foyers, une place d'honncur dans les
cedrmonies !
N'est-ce pas encore un signe essentiel et certain de jeunesse
que l'esprit de fraternitd, de gdndrositd, prdchd, matin et soir,
tout au long du 4 Retour de Mission a, d la fois avec tant d'dloquence et de simplicitd. Prdchde l'offrande disintdressde, pour
la rddemption des dines, des sacrifices dont est tissde toute existence humaine. Prechd le deOouement fraternel i tous, spdcialement aux humbles, d ceu. qui souffrent, aux ddshrrites de la
vie. (Et je pense d cette petite malade, dont la gudrison a dtd
demandde avec tant de ferveur, premidre communiante, elendue
sur sa chaise longuc, au milieu de ses petites compagnes.) Prdchde et elaltde la vraie charitd qui console, qui pardonne, qui
rdpond aux incomprdhensions, aux sarcasmes, aux injures, par
un sourire des l1vres et une pridre du caur.
En dcoutant le Predicateur,un jeune religieux, lazariste, exposer ainsi, et illustrer de faits empruntds & sa vie missionnaire,
la doctrine bienfaisante et conqutrante d'un Evangile, hdlas !
trop oublid par les ehrdliens eux-mdmes, on ne pouvait s'empdcher de songer a saint Vincent de Paul - fondateur des religieux lazaristes - dont le cinema, avec le film, ccMonsieur Vincent ,, popularise, en ce moment, la figure et la vie ; Saint
Vincent de Paul, dont les appels & la charitd susciltrent et suscitent encore tant de ddvouements ; saint Vincent de Paul, dont
les wuvres justifient le titre de a Gdant de la Charit6 .
Quelle bonne fortune, quelle faveur d'En-haut, en ces annees dpres et dures, oit, trop souvent, a I'homme est un loup pour
I'homme ,, d'entendre, exposde et avec des principes immuabtes
et avec des arguments trWs actuels et avec des traits aussi saisissants que lumineux, la pure doctrine chrdtienne ! Pas un instant, n'est sortie des levres du missionnaire une seule parole
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partisune. II a exclusivcaien invoque, en loutes circoustatcws et
sous toutes ses formes, I'esprit de Generosit, de Fraterniri•
d'Amour.
Digne couronnement, apothdose et sommet spirituel du
Rletour de Mission, que la procession nocturne du 15 awit,
sous la voite 6toilde d'un ciel calne et pur, dans la paix du soir.
Pendant celle lonyue procession, illuminje par des centaines de
flambeaux, les fiddles out fait entendre, d travers les rues de
la petite cite. des cantiques populaires, chants d'espoir et de
confiance, elevant, avec leurs flambeaux, leurs ardentes supplications pour la paix du monde, 4grenantCleurs prieres pour une
paroisse, pour une patrie, qui ne se referont que par I'Esprit,
que par Dieu.
On songeait alors, tout naturelleient, d l'unitd de I'Eglise
voulue du Christ : , Il est d'aatres brebis qui ne sont pas encore
entrics dans ma bergerie. II faut les y amener afin qu'elles entendent ma voix. 11 n'y aura, alors, qu'un seul troupeau et un
seul Pasteur. , Prdfiguration. en contemplant 1'unite morale et
la ferveur de ce peupte, de ce qui deviendrait vite une rdalitd
si, par-dessus ses vues personnelles, sans arriere-pensde,le cwur
et I'esprit largeient ouverts, chacun faisait ti davantage ,, chacun donnait a davantage a, selon le mot de Pierre Fresnay dans
, Monsieur Vincent ,, mot rappeld par M. le Cure dans son allocution d'ouverttue du a Retour de Mission ,.
Au soir de ce 15 aout, dans cette paroisse rurale, peuplee de
a braves gens de France ,. chacun sentait en soi briler plus vice
la flamnie de la vie chretienne. Tant de choses avaient contribnu
a ranimer cette flamme de vie : le souenir des ancetres aupres
desquels on s'dtait retrouvr
par les prieres les plus ferventes ;
I'eglise paroissiale,si accueillante et si apaisante dans son d~eor
de verdure et de fleurs ; les chants populaires dont la musique
soutient disormais des textes exprimant une piete plus intelligente et plus virile ; la prddication d'un christianisme source
de joie et de reconfort ; les messes quotidiennes expliquCes et
vecues ; les communions de jour en jour plus nombreuses ; l'etthousiasme de courageux paysans qui ne se sont laissd arriter,
ni par la fatigue de leurs longues journdes de travail, ni par
l'eloignement de leurs hameaux.
Au soir de ce 15 aoat, les parents voyaient avec bonheur
leurs enfants elev6s au-dessus d'eux-mdmes, rendus meilleurs
par la grace de ce a Retour de Mission ,.
Que le missionnaire et Monsieur le Curd soient remercids
pour tout le bien accompli dans les esprits et dans les cawrs !
Puissent toutes les paroisses de notre cher Perigord beneficier
de semblables missions ! Et que, selon le veu du po&te, u les
fruits passent bientdt les promesses des fleurs ! .
Colonel POUMEYROL.

7 fdvrier. - M. Joseph Guichard qui depuis de longs mois
d'infirmerie 6difiait ses visiteurs par sa resignation (difficile et
meritoire vertu), va recevoir la recompense de ses m6rites et
travaux. Troyes, Panningen, Lisbonne, Tunis et la Maison-MWre
ont tour A tour profit6 de son talent d6licat pour le bien des
Ames et de ses efforts pour faire mieux connaitre et aimer davantage saint Vincent. Ultdrieurement, dans une notice quelques
pages des Annales se feront l'6cho de la conference tenue sur
de telles vertus et sur cette figure d'enfant de saint Vincent
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15 fevrier. - Ce jourd'hui meurt M. Andrd Delpv, que, depuis de longs inois, la paralysie retenait a I'infirmerie. Cette privation, ce blocage des mouvements s'aviraient pdnible a celui
qui, dans ces dernieres ann6es, se faisait une joie d'arpenter.
allegrement et affaire, le trottoir qui unit le 95, rue de Sevres
au 140 de la rue du Bac. AumOnier de la Communaute, il y arrivait, venant en 1926 de Valfleury, oh sept ans de service aux
pieds de Notre-Dame-des-Genkts avaient suivi un sdjour de
seize ans dans diverses maisons de la Province du Levant : Tripoli, Antoura, Danias, Alexandrie d'Egypte. II avait edt ordomnn
prntre a Paris, le 27 mai 1899, par Mgr Thomas. II garda toujours son tempdrament nerveux et ardent d'Ariegeois. puisqu'il
ttait nd h Sue, le 15 octobre 1873.
17 fevrier. - En l'eglise paroissiale de Notre-Dame-de-Cliynancourt, gigantesque paroisse parisienne, qui compte soixante
iille Ames, le T. H. P1ere et nonibre de pr4tres de la MaisonMIre, encadrds de centaines de cornettes, assistent aux obs&ques de la Tres Honor6e MBre Decq, qui fut jadis Supdrieure
de la Communaute des Filles de la Charitd. De ses six ans de
superiorat, on a surtout retenu un incident fort voyant : son
emprisonnement A Sarrebriick par les autorites de police allemande. Apres son temps de superiorat, apres un stage a SainteMarthe de Rome, elle revenait a son ancienne maison de Paris.
La deimeure qu'elle avait bien connue et of elle devait sdjourner et ceuvrer quarante-trois ans durant, parmi des classes populeuses de centaines d'enfants, avait etd demolie par un bombardements de guerre, sans aucune victime parmi les Sceurs et
enfants. La Communautd put neanmoins s'6lablir 47, rue Montcalm, dans un local scolaire de la paroisse. C'est l•que la couronne finale lui a det invisiblement apportee le 13 fdvrier dernier. au soir d'une vie d'humilitd et de d6vouement qui reste
parlai tant d'autres un modile de charite a I'6cole de saint
Vincent.
22 mars. - Le Visiteur de Barcelone, M. Jaime Roca, se
trouve de passage a la Maison-MWre. Plaisir et profit de retrouver quelque chose du zele et travaux de nos confrtres de Barcelone.
A pareil jour. il y a un an, a Istanbul, avaient lieu les obs.ques du regrettd Visiteur de Turquie. M. Jules Levecque. Pour
faire patienter ses nombreux amis et admirateurs, dans I'attente
de la notice escomptbe d'Istanbul, voici dans leur bri6vet6 voulue, des mots pleins de coeur et de sens. Ce sont ceux que, avant
l'absoute, lors de l'enterrement du 22 mars 1949. prononga
M. Bertrand. Depuis plusieurs mois d6ja5 en prkcieux heritage,
avant requ du cher defunt la direction du Collge Saint-Benoit, M. Bertrand traduisit avec tact et discr6tion, ce qu'avec
lui murmuraient tout bas, les sentiments de I'assistance endeuill6e et ceux de tant d'amis de M. Levecque.
Un douloureux silence conviendrait mieux, semble-l-il, d
la triste majesti de cette ceremonie funebre, et serait ccrtainement plus apprcid que de vaines paroles, par celui qu'ici
nous pleurons. Jusqu'en ses derniBres heures, en effet, ce discipie fiddle de saint Vincent de Paul ne sut exiger qu'une chose,
la simplicitd la plus grande. Cette pompe dont nous entourons
aujourd'hui son acheminement au tombeau. est bien la premiere
qui se soit manifestle pour lui. Et au risque de paraitre lui
desobeir, nous n'avons pas hdsitd, tous lant que nous solmmes,
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ses fits et ses filles ou ses amis, 4 la lui dicerner, estimant a
juste titre, qu'il la merite bien.
Depuis trente ans, M. Levccque a semý en cette ville, en ce
pays, cesrichesses de son ceur, les trdsors de son esprit. Personnalite de premier plan, sans s'y mettre jamais de iui-mdme,
c'est vers lui que l'on venait quand on ddsirait trouver un conseiller, un guide, un chef, un pere. Accueillant & tous, itne se
dirobait & aucune sollicatation, et ceux-la qui I'ont connu de
pros savent, en songeant d cette fin, ce qu'ils perdent et qu'its
ne retrouveront plus.
Prdlre dans le plein sens du terme, le Supdrieur de SaintBenoit le fut surtout parce que, avant tout, il sut etre un homme.
Rien d'Aumain ne l'indiffraitt, et le moindre probleme que pouvait agiter un cerveau, le moindre sentiment que nourrissait un
cwur, le touchaient et I'attiraient pour qu'il I'dtudidt ou le fit
sien.
Tous, n'est-il pas vrai ? edlves anciens cu actuels, collaborateurs, amis, ses fits, les Pretres de la Mission, ses filles, les
Swurs de Charitd, religieux ou religieuses de tous Ordres, gens
du monde, et surtout celui qui vient en ce moment de edlbrer
Ie Saint Sacrifice, un intime de cinquante ans, tous, dis-je, nous
avons apprecie cette largeur de vues, cette immensite du ceur,
cette comprehension de toute chose, qui, des qu'on les dprouvait, faisaient aimer celui qui les possedait.
Les grandes douleurs exiyent le mutisme, dit-on. C'est vrai.
en general. Mais, quand it s'agit du vide que creuse dans nos
inmes la disparitiond'un homme tel que celui-i&, un cri doit jaillir du trefonds de nous-mdmes, et s'exprimer peut-dtre gauchement, mais neanmoins se faire entendre.
Pere Levecque, avant de mourir vous avez abondamment
souffert. Physiquement, jour arrbs jour, heure par heure, vous
v6us etes vu ranend a la penible condition des choses qui finissent. Jusqu'au bout pourtant, Dieu vous a maintenu vivants,
et bien vivants, votre esprit, et surtout votre ceur. Et quand,
trop douloureux & prononeer, les mots semblaient vous refuser
leur service, vous aviez le courage et I'dnergie de nous regarder de vos grands yeux si bons et de nous benir affectueusement d'un large geste paternel.
Pratiquementvous etes mort d votre tdche d'dducateur ; votre dernier souci a ete que soil maintenue toujours fervente
l'wuvre d laquelle s'est ddpensee votre vie. Soyez sf8r que nous
vous obeirons.

Vivant, vous avez toujours 0td notre entraineur.
Disparu, vous demeurerez quand m&me notre exemple.
( L'heure venue, avez-vous confid, vous direz a nos chers
< Confrbres et Freres,ainsi qu'a nos chBres Swurs, et & tous nos
a bons amis - nous en sommes, n'est-ce pas. - que j'ai beau" coup, beaucoup aimed 'Eglise, la Congregation, la double fa» mille de saint Vincent et toutes nos belles euvres d'ordre in, tellectuel ou charitable,auxquelles, partout, d Istanbul comme
" ailleurs, je me suis donnd entierement et de tout mon cceur.
( Vous ajouterez qae mon grand principe d'action a ete la
c bonte, la bontd en tout et pour tous. oui, tout dans la bontd
" avec la bontd, par la bont6, toujours la bont..'
u Quant & ma vie interieure avec Dieu, elle se rdsume asses
" parfaitement dans Ic sens plein de ces trois seuls mots : Credo,
" Amo, Spero. Je crois, j'aime, j'espere. ,
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Apres l'absoute, Algr le Dtilgue apostolique evoqua, en quelques mots du cceur, le travail et le rayonnement surnaturel de
't(euvre catholique de M. Levecque.
Au cimeti6re, devant la tombe entr'ouverte, M. l'Attach6
Culturel de I'Ambassade franvaise en Turquie, apporta le tdnioignage d'estime officielle, si amplement mrritl par tant d'aniicd: de devouement ddsinteress6 et sans reproche.
C'est au nom de Monsieur t'Ambassadeur, actuellement absent de Turquie. que j'apporte sur cette tombe un ultime hornmage de gratitude et de respect a celui qui, pendant quarantesix annees, dont trente enti rement passees d Istanbul, servit sa
foi et son pays, avec un devouement sans limite et une dignitd
exc mplaire.
Sup~rieur du College Saint-Benoit depuis 1919, Visiteur des
Pretres de lt Mission et des Filles de la Charite pour toute la
Province des Balkans depuis 1931, ilt sut par son autoritd, faite
de luciditd, de droiture et de bont6, soutenir et animer le zble
de cette double famille de saint Vincent qui, avec les Prdtres de
la Mission et les Filles de la Charite, s'est donne pour tdche de
rdpandre les lumieres de l'enseignement et les bienfails de la
gendrositd.
Est-it tdche plus haute, plus digne de notre pays que celle
qui puise ainsi son principe dans I'esprit et dans le cwur pour
jaiilir en auvres 9ducatives et charilables ? On ne dira jamais
assez la part de nos Missions dans le pur rayonnement de la
France t Iravers le monde.
Je ne fais que repondre au vceu de Monsieur Levecque en
reportant sur toutes les Congregations religieuscs I'hommage de
I1 gratitude de la France.
Dans son humilitd, il refusait pour lui les dloges et les
hlncurs, mais avec une jusle fierte de l'cuvre dont il dtait le
ma:tre ouvrier, it souhaitait que fdt reconnue et proclcm4e la
zoicur de tant d'efforts desintdresses.
Est-il besoin qu'avant de jeter un pen de terre sur son cercueil j'dvoque une derniEre fcis sa grande et noble figure :
I'energie rayonnait de cet homme robuste ; quelle lucidite dans
son regard clair et franc, quelle bontd et quelle dignitd dans ce
visage encadrd d'argent ; quelle chaleur dans cette voix profonde et basse qui savait reprendre avec douceur, consoler avec
tendresse, conseiller avec ferveur. Et les affectueuses edreintes de
sa main ouverte comme son ceur... Pour vous ses fils, Prdtres
de la Mission, pour vous ses Sceurs, Filles de la Charite. pour
vous ses anciens didves, pour vous tous ses amis, il est tellement
peine retenir vos larmes.
prdsent que vous pouve-z
Et it faut. lui dire adieu.
Que pourrais-je ajouter a ce cri de deuil et de filiale pidtd
qui a retenti il y a quelques instants sous les voittes de la Cathddrale et dont les dchos se prolongeront longtemps dans nos cwurs?
Que pourrais-je ajouter aux paroles si Emouvantes que vient de
prononcer un ancien dleve ?
Adieu, notre Ami, notre Pare, vous resterez dans notre rdmoire et dans notre cwur et vous vivrez parmi nous, en nous,
comme un exemple et comme un guide.
22 mars. - A l'Hipital Saint-Joseph, decdde notre confrere
I:. Antoine van Woerkom, de la Maison nierlandaise de Paris.
II venail de passer quelques jours A I'infirmerie de'la Maison-
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Mere, mais le caracteie avancd et pratiquerme.t incurable de son
mal avait impose son transfert A I'h6pital. Sa haute vertu de
patience et de foi ne fut pas de trop pour endurer ces ultimes
et vives soulfrances. Son zBle apostolique, son abord aimable,
son caractire comprdhensif le rendaient sympathique a tous
ceux qui I'abordaient. Apres ses etudes et un professorat a
Wernhoyt, ii partait enfin en Chine en 1927. D'emblie, a peine
arrive. il pouvait enscigner a Youngpingfu oý( l'experience et In
ponderaiion de Mgr Geurts avait jugd bon d'introduire le franVais comnme langue v6hiculaire. Son savoir-faire son habilelt
pratique. son sens du ddbrouillage etaient souvent mis a contribution ; il s'y donnait confraternellement. En mars 1943, les
Japonais internerent & Wei-Hsien (S.aantung) les missionnaires
hollandais de Youngpingfu et nornbre d'autres. Cf. Annales,
t. 110-tit, p. 60-61). Liherd en aoft 1943 et imalade, M. \an
Woerkom rentrait en Hol:ande en 1947 : il avait serieusement
besoin de repos.
L'inaction. I'apparence d'etre inutile lui cofitait : adssi, en
1949. placd a Paris, rue du Docteur-Heulin, il y manifestait encore une fois ses qualit6s pr6cieuses d'homme de communaut&.
En ce mrme sens confraternel, il repose maintenant au cimetiUre Montparnasse, dans le caveau de la Maison-Mere, of il est
devenu le quatre cent unibme occupant. R.I.P.
26 mars. - Mgr Lemaire, Superieur gendral de la Soci6t
des Missions Etrangeres, cedlbre la messe en notre chapelle. Avee
deux acolytes et deux diacres des Fils de la Charit6 ii ordonne
pr6tre notre confrere, Monsieur Charles Tordet, que les incidents
et suites de guerre ont conduit jusqu'h ce jour, avec quinze ans
de vocation, pour voir I'accompiissement du plus cher de ses
vOeux et souhaits.
17 avril. - En avion, nous arrive Mgr Sdvat, Vicaire apostolique dc Fort-Dauphin : if y a quelque quarante-huit heures
A peine, il dccollail du lointain Tananarive, laissant momentan6ment sa chere et vaste Mission : le tiers de 'ile malgache. Le
Vicariat compte cent soixante-quatorze dgiises et cent douze
lieux de reunions cultuelles. Parmi elles, vingt-six eglises sent
en pierre ; progres incessant, car il faut savoir et apprendre a
construire on dur dans un pays oiI le provisoire est de reg:e.
Dix-huit autres sont en briques ; la grosse majorit6 est en bois,
adaptde au climat et aux habitudes locales. Trente-sept Lazarisles et cinq pretres seculiers indigenes ferment I'armature de
Papostolat ; soixante et une Filles de la CharitO, dont cinq Malgaches, sont groupdes on neuf maisons. Dans leur sillage A leur
c6to,
mais de droit autonome, vingt-deux petites Soeurs de
Marie-Immaculde, Cpaulent le travail et le labour de la Mission.
Sur le passe rdcent du Vicariat, marque par les incendies.
massacres et troubles de la r6volte qui ont retard6 son voyage.
Monseigneur cxplique la situation avec confiance et grand amour
pour ses chores ouaiiles. II s'est totaiement donnd a leur service. et nous parle de ce qui lui tient a coeur :
Madagascar !... Que doit-on en penser, apres les evdnements
douloureux de la rebellion, qui en ont ensanglanid pendant plusieurs mois une partie considdrable, il y a trois ans dcoulds ?
L'Euvre des euvres, I'Apostclat, n'en a-t-il pas 6td troubld
et retarde ?
Tout d'abord, comme dans les Vicariats du Nord et du NordEst, il y eut che; nous bien des ruines materielles d deplorer -

-

277 -

surtout dans la redion de Vohipino - une quinzaine d'telises
incendides ou ddtruites systematiqukPment ; quatre dcoles et trois
garderies anuanties egalement, sans compter plusieurs petites
rdsidences...
Dans cette vallee de la Matitanana, ordinairemint si paisible et si attachante, c6-nbien de vies humaines ont itd fauchees ! Des meilluers de ces Antaimoro, c'est-d-dire de nos catholiques, - puree que c chritiens ,, ou soupronins d'dire contre le mouvement des rdeoltts... Parmi tant d'autres, noire excellent instituteur de notre Ecole de Vohipeno, - Lucien, qui parait bien avoir dtd tud en haine de la foi '
Et cc-mbien d'autres, par milliers, - fenimes, jeunes filles
et enfants, qui ont det emmends de force dans les fordts, afin
qu'ils ne fussent pas en contact avec les 4 bloncs , de la Cdte !
Combien de ces pauvres etres fragiles moururent de froid et de
faint, - n'ayant pendant des mois que des habitats de fortune,
- sous la pluie, sans vdtements, sans autres aliments que des
racines sauvages !
Plus tard, quand, progressiement, le calme revint, et que
ces pauvres gens parent recenir a leurs villages, - nalgre I'ingdnieuse charitd de nos Sawurs qui en sauverent effectivement
un bon nombre, - combien d'autres, reduits d un tel itat de faiblesse, grossirent le chiffre des victimes !
Les ruines inatdrielles continuent, actucllement, d se relever... Quelques 6glises sent de nouveau debout ; des dcoles aussi,
grace d l'dnergique persdvdrance du missionnaire qui deangdlise
cette importante chrdtientd depuis de nombreuses antnes, aidd
qu'il a etd et qu'il est encore par quelques subventions de I'Administration et les aum6nes d'dmes charitables.
Les ruines spirituelles et morales paraissent moins faciles
a gudrir, - car ii ne peut pas ne pas rester, dans les families.
le souvenir doulourexn de lurs parents cruellement assassines
par ceux qu'ils ont encore sous leurs yeux !...
Plusieurs, parmi ces meurtriers sont encore li, et on les
connait !
Pendant de longs imois, - apres le caline relatif revenu, on se sentait dans une ambiance de souffrance et de gdne... De
gene, oui, - et de , confusion ) (facile t lire sur les visages)
pour les pauvres gens. d'avoir eld entrainds dans cette aventure,
jusqu'd dtre contraints aifaire des serments terribles, les engageant A tuer mdme les Missionnaires, midme les Swurs qui letr
avaient fait tant de bien !
II y eut pendant un certain temps, au point de vue reliyieux, comme un flottement et de l'hisitation... Le respect hitmain jouait son rdle... Qui sait ? Si le gouvernenient c malgache a. que certains disiraient, venait & triompher encers et contre tout, - il dtait peut-dere prudent de ne pas se rapprocherde
ces , blancs ,, mndme des PNres et des Religieuses, qui, aux yeux
des soi-disant nationalistes malyaches, etaient aussi inddsirables
que les fonctionnaires, les colons et les commer'ants.
Graces & Dieu, ce sentiment, pour les masses, n'eut pas de
durde... A Tangainony, chez les Zafisoro, dent la tribu tout entiere dtait tombde dans le piege des meneurs, - les enfants reviennent trBs nombreux dans les deoles. C'est par centaines dgalement qu'on les comple chez nos Sweurs de Vohipeno. Les meres, les jeunes filles s'approchent avec la confiance d'autrefois ;
et le dimanche, d I'eglisc, les banes sont remplis...
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Le diable et ses suppots avaieit peut-etre escomple ces troubles, qui ont tid graves en certaines regions de 'tle, - pour que
les masses s'edoiynent de notre sainte religion... II semble bien
que c'est tout le contraire qui est arrive. On ne craint nulle part
de manifester sa foi.
Ainsi, les derniers renseignements qui m'arrivent de la Mission m'apprennent qu'd Andemaka, - o4 eglise et ecole furent
ditruites, et oit on ne constatait pas, avant la revolte, une ferveur spiciale, - ce [ut une joie ddlirante quand le Pere et les
Swurs rd6pparurent... Les chriliens, et meme avec eux. des
paiens, s'offrirent d tout reconstruire d'eux-mimes. It n'y a qu'd
diriger le travail.
Oui, malgre les dvenements bien regrettables de cette rebellion, on peut envisager avec confiance l'avenir religieux de
la Grande lie...
Notre Sud, qu' a l'honneur d'avoir certainement le lot le
plus 'difficile, a cause du grand nombre de tribus encore peu
dvoludes et a peine entamdes par 1'Evangiie - s'il ne peut pas
"tre compare aux beaux Vicariats du Centre - peut cependant
earegistrer un proyrs marqut...
II y a une quarantainede missionnaires,- dont six prdtres
malgaches ; c'est regrettable, ii est vrai, - trop peu de Freres
Coadjuteurs. - Nos Steurs, les Filles de la Charitd, sont une
soixaftaine (hdlas ! le nombre grandit des vednrables et meritantes anciennes'. Elles sont seconddes dans leurs 4euvres : dcoles, ouvroirs, dispensaires, visites des pauvres, par vingt-deuz
, Petites Swurs de Marie Immaculde ,, d'une congregation indigene d ses debuts. Nos Swurs out actuellement dix maisons, dont
une est sous la direction des Scurs malgaches.
Tout ce monde fait un beau et solide travail aupr&s des times.
Puissions-nous avoir ouvriers et cuvriBres plus nombreux !
Puissions-nous aussi voir bientst se realiser la division du
Vicariat, - avec Tuldar comme chef-lieu de la nouvelle cir~orascription. Cette region de l'Ouest, si diffdrente 4 tous points de
vue de la C6te Est, y gagnerait grandement, et on y constaterait A bref ddlai un rapide progres.
Sans craindre la contradiction, on peut affirmer qu'en cinquante ans le catholicisme a fait des progrbs immenses I1 Madagascar... La foi y parait etablie sur des bases solides et les manifestations de pietd profonde sont nombreuses.
Comme conclusion, je ne ferai que rappeler un fail qui en
dit plus que tous les commentaires... Je l'entendis d Tananarive,
le jour de Pdques, de la bouche mdme du Vicaire apostolique de
la Capitale...
Au repas dc midi, - au bout de la table, - un jeune Pere
malgache paraissaitfatigue. Monseigneur me dit : 4 Rien d'dtonnant, ce Pere eut d dire deux messes ce matin, et a l'une d'elles,
it donna pendant deux heures consecutives la Sainte Communion ! )
Et il y a bien, d Tananarive, cinq ou six dglises aussi inportante., - sans compter les nombreuses chapelles de couvents, de
scminaires et de colleges.
Cela, aprds la rebellion, qui n'a pas manqud de jeter le trouble dans les dines malgaches, surtaot a la capitale !
23 avril. - Translation des Reliques de saint Vincent. - Le
malin m6me, en compagnie de M. Fugazza, le Tres Honor6 Pere
rentre d'un voyage on Italie. Pour la premiere fois depuis sa
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nomination a l'archevech4 de Paris, Mgr Maurice Feltin vient
chanter la grand'messe en notre chapelle. A ce titre, suivant les
rubriques du Pontifical, d6s son arriv6e au 95, rue de S6vres,
Monseigneur est rcu A la porte de la chapelle et conduit au
chceur, processionnellement. L'assembl6e accueille et ven6re son
archev6que. Apres le Sacerdos et Pontifex, le T. H. Pere, interpr6tant nos sentiments, r4cite, au coin de 1'6pitre, I'oraison litur.
gique pour le chef du diocese. A son tour, en un dchange de
politesses dont la liturgie est coutumiere, apres l'antienne &
saint Vincent de Paul, titulaire de la chapelle, I'Archev6que de
Paris, chante I'oraison du saint, implorant I'augmentation et
dilatation de cette charit6 que respirent encore ses reliques vBnerdes. Puis, devant tout un envol de pimpantes cornettes, et
devant les modestes capots du Sdminaire, c'est la grand'messe
pontificale, traditionneile en cette solennit6, avec son dCroulement de ce6rmonies et de chants.
Apr6s la grand'messe, la Communaute se rdunit a la Salle
des Reliques pour saluer Monseigneur, en cette premibre visite. Le T. H. Pere lit l'adresse suivainte qui traduisait les sentiments de nos coeurs.
Excellence Rdevrendissime,
C'est pour le Supdrieur gednral de la Conyrigation de la
Mission, un grand honneur et une grande joie que de recevoir et
de saluer le nouvel Archevdque de Paris, lors de sa premiere visite & notre Maison-Mere.
Le religieux respect de saint Vincent pour les edeques est
un des traits caractdristiquesde la physionomie spirituelle de
notre saint Fondateur.Mais cette vendration se nuancaitde piet6
filiale et d'affectueuse gratitude quand il s'agissait de l'Archeveque de Paris. L'evechd, puis l'archevdchU de Paris demeur&rent de fait pendant un sitcle, ou peu sen faut, l'apanage de la
famitle des Gondi, qui fut bien chore d saint Vincent de Paul.
A quel point la vie de notre saint et celle de ses deux families
furent marqudes par les interventions bienfaisantes de ces illustres prdlats, un simple coup d'eil jetd sur la table onomastique de la vie de saint Vincent de Paul, suffit pour le faire deviner.
C'est sous l'dpiscopat de Mgr Henri de Gondi que Vincent
fut curd de Clichy. Et ce court passage dans le ministere paroissial en rdgion parisienne lui laissa un souvenir embaumd.
A son 6veque, qui lui demandait s'il dtait heureux, ii pouvait rdpondre avec une charmante simplicitd : c Plus que vous, monseigneur, et plus que le pape ; car jai un si bon peuple qu'it
fait tout ce que je lui dis. ,
Mais c'est sous l'dpiseopat de Jean-Francoisde Gondi que
s'dcoula la plus grande partie de la vie de Vincent de Paul dans
la capitale. C'est ce prelat qui approuva le cOntrat de fondation
de la Mission, passd entre son frare Philippe-Emmanuel de
Gondi, gendral des galtres, et Monsieur Vincent.
C'est lui qui approuva la renonciation de Vincent au Collbge des Bons-Enjants en faveur de sa sociedt naissante. Lui qui
demanda d la Congrdgation de la Mission de recevoir d SaintLazare les clercs de son diocese pour les prdparer i leur ordination. C'est a lui que la Communaute des Filles de la Charite
est redevable de la premiere approbation de son Instilut puis de
celle de son reglement et de ses vcoux.
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Qzund. prisonnier de Mazarin, Jean-Franeuis-Paul de Goindi,
e
coadjuteur de son oncle, reussit par son habilete precoyantc
s'assurer le siiye archidpiscopal de Paris, Vincent en tlmiyna
sa satisfaction. Le Pape, ayant demandd i& M. Berthe, Supcrieur
des Prilres de la Mission, t Rome, de recevoir dans sa maison
le noucel archccque, evadd de prison, it fut obdi. Cela procuqua
la colere du roi qui fit rappeler de Rome nos confrrres fran-

oais. Vincent approuca pleinement la conduite de M. Berthe, et
il s'eslima heurefnr de poucoir ainsi proucer d ses ddpe-ns la
recomttaisante qu'il acait envers la fumille de Gondi. Deux ans

avant sa mort, cummte une grave indisposition lui laissait croire
que sa derniere heure etait proche, notre saint fondateur dericit
i son Archerdque une lettre touchante. II lui demandait de continuer a si• double famille, la biencillante protection que les de
Gondi lui avaient toujours accordee. 11 'assurait en retour que
ses fits et ses filles ne manqueraient pas de prier pour lui, et
il promettait de faire meme au ciel, oil it espirait que la misdricorde divine et la benddiction de son Archecdque Ini permettraient d'entrer.
Vous le coyez, Excellence, nous sommes bien dans la ligne de
la pensee de saint Vincent, et nous faisons deh, a ses sentiments, quand nous vous apportons, avec l'honmmage de noire vendratioa, 'assurance de notre attachement filial et de notre
joieuse docilitd.
La reconnaissance s'unit, d'aitleurs, au sentiment du devoir
pour uous dicter cette attitude. Car nous connaissons vos dispositions bienveillantes & notre egard. Nos confreres en out bdadficid au Grand Siminaire de Troyes, o& its vous oat vu faire cos
ddbuts dans I'dpiscopat, el timoiyner un special intrett a ces
rureaux qui demeurent le champ priciligid de notre apostolat. El,
au jo-ur de votre installation a Notre-Dame, en cette magnifique
ceremoi, e, oit vous avez, du premier coup, conquis le cetur des

Parisiens,nous aeons etd doucernent emus d'entendre les noms de
Vincent de Paul, de Louise de Marillac et de Catherine Labourd
daus la liste des saints de Paris & qui vous confiez votre apostolat dans l'immense diocese (immense vraiment par le chiffre de
sa population) qui vient de vous dire confid. Vous nous avez dit.
Excellence, qu'avec votre vindrl pr6ddcesseur, vous sentiez jusqu'dl I'anfgoisse la graviti des responsabilites que fait peser sur
vous la charge de ces millions d'dmes dont vous ne pouvez alteindre que le petit nombre. Soyes assurd que nous feruns de
grand ciur tout ce qui nous sera possible, pour vous aider a
rdaliser les disirs de votre zele. Nous sommes toujours heureux
d'ouvrir nos portes, comme au temps de saint Vincent, aux prdtres et aux laiques de voire diocese, dEsireux de faire chez nous
leur retraite, individuelle on collective. Nous accueillons aussi
de notre mieux les pritres de votre clergy qui nous confient leur
dme. Dans la mesure oi notre nombre et nos autres travaux nous
le permet'cnt, nous rdpondons volontiers d l'appel de Messieurs
les Cures qui nous demandent p6-ur un ministere occasionnel. El
ce nous est une consolation de penser qu'en consacrant une partie de notre activitd sacerdotale aux besoins spirituels des Filles
de la Charitd, nous avons notre part dans le bien qu'elles font
aux paucres, aux malades, aux enfants dans les ecoles et les
orphelinats, ainsi qu'd la jeunesse de leurs diverses euvres.
Enf/it, ii nous reste (et c'est un moyen tfujours notre portie, mdnte quand l'dge et les infirmitis nous interdisent tout au-
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ire ministere) il nous rcste Ic moyen par excellence de I'upostolat : la priire. Nous y sommes convies, notamment, tous les huit
jours, par la lecture de la Semaine religieuse de Paris, qui nous
met au courant de votre acticitd pastorale, et nous fait la confidence de vos prdoccupations et de vos joies, nous uppelant &
ics partager, en fils affectueux.
Ces jours derniers, dans la lettre qu'il faisait ecrire da 'occasion du Congres des
eEucres, dent le theme dtait ( L'Eglise,
6ducatrice de la charit6 ,, le Souverain Pontife soulignait l'importance capitale de cette reine des vertus dans la vie des mouvements d'Action catholiquc. Or, nous cdlebrons aujourd'hui la
fete de la Translation des Reliques de saint Vincent de Paul, et
ce jour est particulierement indique pour la visite annuelle de
I'Archev:que de Paris dans notre chapelle. Car l'initialive de la
triomphale procession dont nous celdbrons aujourd'hui le sc-uvenir, fut prise par Monseigneur de Quelen. qui voulait rendre
un celatant hommage d la charitd de Vincent de Paul, I'un des
plus grands bienfaiteurs de la capitale de la France. Cette glorification de notre saint fondateur fut une des grandes joies de
I'illustre prelat, que devait abreuver d'amertume, quelques semaines plus tard, la rdvolution de juillet 1830. Et, certatnement,
la reconnaissance de saint Vincent dut valoir & Monseigneur de
Qudlen, mdconnu et calomnid, la force de supporter vaillamment cette dure dpreuve. Or, dans l'oraison de la fdte d'aujourd'hui, I'Eglise nous dit que les cendres de Vincent de Paul re,
pirent encore cette charitd qui lui permit de venir au secours
de toutes les detresses humaines. et elle nous fait demander la
grdce de rivaliser d'ardeur a I'imiter pour avoir une large part
aux fruits qu'elle produit.
Excellence, puisque la vertu maiiresse du bon pasteur,
comme ncus le rappelle I'Evangile de ce deuxi4me dimanche
apres Pdques, est une charitd capable de le conduire jusqu'd
l'hroisme, nous rdsumerons nos vceux pour vous en demandant
4 saint Vincent de Paul d'aviver encore If flamme qui bride ddjd
si ardente dans cotre ecaur.
Apres un remerciement senti & de si aimables paroles, Monseigneur Feltin ajoute combien il demeure reconnaissant aux
coufrbres de Troyes qui lui apport6rent une aide si precieuse en
ses debuts dans l'6piscopat. Archev4que de Bordeaux, il ful heureux de pouvoir prier au Berceau de Saint-Vincent de Paul, en
ce lieu qui vit jaillir ia source d'une telle charitd.
Dans la vie de saint Vincent, un trait l'a particulibrement
frappe. C'est dans le service des pauvres que notre saint fondateur a trouv6 la delivrance de sa tentation contre la foi. Sans
doute la veritA garde son primal et il n'eSt pas vrai, comme on
I'insinue parfois que les Frangais soient disposes A sacrifier la
v6rit6 a la charitd. Mais on fortifie sa foi. et souvent on la fait
naltre chez les autres, par la pratique de la charit6.
Pour ce travail, Monseigneur souhaite a nos deux families
un abondant recrutement. Le diocese n'y perdra pas. Et c'est
pour lui une dette de justice que de vouloir ce recrutement,
puisque, suppldant le clerg6 diocesain dans une partie de sa tAche, nous accueillons si cordialement ceux de ses membres qui
recourent a ootre ministlre ou viennent faire chez nous leurs
retraites.
Dans cet esprit et ce devoir de gratitude, Monseigneur se
gardera bien d'interrompre la tradition qui veut que les Ar-
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chcvques de Paris celebrent b Saint-Lazare la fete de la Translation du grand Saint de la ChariC..
A ee propos, Moseigneur chicane aimablement M. Coste,
pour le titre donn6 & son grand ouvrage sur saint Vincent : Le
Grand Saint du Grand Siclde. II ne faudrait pas oublier saint
Fran.ois d. Sales... II est \rai que ces deux eccurs, ces deux saints
prelres eurent un inimme amour de Dieu et du prochain. une
fervente amitid les unit ici-bas et qu'au ciel ils doivent senten- .
dre parfaitement.
Revenant sur la question de notre recrutement et sur I'un
de nos travaux et ministeres, Monseigneur fait des \veux pour
la Communautd des Filles de la Charit6 que l'on rencontre partout au service de toutes les miskres et dent ii est particuiiirement heureux de reconnaitre le bien considdrab:e qu'elles font
dans le diocese de Paris. Cf. Annales, supra, p. 149. II est profondement regrettable que les jeunes aient des prejugds contre les
Congrtgations anciennes qui, d'aprcs eux. tne repondraient plus
aux besoins de notre temps. C'est une erreur. Et, en terminant,
Monseigneur Felti'n exprime le souhait que 1'Esprit Saint.donne
aux jeunes une idee plus juste des choses et que sa grace les
attire en grand noinbre dans ces communautds qui out rendu
dans ie pass, de si grands services et qui sent appel!es A faire
encore tant de biens de nos jours.
Le soir, dans le cadre des Vepres de la fete. M. Boisard,
Superieur ggneral de Saint-Sulpice, evoque comme panegyrique le sens sacerdotal de saint Vincent de Paul.
24 avril. - L'anniversaire de !a naissance de saint Vincent
nous ramnne invinciblement vers cette modeste demeure paysanne qui, sans histoire, voyait en 1581 augmenter sa lignde. Un
petit garCon, un Vincens venait d'y faire son apparition. Oh !
premiers vagissements, oh ! vagues contorsions du poupon qui
rejouissent I'ceil maternel ; sans retard, it y voit un sourire ;
mais peu apres ii s'alarme. y dev'inant deji des souffrances. Scenes familieres a l'entour de ce pauvre berceau o4 ne devaient
paraitre ni coifichets, ni dentelles.
Et ce berceau est devenu un Berceau de charitl, groupant,
en quelques specimens, les oeuvres principales du grand Landais.
Et voici que nous arrive le Bulletin de l'Amicale des Anciens El~ves et Professeurs du Berceau de Saint-Vincent-de-Paul.
Brossant la physionomie de la vingt et uninme reunion annuelle:
I'Amicale du Grand Retour (14 juillet 1949), cette savoureuse
brochure nous apporle le rapport moral du Secretaire de IAmicale, M. Th6obald Lalanne, qui enfourche une fois encore ses
traditionnels besicles pour lire des pages Mtincelantes. On y
sent pointer, incisif, son esprit, et affleurer, ddlicat, un coeur
qui pudiquement se ddrobe.
A nouveau, il 6voque cette lugubre catastrophe du 14 juillet 1947. et souligne ]'efficacit6 de ses laborieux lendemains :
La moitid du Berceau 6tait ddcorde par l'incendie. Les jours
suivants, on se regardait avec stupeur. Que devenir, que faire,
sur qui compter, au lendemain d'une guerre, quand tout manquail ? Les circonstances etaient aussi ddsespdrantes que possible. Mais un homme s'est trouvd dans le berceau de qui les
Sfdes avaient ddposg une truelle, spdcialiste des incendies, d qui
saint Vincent avait souffld : Tu es Pierre et sur cette Pierre,
je rebalirai mon Berceau, aussi souvent qu'il brilera... L'homme
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entendit la voi., et le surlendemain les iravaux de dibluyage
commencaient. On irait jusqu'ois l'on pourrait, mais on entreprendrait de reconstruire...au moins tout. Des Pouvoirs Publics,
on ne pouvait espdrer que quelques bonnes paroles, au depart.
On n'obtint pas davantage par la suite. Mais le Berceau n'a-t-il
pas des enfants, et saint Vincent des amis dans le monde entier?
Saint Vincent n'est-il pas tout puissant dans les bureaux de la
Providence, ois ii doit etre terriblement crediteur aujourd'hui,
si l'on songe aux millions de franc-or qu'il lui avanha, ii y a
trois'cents ans ? La planete entiare fut alcrtee et s'interessa d
nous. Ce ne fut pas de trop ; ce n'est meme pas assez. Nos anciens firent leur devoir, et mnime le ddpassirent, en sollicilant
de toute l'dloquence de leur catur les entourages les plus divers.
Un missionnaire venu d'Amdrique & Paris puur la derniýre Assemblde generale me versa le soir de la catastrophe l'argent qu'il
avait mis de cotd pour son pelerinage & Lourdes et a son village
natal. Dieu a b~ni tous ces sacrifices et ces beaux gestes. Apres
deux dns, vous pouvez juger des rdsultats. Le gros wuvre est
achevd ; hier, de justesse, les dernieres tuiles out dtd posees...
-u les avant-dernirpes...sait-on jamais ?
Vers 1919 on 1920, le sous-prefet de Dax avait acceptd de
prendre sa place a la reunion annuelle du Comitd da Berceau.
1 entendit le rapport ct fut ahuri par le prix de revient de la
journee de nos hospztalisds : orphelins et cieillards. C'etait le
quart des prix correspondants dans les etablissements publics.
L'Elat. dit-il, pourrait vous envoyer ses directeurs des services
hospitaliers pour surprendre vos secrets. On lui expliqua que
c'dtait tr&s simple : les direcleurs, directrices, dconames, infirmieres, cuisinires, lingeres... deaient au pair, et, pour itre augmenits. attendaient de mourir... C'dlait un galant homme ; it
s'inclina tres bas devant cette fornule syndicale nouvelle pour
lui, quoique vieille de deux mille ans.
Devant nos murs qui montaient a vue d'eil, nors avons entendu cent fois la meme reflexion : I'Etat pourrait envoyer ici,
pour s'instruire,les manitous de la Reconstruction, lui qui pampe
nos milliards pour reconstruire si pen et si leniement... Ici du
moins, on voit i quoi sert t'argent, et ce n'est pas de celui qu'on
a extorqud. Ce n'est pas que M. Lebureau se soit totalement ddsintdressd de nous. II a fallu lui soumettre un devis ddtailld, en
un volume in-quarto. Comme rien ne venait, aprBs un an, on
s'est informd respectueusement : le dossier avait etd 6gare ! On
le recommenqa et l'on attendit une autre annie ou presque ; et
l'on vient de nous prdvenir qu'en vertu de tel dderetl notre reconstruction ne pouvait etre aulorisee... pour l'instant. Allonsnous recevoir l'ordre de demolition ?
Helas ! it s'en faut que tout soit achevd : quelques salles
sont meublees, mais les autres sont ddsesper6ment vides, et
quoique moins apparent, I'effort qui reste & accomplir est & ddcourager les plus intrepides. On ne peut que se retourner vers
la Providence pour qu'elle acheve ce qu'elie a si bien commence.
Notre dconome a le gdnie de la rdcuperation et de :'utlisation
des restes. Que n'a-t-il pas remis sur pied. Des dleves et des
professeurs sont devenus experts dans le maniement des pinceaux. D'autres dmlaissent leurs textes grecs, empoignent le fer
a souder et le chalumeau de l'autogne. Et c'est ainsi (et de bien
d'autres faaons ingdnieuses) que I on ddroute les previsions des
architectes. et que l'on ddgonfle des devis qui auraient itd as-
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tronomiques, si 'on cit suici les filieres classiques. En dernier
ress6rt, on pourruit inviter les Anciens i consacrer A la recon-struction une ou deux semaines de leur conge payd ou de leur
vilidgiature comme terrassiers vu vitricrs. C'est ainsi que I'on
a fail les culthdrates !
Voici igaleient. dans la galerie des nomnbreux difunts, deux
tableaux, deux figures dont le comportement. saisi et brosse de
chic, nous vaut deux peintures, hautes en couleurs et en dessin.
Nous ne recerrons plus l'une des figures les plus originales
et les plus attachmites de noire Societd, Francois-Marie JACOB.
Breton, fits d'ua capitaine au long-cours, ii fut ici [au Berceau]
un franc luron Ct un excellent camarade. M. Serpette [Supdrieur], le troucant trop evapor pour lui confier une soutane,
lui signifia qu'il dtait plutdt fail pour le monde. Un peua lturdi
par le coup. mais sans rancune car ii comprit que la mesure
dtait sage, ii alla achever ses ltudcs au lycee de Nantes, et plus
lard a la Facult- s'orietua vers In philologie... Jusqu'a la guerre
[1914-1918] on perd sa trace, et lui, l'infatigable bavard, il s'est
montre sur cette periodc d'une discretion inviolable. On sail vagucment qu'il se maria, puts, comme dans la Lcgende dorde, ii
mit sa femme au coucent, et essaya de s'enfermer dans un autre. Elle y mournt sans doute, ii en sortit stirement. La guerre
le surprit en Angleterre, charyg de mission par le Gouvernement
pour etudier le galique, son folklore et sa musique. II fit la
canpagne de Salonique, en rapporta une confortable pension, le
droit de circuler pour quelques sous sur tous les rdseaux de
France, et le ferme prcpos de profiter de tout. Depuis lors, il
adopta la profession inddite de chitelain ambulant. Cela consistait & entrer, par le grand escalier, duns quelque demeure seigneuriale, sous pritexte d'en gouverner la jeunesse, non avec
la timiditd bilieuse de son collhgue La Bruyedre, mais avec l'assurance d'un corsaire de Saint-Malo. LA, par sa culture superieure, son bagout, sa belle humeur, sa noblesse d'ame, il se
faisait une place priviligide dans la maison et la socidte environnante. Quand it avail epuisd le paysage et la socidtd, et quand
il pressentait qu'il s'dpuisait lui-nim e, sagement it se transportait dans un autre manoir, de la parentd du premier, sans abandonner totalement ses droits de propriled sur celui qu'il quittait. Cela ne te fait pas quelque chose, vieux corsaire, lui demandait-in, de vivre chez les autres ? - La question n'a pas de
sens, rdpondait-il dans une pose de grand seigneur, ce sont les
autres qui sont chez moi... Et souvent c'etait trs vrai, moralement.
Un jour ii s'dtait promis de mettre un terme A sa vie de boheme, et de s'ancrer, ponton vermoulu mais glorieux, au havre
du Berceau. C'est lui qui poussait A la creation d'un bdguinage
masculin. II avait jeld son devolu sur I'ancienne bergerie, aciuellement garage a motos, prBs de notre voisin, le forgeron. II
la restauraitdans sa pensde, s'y installait en parfait hibou, et il
aurait tonsacrd ses dernieres forces pddagogiques a repdcher
nos retardataires.11 aurait ainsi travailld, sur la fin, a prdpa•er des pretres, lui dQnt on n'avait pas voulu.
Son panegyrique est aisd : nous ne lui avons connu que des
q'tulitds. Cet independant dtait eminemment sociable. II dtait
iprsident on secretaire de Socidtds historiques, de colleges extraordinairesde bardes et de druides, tertiaire de Saint Benoit,
et m'assurait qu'il avait sa stalle dans le chleur de la Grande
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7 rappe de la eilleeraye. M. Collard I'acait rccu quinze jours
acant sa mort. It 6tait devenu, dit-il, architrappisle; it revenait
(i'une nouvelle abbaye fondde par un de ses amis avec le projet
de reprendre les austdritds ; il en dtait enthousiaste.
Gdndreux jusqu'd la prodigalitd, foncierement bon et n'ayant
jamais que du bien a dire de tout Ie monde.
Aura-t-on le courage de lui reprocher sa petite vanitd vestimetaire et sa propension d ahurir le bourgeois ? 11 est certain
qu'il prenait un plaisir extrnme d arborer des costumes splendides qu'il portait magnifiquement. Quand ii apparaissait en
Breton, sans y dire inviei d'ailleurs, dans les corteges des Conyres eucharistiques, les gardes nobles qui accompagnaient les
Lcgats faisaient pancre figure, et il s'amusait en gamin d escalader la tribune des parlementaires pour le plaisir de les eclabowsser de sa prestance et de detourner I'admiration du public.
lei, au Berceau, nous n'aviQns qu'une peur : qu'il nous arritoit un jour en druide, avec une faucille sur I'epaule et des
louffes de gui en bandouliere. Heureusement I'idde ne lui en est
pas venue, et nous nous gardions bien de la lui souffler.
Par-dessus tout cela, une pidte profonde de Brelon cent pour
cent. II remisait la pipe pour le Cardme, rdcitait le briviaire d
ses'heures, avec assez de ddsinvolture cependant, et s'interrompait pour lancer des gaeijades d faire frdmir les lifurgistes les
m'Ains prudes. Nous I'accusions de prendre pour signets de son
livre d'heures, des feuillets du Pantagruel. Dans ses chdtellenies
successives, it a crd ou ranime des scholas paroissiales,s'est fait
Iorganiste, le bedeau, I'enfant de chwur de Monsieur le Cure.
II nous est parvenu des dchos du bien qu'il faisait partout oil it
passait, par son magnifique exemple, et par son zele intelligent.
Dieu lui aura donne sa recompense.
A c6t6 du boheme 6cheveld et sympathique que fut FranCois-Marie Jacob, voici 1'obstin6 coilectionneur, le patient entomologiste, perpdtuellement nanti de sa modeste trousse et de ses
fioles de savant (1).
...Enfin, nous devons une mention d un vieux et lointain condisciple : Johannes Lestage, de Saubusse. Sous l'influence discrele de M. Degland, recemment debarqud au Berceau, it s'dtait
enthousiasme pour le monde des insectes, et cetle curiosite passionnde ne le ldcha meme plus, mvme dans les annies difficiles
de sa vie, oif it dut aller chercher un emploi jusqu'en Belgique.
1 y faisait le commis-voyageur ; ses valises contenaient quelques catalogues, mais surtout des flacons 4 coleopleres et des
ouvrages d'entomologie. Un jour, it apporta timidesent & un
savant officiel, le manuscrit d'une dtude originale et si sdrieuse
que I'impression fut ddeidde aussit6t., Depuis, ce travailleur
acharnd - nous ne l'avions pas connu tel - est devenu le directeur de l'Aquarium de Bruxelles, conservateur du Museum
Royal d'Histoire Naturelle. Le Musee qui nous avait demandd
des ddtails sur sa jeunesse, nous a renvoyd sa notice, sa photographie et le catalogue de ses divers ouvrages. Le catalogue contient
cent soixante-aix-huit numdros, de qu9i re-mplir une travee de
bibliotheque. Des crougnols de t'Adour aux nevropteres du
(1) Sur oet dleve du Berceau. voir la notice savante avec bibliographie : Johannts-Antoine Leslage (1879-1945) et son ceuvre entomologique par Fritz Carpentier (Liege), dans Bulletin du Mus6e royal
d'Histoire naturelle de Belglque, t. XXIII (mars 1947), n* 3 123 pages).
19
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Congo, it acait sinygulierement elargi son champ d'observation. Et
'on songe : M. Deglund n'aurait jamais acceptd qu'on imprindit
une ligne de sa plume, mais son disciple s'etait substitud a lui.
Tel est le prici•'ie des hommnes & forte personnalitd intdrieare.
Its out beau se ddfier de leur action exteriwure, elle est reprise
et inddfiniment prolongee par les esprits on les dmes qui out
eu la chance de se ficouder d leur contact. ,,
Quelles lemons ! Combien vraie, cette perspective d'avenir :
nos actes nous suivent... Combien perspicace ce mot du pote :
ou le terrain ne prdte pas, c'est lh qu'il faut donner.
7 ,ai. - Cliture de la neuvaine de la Translation. Quelle
taille avait done saint Vincent de Paul ? Si 'on s'en tenait au
texte iupriim de Pierre Coste 'le Grand Saint du Grand Siecle :
Monsieur Vincent). t. III, p. 449, le squelette de saint Vincent mesurerait un mltre quatre-vingt-deux. Pour un corps vivant, avec
Tes iigaments et articulations qui reprdsentent normalement quelques centimetres de plus, cela donnerait a Monsieur Vincent
une stature nettement au-dessus de la moyenne. Or, le procesverbal du 6 avril 1830 : examen et reconnaissance des re iques
vincentiennes, apres un historique de la relique et de ses diverses translations, mnntionne express6ment a la longueur totale du squelette, prise du calcaneum d la crete occipitale postdrieure est de cinq pieds , (1). Cette ancienne mesure de pied.
encore employee par les medecins experts de 1830 (Serres, membre de l'Institut, Lisfranc, Caillard et Ratheau), repr6sente
trois cent vingt-quatre millimetres. Les cinq pieds du sque'etle
donneut done : un metre soixante-deux. Honn6te taiile moyenne
qui correspond parfaitement au portrait physique, tel que le
ecrit. Abelly : Pour ce qui est du corps, Monsieur Vincent itait
d'une taille moyenne et bien proportionnde ; ii avait la t&te un
pen chauve et assez grosse, mais bien faite par une juste proportion au reste du corps ; le front large et majestueux, le visage ny trop plein ny trop maigre. Sot, regard etait doux, sa rue
pendtrante,son 6uie subtile, son port grave et sa gravitd benigne,
sa contenance simple et naive, son abord fort affable et s6n natvwel grandement bon et aimable. II dtait d'un tempdrament biieux et sanguin, et d'une complexion assez forte et robuste, ce
qui ne I'empdchoit pas pourtant qu'il ne fut plus sensible qu'il
ne seabloit aux impressions de l'air, et ensuite fort sujet aux
atteintes de la fievre , (Edition princeps, 1664, t. I, p.73-74).
Le texte de Pierre Coste, un metre quatre-ving-deux, est
dbs lors une regrettable coquille, une vulgaire faute de typographie. que I'auteur s'empresserait de corriger, tout le premier, en suivant les sources auxquelles ii renvoie. Monsieur
Vincent mesurait done un peu plus d'un metre soixante-deux.
bonne taille moyenne !
8 mai. - Revenu, ii y a quelques jours de l'H6pital SaintMichel, le bon frere Dequidt s'6teint A 1linfirmerie. Ah ! le bon
frere ! Puisse sa pieuse et ferv-ne intervention auprfs de Dieu
diriger vers la famille de saint Vincent des ceurs g6nereux qui
lui ressemblent. C'est la conclusion qui se degage de la confe(1) 3 mai 1830. Mandement de Monseigneur I'Archeveque de Paris
qui ordonne que le Te Deum sera chanti dans toutes les dglises de
son diocese, en actions de grdces de la Translation solennelle du corps
de saint Vincent de Paul et qui publie les proces-verbaux dressds d
t'occasion de crtie soleniitd (10 plus 51 pages in-quaron).
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rence sur les vertus remarquies en notre cher d.funt. Friere
Gros et frrve Pechin nous redisent, en quelques mots sentis, les
beaux exemples et les conclusions A tirer de cette vie gi6nreuse
du frere Dequidt. Voici quelques extraits de ce qui fut dit :
Je suis heureux d'aoir a parler des ceds s e V.C.F. DEQUIDT qui, pendant plus de trente ans, a edifid la Maison-MWre
et a rendu les plus grands services dans un office oiA lout se fait
duns l'obscuritl
des caves ; travail bien penible dont on ne se
doute pas bien souvent. 1I est vrai, on le voyait aussi dans le
jardin, d la belle saison ; mais it est bon de chercher et de miditer surtout dans l'activitd du Frore DEQUIDT ce que personne
ne voyait. J'avoue quen y rJflichissant, j'ai etd bien touchd et
mon estime pour le Frere DEQUtDT en a ett accrue. Ainsi je vcis
mieuxt'utilitd de ces confirences sur nos chers difunts. Pendant leur vie on ne voit bien sotcent que leurs petits travers,
leurs imperfections, cc qui n cax nous deplait ou nous gene
mais apres qu'ils nous out quittj pour un monde meilleur itest
bon que nous cherchitns d dicoucrir les vertus qu'ils ont pralique pour nous edifier, nous humilier et nous encourager. Mais
avant de parler des vertus remiarqudes duns ;,olre cher et regrettd Frere DEQUIDTr, on me permettra de donner quelques petits details sur son enfance et sa famille.
Paul-Joseph-GeorgesDEQUIDT naquit d Stable (Nord), le 26
fevrier 1879. Ses parents, excellents chretiens, etaient cultivateurs. U: an aprs la naissance de Paul, ils al0!rent s'dtablir a
Cassel (Nord;. C'est Id que le petit Paul fut deev6 a I'dcole des
Freres. 11 fit sa premiere communi6n a onze ans. Puis, pendant
trois ans, ii Etudia en Coliege ecclisiastique de Bailleul. A quinze
anrs, it rentra chez ses parents et travailla A la ferme. Mais it
disirait se consacrer au bon Dieu, et, apres avoir hdsitW quelgue
temps entre plusicurs Congregations, il se ddcida d demander
son admission chez les Lazaristes, comme Frere coadjuteur. II
avait dix-neuf ans..
Le vicaire de Cassel, qui en fait la demande officielle, dcrit:
< Le jeune homme est bon et vertueux, peut-tdre ayant quelques tendances au scrupule, mais ii est tres souple et tres obdissant. Itest un modrile duns la paroisse, sous s s les rapports. Sa
sante est excellente ; fils de fermier. it aime bcaucoup le travail
manuel. a Le meme vicaire, repondant an questionnaire qu'on
lui avait envoyd, donne encore ces precisions : a Son caractere
est souple, bon, ddvoud, trWs ported la pidtd, mais sa pidtO demande aitre bien dirigde, dclairee. Itaime beaucoup la priere.
les mortifications, mnais ferait facilement des imprudences. C'est
une dime timorCe, presque scrupuleuse. Sa vocation parait tres
sdrieuse. ,
Tel -tait le postulant qui arrivaita Saint-Lazare, le 23 avril
1898. Apr&s quetques jours de retraite, il fut admis, le 30 avril,
a commencer son postulat ; puis, le 4 octobre, il cut la joie de
revdtir t'habit des Frdres coadjuteurs et commena son Seminaire. La Maison-Mdre elait alors en pleine prospiritd.'Il y avait
cinquante-deux pretres, soixante-douse ttudiants, quatre-vingtquatre seminaristes, scixante et onze frBres coadjuteurs. Le
Frere DEQUIrr, ddja si pieux, fut ravi d'entrer dans un milir'i
si favorable d ses qgots. II jouissait des beaux offices d la chnpelle. II dtait iditid par la pidtd si communicative du saint et
Tres Honord PNre Fiat, et par tous les bons anciens qu'il voyait
si rdguliers. si pieux. II y avail en particulier, M. Lion Fores-
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lier, Assistant ydi4ral, et Assistant de la .aisuo-Mi're, M. Any•rli. Sous-Assistant; M. Louryck, directeur du Seminaire. II y
vcait aussi des Freres remarquables par leur pidtd et leur ddvoucmenl, qui ont laisse un souvenir impdrissable : les Frires
Barras, Rachez, AllaAverdi, Bataille, el bien d'uutres. Le Frere
DEQUIDT fau mis a l'office de la cuisine sous la direction du saint
Fr~re
Barras.
En 1900, Ie Frire DEQUITr fut appeld sous les drapeaux
pour son service militaire qu'il fit a Bergues, pendant un an. It
werit le 18 fivrier 1901, d Monsieur le Directeur : < ...Le quartier est libre aujourd'hui depuis midi jusqu'di neuf heures. Beaucoup de jeunes gens en profitent pour aller s'amuser aux cabarets ; moi je tdcherai de consoler un pen le Ceur de Jdsus en
assistant aux Vdpres et au Salut. Je suls assez heureux, mais je
soupire tous les jours apres ma libdration... Depuis Noel, j'ai
pu me confesser et communier tous les dimanches seulement...
Je compte beaucoup venir passer quelques jours avec vous d
Piques...
Par ailleurs, le premier vicaire et direcleur spirituel des
snminaristes soldats de Bergues fait son ldoge, disant qu'il est
trbs bon. ires picux qu'il frequente le cercle catholique.
Ainsi done, pendant son service militaire, le cher Frere DEQUIDT ne perdit rien de so pietd et de son amour pour sa rocation. A son retour, vers octobre 1901, it fut envoyd & Constantinople, au College Saint-Benoit. 11 y fit les Saints Vwux le
7 arril 1902. En 1914. la mobilisation le ramena en France. It
dut done de nouveau revetir l'uniforme militaire mais ce fut
pour peu de temps car ii fut rdformd d&s les premiers mois de
la guerre. II vint alors & la Maison-MWre oit ii restera jusqu'd
sa morl. C'est A partir de ce moment que je l'ai conau. II fut
d'abord placi d la porte du 93. Puis, au rdfectoire, et, enfin, vers
11919,
la cave, jardin, chauffage oit nous I'avons vu se divouer
jusqu'd la mort.
Ce qu'a
utd
sa vie, ici, pendant cette p4riode de plus de trente
ans. chacun le sait. Ce fut une vie de d6vouement, de piet6, d'humilitd, de rdgularitd
, d'obdissance. Le Frere DEQUvIDT itait utn
homme tout donne au bon Dieu et d la Congregation. II avait
quelques difauts extdrieurs&
que le bon Dieu lui laissait sans
doute pour lui rendre plus facile la pratique de 'humilitd : des
mouvements brusques, une ddmarche par moments titubanle ;
il avait une maniere de prier bruyante et quelquefis disagrdable, pour ceux qui se trouvaient prbs de lui. II avait des gestes
par lesquels it semblait chasser loin de lui quelque esprit malfaisant et lui langait des dpithites peu honorables ; mais puisque c'est de ses vertus que nous devons nous entretenir je n'insisterai pas 'davantage sur ces menues imperfections.
A c6td de ces ddfauts il avail done de prdcieuses qualitds et
it a pratiqud de bien sublimes vertus. J'ai toujours admird sa
charitd, sa discrdtion dans les conversations. Jamais je ne l'ai
entendu dire du mal de qui que ce soit, et cela plusieurs m'ont
dit qu'ils 1'avaient aussi remarqud. II ne parlait des autres que
pour en dire du bien. Si quelquefois it lui arrivait de bldmer
certaines facons de faire, jamais il ne ddsignait la personne doni
it s'agissait, et si on cherchait d le lui fatre dire : < Je ne sais
pas, disait-il, on dit. n Et ii parlail d'autre chose.
Sa pidld dtait remarquable. Je ne sais combien de Rosaires
il rdcitait chaque jour ! Tous les jours, il'faisait le Chemin de
la Croix. Le matin, it utait ddja d la chapelle une demi-heure
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avant l'oratson pendant la periode d'td oil ii n'a'uit pus le
chauffage. II y etait encore au mins un quart d'heure avant le
repas de midi, et une heure entiere avant le repas du soir.
Apris les repas, il restait encore it la chapelle un certain temps.
Le matin, il prolongeait son action de 'graces jusqu'& la communion de la seconde messe du Maitre-Autel. II assistait d autant de messes qu'il pouvait. II ne manquait jamais, le dinanche, d'assister d la messe de onze heures, et c'dtait une ressource pour les sacristains quand le servant venait a manquer;
its n'avaient qu'd lui faire signe. II aimait d'ailleurs beaucoup
serrir la messe, et pendant les racances, it en sercait toujours
deux chaque matin. On peut dire. en general, qu'il passait a la
chapelle presque 1out son temps libre.
Sa regularitd etait parfaite. II etait toujoours des premiers
h la saile d'oraison it tous les exercices de la ccmntunaute, et a
la chapelle d tous les offices. On ne le voyait jamais parler dans
les corridors, a moins qu'il fitt interpelld par qutelqu'un, on qu'il
y cut quelque ndeessitd.
II 6tait tres ddvoue dans son office, surtout pour le chaufftage. Pendant tout l'hiver, il se levait au moins une heure avant
la Communautc pour alter mettre ses chaudieres en 6tal ; travail trf.%penible qu'il faisait ainsi pendant que nous dormions
renctrre II est vrai qu'il se couchait le soir un peu avant, mais
cel. n'»culivc rien a son mdrite, car c'est toujours le matin qu'on
dort tc mieux.
Son obeissance etait parfaite. Je ne pense pas que les Superieurs aient jamais eu de ;Z peine avec lui. II tenait mordicus
d ce que les Superieurs avaient dit : (( On m'a dit de faire ceci,
de ne pas faire cela.a El ii s'en tenait Ia.
Son humilitd dtait grande. Jamais il ne parlait de lui-meme
ou de sa famille. Son fr.re est docteur en mddecine ; jamais il
n'en parlait. On pouvait le taquiner il ne se fdchait pas. II disait souvent : je suis un grand pchaeur ! Son travail dans les
caves dtait cachd ; personne n'y faisait attention. 1 en itait
heureux.
Enfin, le bon Frere DEQCIDT, malgre ses dafauts exterieurs.
etait, je crois, aime de tout le monde dans la Maison-Mere et
chacun regrette sa disparition si brusque. II rendail de grands
services ; it etait un eldment de brn esprit dans la maison. 11
ne critiquait jamais rien, ne se plaignait de rien, 4tait content
de tout.
Je crois qu'il dtait heureux de cette vie obscure et loute
consacrde au bon Dieu. II ne cherchait pas de distractions au
dehors, et ne sortait presque jamais. II dlait bien le chartrcux
d la maison, dont parle saint Vincent. Je n'ai pas connaissance
qu'il soit jamais ald voir son frtre, qui habite dans la banlieue de Paris.Sa vie de priere et de ddvouement lui suffisait.
II dtait tout donnd d Dieu et ne troucait son bonheur que
dans la priere et le travail fait pour Dieu. Peut-dtre y avait-il
quelque peu d'exagdration dans sa pidtd. Je serais portd at croire
ausst qu'il etait quelque peu scrupuleux. Mais ii avait certainement ia volontd et le souci de bien faire. It a fait valoir de
son mieux les talents qu'il avait recus. Certainement sa vie de
priere ct de ddvouement lui a mdritd une belle rdcompense au
Ciel. Je le prie de m'obtenir la grce de mmettre plus de gdndrositd et plus d'ardeur dans la pratique de la vertu ct aussi de
nous obtenir de bonnes et nombreuses vocations.
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Apr
lc mos sentis de fruie Gros el de frnre Pfchin. .eur
les
teir~oignage s'a\vre cuncordant el ediliant : vraiment frire Dequidt fut un excellent Coadjuteur de la Mission.
14 mai. - La J.A.C., dans la vaste enceinte du Stace au
Parc-des-Princes,par un Congres national, souligne ses \ingt
ans d'existence. Cies mnes dt \aillants ruraux 'Jeunesse Agricole
Chr4tienne), missionnaires et Sceurs les reucontrent et "es 6paulent en ces champs, qui demeurent toujours, en lout premier
lieu notre lot.
A la Maison-Mere, avec un notable contingent de cur-s de
la campagne, avec nombre d'aumoniers feddraux. nous logeons
une douzaine de jeunes agriculteurs, que nous amiene et d&pose le ze~e averti de M. Rivals, cure de Cuvry, oi, depuis vingtcinq ans, it d6pense la flamme de son zele toulousain de Revel.
D;ans Paris, nombreuses sont les maisons de Sceurs qui accueillent, elies aussi, quelques-uns de ces soixante-dix mille
congressistes que 1'excellenle tenue, la discretion et 'opulente
sante nous signalent, non moins que leurs insignes, dans les
rues. 6glises et le m6tro de la capitale.
A la Maison-Mere, en cette fete de Jeanne d'Arc, notre nouveau pr-tre, M. Tordet. chante sa premiere grand'messe.
19 mai. - Enterrement de M. Jean-Baptiste Lachat. Le soirmrnme. la conference hebdomadaire rappelle des traits et I'aspect des vertus de notre cher dofunt. Durant quelques minutes,
frere Chaillan, infirmier, et M. Scamps, qui a connu ce confrere lors de son sdjour en Equateur, doroulent leurs observations sur cetle edifiante et simple existence. AprBs trente et un
ans 4e s jour h I'infirmerie de Saint-Lazare (il yv tait enlre en
9199 M. Lachat vient de s'y 6teindre... plus que jamais e'est le
mot qui convient. II y a surtout donne les plus beaux exemples
d'amabilite. de piHtO, de patience, de conformit4 k la volontd de
Dieu. Atteirt d'un decrochement de la mAchoire. obstinement rehelle A toute medication et a tout soulagement, M. Lachat a v6cu
neanmoins fort content dans ce perpetuel malaise. Toujours utilement occup6 et soutenu par un remarquable esprit de priire.
ii n'a jamais senti le moindre ennui. Grand devot de la Vierge
qu'il avait connue et aimde. tout enfant, en son sanctuaire
de Valfleury, M. Lachat se fit, en ses dernieres annees rPap6tre enthousiaste de Notre-Dame de Fatima. II nourrissait en
outre une spdciale ddvotion a l'endroit de sainte Th6rBse de
.isieux, dont la statue se trouvait en sa chambre et dont le
:ayonnement inspirait et aurdolait sa vie de silence et de priere.
Avec Thdrese, M. Lachat se sentait lid par I'obligation d'interceder pour les missionnaires et pour tous ceux qui se dppensent d:ans les oeuvres et au milieu d'activit6s accaparantes et fi&Vreuses. Sur la fin de sa vie, 6puisd, quasi andanti il avouait ne
pouvoir m~me plus reciter en entier un simple Ave Maria ; mais
alors. dans un mot charmant et un esprit d'enfant, il se rdfugiait
aver confiance dans l'essentiel et deux cris du coeur de cette
priere k la Vierge : Ave, ora. Salul, I Priez !
Durant toute sa vie et spkcialement an cours de son exceptionnel sejour h I'infirmerie, il vdcut dans l'humilitd et le
silence : allant et venant, tout a ses petites affaires sans gnner
qui que ce soit, sans bruit, mais non sans un reel et surnaturel
m6rite. Ce fut un modeste, un saint pretre de la Mission. La petite Compagnie, la Maison-Mere en out connu plusienrs dans
le passe et en connaissent encore d'autres dans le present. Ils
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constituent relte arI1ie pacitique et pacitiante ; ils contribuent
ai ce climat de s6r6nitd el de calne, a cette atmosphere de simplicite et d'humilite, tout A fait dans la ligne des vertus vincentiennes. A leur c6cL et dans leur rayonnement ii fait bon vivre,
car on y sent des hommes de Dieu.
M. Lachat, n6 a Saint-Etienne, le 24 juin 1869, a toujours
ýt1 ce qu'annonCait en 1891. le Superieur du Grand S6minaire
de Lyon (Saint-Irinee). M. Lebas (1), ecrivant alors au T.H.P.
Fiat, appuyait et prdsentait ce jeune sous-diacre qui souhaitait
alors son admission dans la famille de saint Vincent. <<Lyon,
"P juillet 1891... M. Lachat est un sujet qui ne ddpasse pas, sons
ie rapport de I'intelligence, Ics bons ordinaires. Mais pour la
vertu, la piedt, le bon esprit, l'obdissance, c'est ce que nous avons
de neilleur. Je vous l'offre done en toute confiance, et j'ajoute,
Monsieur le Superieur gyneral, que son attrait pour votre Congregyaion me parait venir de Dieu. Je ne me sdpare pas sans
regret de celui de nos enfants qui me donnait le plus de consolation, mais c'est joie pour moi de vous envoyer un sujet d'une
si grande valeur. J. LEBAs, Sup. du Gr. Sdm. >
Dans ces mots si denses et si sOrs de diagnostic oh I'on
sent la plume du futur Superieur gtneral de la Gompagnie de
Saint-Sulpice, on reconnait parfaitement portraitur6 notre cher
confrere, tel que plus de cinquante ans de vocation n'ont cessd
de le montrer et de L'affiner.
Aprcs son. ordination sacerdota!e. revue en la chapelle de
la Maison-.Mre des mains de Mgr Coqset (ie 19 mai 1894),
M. Lachat fut place au Grand Seminaire de Sens : il y demeura
quelque six ans. Apris une annie de Dax, il pril, en 1903, le
chemnin de 1'Equateur oih tous ceux qui 'ont connu, nous le dBpeignent touth son devoir, bien simplement, animd de delicate
charite, de serviabilite inlassable, de ddvouement sans borne
pour ses chers Equatoriens. Ma'grd un bredouillement humiliant et incoercible, lors des pri.res, ces enfants appreciaieat fort
leur professeur, car cet Age. partout sans pitid, se rendait naanmoins bien compte de tout ce qu'il y a\ait de magnifique gen&rosite en cette Ame simple et toute en Dieu.
Toute sa vie, M. Lachat a realis6 cet ideal entrevu des le
27 juil'et 1891. lorsque, ecrivant au T.H.P. Fiat, il le remerciait
de son admission et se rejouissait de I'orientation de sa vie qui
d'avance le remplissait d'aise et de gratitude : Je crois que je
trourerai d Saint-Lazare le bonheur de ma vie et la sanctification de mon dine. Je m'efforcerai du moins de decenir un digne
enfant de saint Vincent de Paul et j'espere que le bon Dieu me
(1) M. Jules-Joseph Lebas. n6 A Lievin (Pas-de-Calais), le 21 septembre 1827, 6eait ordonnt' pretre & Arras, le 20 mai 1853. Pen apres
il obtenait son admission h :a Solitude d'Issy, noviciat des Sulpiciens.
Professeur aux Grands Sdminaires d'Arras (1854-1858), d'Angers
(1858-1861), de Paris (1861-1866), et Superieur de Bourges (18661875), il Stait place A la tele du Seminaire Sainte-Irenee, a Lyon, en
janvier 1875. 1 y resta vingt-sept ans durant, et y manifesta, au td
mnoignage du cardinal Coullid, a les lumieres de sa sagesse, la nettet6 de ses decisions, le calme et la moddration de son esprit -. Sa
superiorite intellectuelle, la droiture de see intentions, son esprit
surnaturel, et un profond amour des ames sacerdotales, le designaient
parnmi plusieurs autres a prendre la charge et succession de M. Captier, Superieur general d6missionnaire de Saint-Sulpice. Trois ans durant, il exerca cotle charge et mourut saintement le 15 novembre
1904.
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donnera les grdces qui me rendront entre ses mains un instrument de sanctification et de salut pour les dtmes.
La grace et les effotts de M. Lachat, c'est 1'essentiel de son
exemple, ont r6aiis6 ce noble rAve d'ardente jeunesse.
24 mai. - TrAs discrtemnent et quasi a l'improvisle, M. Sean
T. O'Kelvy. President de :a Republique irlandaise. de relour de
son pelerinage A Rome, rend visite h la Maison-Mlee, accompagna de Mi. Cremin ministre d'lrlande en France.
De passage a Paris. oh M. Vincent Auriol. President de la
Republique francaise. vient de lui conferer le cordon de Grand
Officier de Ia Legion d'honneur. M. O'Kelly est recu, rue de SEvres, par Notre TrBs Honore PAre, qui le conduit a la chapelle
aupros des reliques de saint Vincent. qui a tant et si efficaremeni aim6 l'Irlande.
Avant ce rapide contact avee la Maison. c'dtait la visite au
140, rue du Bac : A la chapeile de la M3daille et
la Maison.Mre des Filles de la Charild. Soeurs et confrires d'Irlande. chers
a saint Vincent et . nous tous, formaient une escorte d'honneur
invisible A l'illustre et grand chretien, actuel President de :a
Republique irlandaise. Buideacas le Dia. Deo gratias !
11 juin. - Arrivie de notre confrere Ogyptien, I'6evque titulaire de Sais, Mgr Stdphane Sidarouss : le Stephy de jadis.
diminutif familier et affectueux, a fait place au Stphaaie protocolaire. Tel nous I'avons connu, tel nous le revoyons : simple.
digne, affable, patient, portant dans ses paroles et dans son cour
le souci de la charge dont il est revetu. Confratermellument et fa-milibrement nous evoquons le souvenir d'un passd encore tout
recent. Son sejour A Paris, de 1933 a 1935 : ses 6tudes A Dax,
ofi il recoit la pretrise le 2 juillet 1939 son travail au Grand
Seminaire d'Evreux, neuf mois durant
l'incendie, les bombes.
et la ruine totale de cetle maison en mai 1940 ; son sejour ii
Beauvais, refugi6 a Monimagny ; puis. durant l'occupation allemande du pays en 1942. les semaines de rCsidence survei:l·e
dans le calme de Saint-Honor6-les-Bains (Nievre). Et depuis
quatre ans. le revoilA en cette ch6re Egypte qui apostoliquement lui tient . coeur. L'Egypte, cet eternel don du Nil qui, sur
ses bords. groupe, occupe at nourrit la plus grande partie des
dix-neuf millions d'habitants du pays, entass6s sur les quelque
douze mille trois cent soixante-sept kilombtres carr6s de terrains utiles, tandis que plusieurs milliers de nomades arpentent
sans fin et sillonnent la vaste scene de ces rochers et sables
arides. 6pars et ensoleilles sur plus de neuf cent quatre-vingt
mille kilomntres carr6s !
Toujours animne d'esprit religieux, cette Egypte connait,
au point de vue catholique, de nombreuses Communautis de religieux et de religieuses, non pas que I'apostolat y soit spdcinlement facile, mais parce que cette terre. arrosde par le sanz
de Qes antiques martyrs, attire la sympathie car la foi y est
enracinAe et les chretiens recoivent les missionnaires comme des
6ternels messagers de la bonne nouvelle. Sur cette terre d'Egypte.
nombre de rites y vivent c6te a cOte, bizarrement emmel6s avec
leur clergA et leurs 6v&ques.
Les Coptes catholiques forment 1'lWrment purement 6gyptien el autc~hione ; is possadent leur hierarchie. le patriarche,
Sa Beatitude Marc II. trois 6veques suffragants et un auxiliaire
patriarcal. notre confrere Mgr Sidarouss qui dans le Delta,
donne ses soins et son attention a ia direction et bonne marche
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du Siminaire de Tanta : espoir de demain. Spes mcssis in semine. Le clerg6 cople compte quatre-vingts prCtres, charg6s de
quatre-vingt mille fidiles, et dune communault de religieuses.
Les Grecs catholiques ont deux 6veques, et des Vicaires patriarcaux : ce lergd s'occupe d'environ trente mille fidcles de rite
byzantin. Les Armmniens catholiques out de m6me leur 'evque,
leurs moines m6khitaristes et quelques religieuses. Les Maronites, sous la direction de Mgr Dib, ancien professeur Lla Facult6 catholique de Strasbourg groupent des moines et nombre
de fid4les. Les Syriaques ont deux 6v~ques et quelques pretres.
et les Chaiddens, un Vicaire patriarcal. Quant aux Latins, le
Saint-Siege a constitu6 pour eux trois Vicariats apostoliques,
administrds par trois eveques : Vicariats d'Egypte. du Delta du
Nil et du Canal de Suez. Jusqu'ici religieux et religieuses de rite
latin. ainsi que les Europ6ens, se trouvent toujours sous la juridiction des Eveques iatins. soumis pourtant dans le pays a la
Sacr.e Congregation pour I'Eglise orientale.
A cotd de ces catholiques qui ne depassent pas, notons-lc,
le nombre de deux cent mille Ames, vivent des orthodoxes de
divers rites : copte avec leur Patriarche Youssab II, et une quinzaine d'dv4ques, grec avec leur patriarche Christophoros IV, et
quatre 6dvques ; armenien, syrien et chaldje.t. Cei ensemble de
rites totalise, avec les protestants, plus d'un million d'ames.
Mais la majorite des dix-neuf millions d'Egyptiens. est depuis
des siecles. musutmane.
Malgr6 le grand nombre de rites catholiques, malgre le zBle
des pretres et religieuses, les oeuvres demandent et appellent
sans cesse du renfort. C'est ainsi que les Filles de la Charitl
suffisent A peine aux quatre h6pitaux qu'elles dirigent en
Egvpte : Alexandrie. Le Caire, Ismailia et Port-Said. Au debut
de ce mois de juin 1950, vient de mourir a Port-Said ma Soeur
Jones une vraie et sainte Fille de la CharitO, qui durant de
nombreuses annees. a dirig6 ce grand hipital du Gouvernement
&gyptien. A l'occasion de sa mort, la gratitude gdndrale lui a
fail d'emouvantes funerailles avec honneurs militaires, assistance du Gouverneur de la Place, des m6decins, etc... En la cathedrale de Marie-Reine-du-Monde, I'absoute fut donn6e par
M. Judge, Sup6rieur de la Maison d'Alexandrie.
Les Filles de la Charite dirigent dgalement des colliges a
Alexandrie, au Caire, A Ismailia, el les eleves y sont partout
plus nombreuses que jamais.
De leur c6t6 les orphelinats du Caire et d'Alexandrie sont
obliges de r6cuser, d'dcarter les demandes, faute de place et de
personnel suffisant. I1 y a quelques mois. la Haute Egypte a vu
enfin l'apparition des premieres cornettes, lors de I'ouverture
de la Maison de Sedfa, A quatre cents kilometres au Sud du
Caire. D'un autre c6td, a plus de deux cents kilometres au NordOuest du Caire. nos confreres install6s A Alexandrie depuis
1844 v continuent de s'occuper des Steurs. de leurs miliiers
d'~1cve's, sans ndgliger pour autant le service de leur dglise de
la Mission.
Mais, qu'est cela pour le dur labour a poursuivre, pour assurer la moisson qu'il faut inlassablement prdparer, et engranger au fur et A mesure. Mgr Sidarouss pousse le cri de I'apotre :
Ati secours ; a nous les bonnes volontcs !
28 juin. - Sur !es dix-huit heures, la FIlche d'Or qui, sans
arr•t, joint rapidement. Calais h Paris. nous ramene comme
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prdru. Notre Ties Honiord Pere S'altery. 11 nous avait quiltli le
9 juin. au lendenain de sa frte onomastique, pour un voyage en
Angleterre, h Mill-Hill et on Irlande. Apres diverses visites aux
iaisons de la verte et sympathique Erin, aprbs un s6jour &
Cork. en son attirante batisse de stvye ndo-gothique, il n'a garde
d'oublier de pasiser a C(lenart (Arkluw). la nouvelle maison d'etules de la Province, ddlirieusement installee dans le calme et la
solitude campagiiarde. Enlin, en ce dimanche 25 juin, A Blackrock, c'est la bdnddiction chez les Filles de la Charitd, de la
nouvelle chapelie du Seminaire Sainte-Catherine-Labourd.Monseigneur I'Archevkque de Dublin procLde a cette cdermonie et
Notre Tres Honord I~'re, au cours de la messe, adresse quelques
mots d'ddificalion. Accouiues de divers centres d'Irlande des
Enfants de Marie, toutes de bleu habilldes, avec leurs precieux
voiles de dentelles. remplissent une bonne partie de la chapelle.
Sympholnie de couleurs celestes sur tout un fond de seyantes et
voyantes cornettes. Dans I'assistance, on souligne une nouveaute
quasi inusitee en Irlande, en semblable occurrence. S'inspirant
en effet. de I'amour vincentien des humbles, les Sceurs ont eu h
cceur d'inviter 4 la cdremonie la trentaine d'ouvriers et tacherons qui ont edifid le charmant et pieux sanctuaire... Ainsi
pourvu d'un cwur tout neuf, la maison, domaine de Marie, Donardagh, va poursuivre sa tAche formatrice sur de nombreuses
et solides vocations irlandaises a !a cornette des bonntes filles
de saint Vincent.

30 juin. -- Cloturant I'ann6e scolaire 1949-1950, notre confrere Mgr Sdvat. qui a confdrd hier soir quelques tonsures, paracheve son ceuvre, ce matin, au cours de sa messe, par quelques Ordres mineurs. Multiplica gentem ! Seigneur. des vocations !
Fernand COMBALUZIER.
CHATEAU-L'V~QfiUE
(7 mai 1950)
Pour des raisons locales et particulibrement pour favoriser
le pelerinage traditionnel et annuel des Conf6rences de SaintVincent de Paul, A ChAteau-l'Eveque, les fetes du trois cent cinqualntibme anniversaire de I'ordination sacerdotale de notre
Bienheureux Pere avaient etd fixdes au dimanche 7 mai 1950.
Malgrd la surcharge de ses occupations, Notre TrBs Honord
Pbre avait bien voulu r6pondre au ddsir de ses enfants et rehausser de sa prdsence l'hommage rendu A saint Vincent. Le
samedi matin 6 mai. il s'acheminait vers Pdrigueux.
Chateau-l'Eveque ! Courte haite du train. La barbe en
pointe, un large sourire I'illuminant, le bon Monsieur Rolland,
veteran de Chine, et aumOnier de la maison de retraite, se prdcipite d'un pas alerte au-devant des wagons, et porte au v-ner6
voyageur le premier souhait de bienvenue du Pdrigord.
Un quart d'heure plus tard. Notre TrBs Honord Prre arrivait en gare de Pdrigueux, accueilli par M. Contassot, SupBrieur
du Grand Sdminaire. et M. Blanchandin, son confrere. Une auto,
mise gracieusement A sa disposition pour le temps de son sdjour, le conduisait immediatement au Seminaire, oh profes-seurs et eleves s'appretaient a le recevoir.
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Quelques instants de repos, puis, Notre Trics Honord Pi re
s'cn fut visiter nos Scours de la Ville.
A la rue Louis-Blanc, prevenue par t6elphone, toute la maison Otait sous les armes. C'est entre une double haie d'enfants,
des jeunes filles de 1'eco!e technique et des bambins de la creche, que Monsieur le Superieur general, accompagnd de M. Contassot, fit son entree dans la cour de 1'6tablissenient. Filialement requ par i'active Sceur Servante et ses compagnes, il se
rendit ala chapelle, puis A la salle de communaut6, oii pendant
quelques instants, it s'entretint paternellement avec e!:es.
La maison du Toulon fut non moins accueillante. Les Scours
conduisirent leur ven6rB visiteur a leur jolie petite chapelle,
qui donne sur les ateliers du chemin de fer. II put se rendre
compte du devouement de nos Soeurs. dont le travail et meme le
repos sent sans cesse troubles par le bruit assourdissant des moteurs et des marteaux. retentissant sur I'enclume. Apres quelques minutes de conversation A la salle de communaut(. il benit
ses ch~res filles et leurs oeuvres si utiles, dans ce quartier essentiellement ouvrier du Toulon.
La ville de Pdrigueux, si riche en souvenirs historiques.
meritait elle aussi une visite au moins sommaire. Comme en
un film rapide, Monsieur le Supdrieur g6enral contempla suecessivement les vestiges des aranes romaites, les murs galloromains de I'antique enceinte. la Tour de Vdsone, cella d'un
temple i la d6esse "6suna, et I'ancienne 6glise-cath(drale de la
Cite, dont le cure se fit complaisamment I'drudit cicerone. II
convia son illustre visiteur A admirer les deux coupoles imposantes. des xr et x•e sikcles, la table pascale de 1163. inser6e
dans le mur, pr6s de la porte du clocher, les immenses retables
de bois sculptd, des xvi, xvir et xvii siecles, et, enfin, la rEcente sacristie construite par ses soins, sous le choeur meme.
AprBs la grosse Tour Mataguerre, du xv* sikcle. entrevue
sur le parcours, la cathedraie byzantine de Saint-Front, du
xir siecle, avec ses cinq coupoles en croix, retint ensuite l'attention de Notre TrBs Honord Pbre. En se rendant aux cloitres,
il jeta un regard sur la galerie des dveques et des celdbritds perigourdines, parmi lesquelles on lui signala le portrait de notre confrere, Mgr Durou, archeveque de Guatemala, qui fut. jadis
curd dans ce dioc6se, avaut son entree dans la Congregation.
D6bouchant sur la cathddrale, la cel1bre rue Limogeanne
presenta son ensemble de maisons. escaliers et portes Renaissance ; et, plus bas. sur les quais de l'Isle, c'etaient de vieilles
maisons. du xve siecle, a gauche et h droite du pont, et notamment la Maison des Consuls.
Le lendemain matin. h six heures quarante-cinq, Notre TrBs
Honord POre arrivait A Chiteau-l'Evdque. La Respectable Scour
Lautour. Visitatrice et Supdrieure de la maison de retraite, entouree de quelques Scours de la maison et de Pdrigueux, lui
souhaita la bienvenue, puis l'on se rendit A l'eglise paroissiale.
Notre Tres Honord Pere c6libra la Messe h I'autel-meme oh
saint Vincent reput Ia consecration sacerdotale. Soixante Soeurs
environ communierent de sa main. Combien ferventes, on le
devine, furent les prieres de tous !
Les Sceurs de l'infirmerie eurent leur part de joie, et elle
fut grande. Avec une bontd touchante, Monsieur le Supdrieur
gendral s'en vint A leur chevet, eut un mot particulier pour
chacune d'entre elles, et leur donna sa benddiction. Le bonheur
de nos chores Soeurs faisait plaisir A voir. Nul doute que cette
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viatique pour mieux supporter leurs 6preuves.
La visite de la naison s'acheva par la ferme et la Mission,
tandis que des vdhicules de tout genre, cars et autos particulikres, deversaient sur Chateau-l'Evgque le flot sans cesse accru
des pilerins, accourus de tous les points du PWrigord et iimeii de
la Gironde. II a týd difficile d'en appr4cier le nombre. On a
parl6 de quinze cents personnes au moins pour les ceremonies
du matin. et de plus de deux mille pour celles du soir.
Le pare du chateau, situe a quelques metres de I'6glise paroissiale, avait et6 mis gracieusement a la disposition des organisateurs du pelerinage. C'est l1. au fond d'une large alite ombreuse, bord6e d'arbrcs skculaires et de hauts talus, qui formaient amphithIetre, qu'avait e16 prepar6 le necessaire pour
les offices liturgiques.
Dans cette cathedrale de verdure, sur un fond de tentures
rouges, se dressait un autel ruslique ; a gauche, le trone episcopal ; a droite et en face I'estrade r6serv6e an Sup6rieur g6neral ; quelques banes formaient le choeur. Des hauts-parleurs.
installcs par les soins de 1'6conome du simitaire, permettraient
a la foule de s'associer aux chants liturgiques, et d'entendre
sans effort la parole des pr6dicateurs.
A dix heures, Monseigneur l'Ev6que de PWrigueux fit son
apparition, entour6 de ses trois vicaires generaux. Avec sa simplicite coutumiere, ii souhaita la bienvenue A Notre Tres Honord PWre et s'entretint un moment avec lui.
A l'appel des cloches de Saint-Front, dent les hauts parleurs
4grenaient les notes joyeuses, la foule se porta vers 1:autel. A
dix heures et demie, commengait l'office pontifical, c6lBbr6 par
Monseigneur Louis, assislM de Monseigneur Urtasun, vicaire gen6ral, de M. Delobel. Visiteur d'Aquitaine, de M. le Chanoine
Robert, aumonier des Conferences de Saint-Vincent de Paul. Un
confrere d'Angoultme et ua siminariste remplissaient les fonctiois de diacre et de sous-diacre. Pres du trone, en t manteletta , violette, Nosseigneurs Dupin de Saint-Cyr et Deffreix,
vicaires g6neraux. Face au trnne, Monsieur le Supdrieur g~idral. entour de M. Pierre, Supdrieur du Berceau, et de M. Houfflain, Sup6rieur de Dax.
M. Ancel, direcleur au Seminaire, veillait 4 l'ordonnance
des cernmonies, et les s6minaristes executerent les chants.
AprEs l'6vangile, I.Houfflain prit la parole devant le micro. Axee l'accent de conviction qu'on lui connatt, il rappela a
son vaste auditoire les bienfaits du sacerdoce dvoqua celui de
Monsieur Vincent, et dans une pathetique exhortation, mit les
parents chr6tiens en face de leurs responsabilitis reiativement
a l';closion et a l'acheminement des vocations. La foule, subjugude. dcouta, profondement silencieuse... Malgrd I'heure tardive, les communions furent nombreuses. Un repas. digne des plus fins gourmets du Pdrigord, et organisei par nos Soeurs dans leur salle de communaut6, r6unit
autour de Monseigneur et du Supdrieur gdneral, tout le clerge
present i la cerdmonie du matin.
A quatorze heures, sous la presidence de Mlgr Deffreix. directeur des CEuvres, les hommes se rIunissaient autour des
memibres des Conferences de Saint-Vincent de Paul, venus de 'a
Gironde. et des huil Confdrences perigourdines. IUs proceddrent
a des kehanges de vues.
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Apres la benediction du Saint-Sacremneit, doninde a seize
heureý;, par Notre Tres Honore Pire, dans 1'Hglise paroissiale,
archi-coinble, une ;ongue procession, oh les chants alternaient
avec !es prieres. conduisit les pelerins dans le pare du chuateau,
vers l'autel dresse dans les allees.
L'Ev&que de Pe'rigueux prit alors la parole avec sa maltrise habituelle. D'un mot delicat. ii remercia d'abord le successeur de saint Vincent d'8tre venu presider ce pblerinage :
puis, ii evoqua le sacerdocc flcond de notre Bienheureux Pere.
et termina en souhaitant aux Conf6renciers de Saint-Vincent de
Paul de se propager encore davantage pour pouvoir faire face
aux immenses d6tresses du temps precent.
A l'issue de cette journde, que Dieu lui-meme semblait avoir
voulu favoriser par un temps spiendide, qui n'eut pas de lendemain, c'est avec peine que ies nombreux pelerins durent songer au retour.
Ayant pris cong6 de Monseigneur Louis et du ceurgt,
Notre
Tres Honord Pere reprit I'auto pour regagner Perigueux.
Sur ie chemin du retour. ii entrevit, en passant, la grotte,
a flanc de rocher, o( jadis fut decouvert le cil6bre
lhomme de
Cliancelade ,, dont font elat les prthistoricns. Puis, ce fut une
visite sommaire, e, par l'exterieur, de la non inoins celbre abbaye de Chancelade, remplie des souvenirs du grand anii de
saint Vincent, le \vnerable Alain de Solminihac. reformateur
de moaasteres etlevque de Cahors, ainsi que des autres correspondants de notre saint fondateur, les Peres Garat et Vitet.
Le Se6minaire se devait de f6ter la presence sous son loit
do successeur de saint Vincent. C'Utait la premi6re fois qu'il
avait cet honneur et cette joie. Monsieur I'Econome fit bien les
choses on ce souper familial, qui reunissait A la ma me table
le P6re et ses enfants de Pdrigueux, Monsieur le Visiteur et
deux de ses conhfbres, Messieurs les Sup6rieurs du Berceau et
de Dax, M. Rolland, aumonier de ChAteau-1'Ev6que. L'annonce
d'un jour de cong6, accordU A nos chers 6l6ves, A Ia fin du repas,
fut acrueilli par eux avec enthousiasme.
La fin de ce beau jour arriva trop vite. Nous aurions voulu
pouvoir jouir plus longtemps de ia presence de notre Pbre. mais
ses occupations ie rappelaient d'urgence A Paris. II repartii par
le train de nuit.
Un mot peut rdsumer nos impressions de cette journde inoubliibte : a Pertransiii benefaciendo. , Notre Tres Honord PBre
a passe en faisant le bien. Ses fils et ses filles du PWrigord lui
en gardent une bien vive reconnaissance.
UN TEMOIN.
Des le lendemain de ces fetes, la Gazette dt Pdrigord (8 mai
1950), publiait le compte rendu suivant :
Favorisd par un temps magnifigue, le traditionnel pelerinage de Chdteau-1'Evdque a remporte un vdritable succbs. 1 est
vrai qu'on y fetait le trois cent cinquantieme anniversaire de
?'ordination sacerdotale de saint Vincent de Paul, dans la chapelle de Monseigneur de Bourdeille, eveque de Pdrigueux. Des neuf heures arrivaient en foule les pelerins, qui en
cars. qui en voiture, qui d velo, beaucoup meme & pied. Cette
foule devait d'ailleurs s'augmenter encore an cours de la journde. II y avail certes bien longtemps qu'on n'avait vu pareille
affluence a Chdteau-l'Evdque.
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L'autel avait etd montd an fond de la magnifique allie du

chdteau, aux arbres cenlenaires. Chines et fayards faisaient une
somptueuse couronne au clerg6 et aux fidBles pendant la messe
pontificale, au cours de laquelle les chants furent exdcutds par
le Grand Siminaire de Pdrigueux, en presence du Tres lonord
PAre William Slatlery, Superieur Gdndral des Pretres de la Mission, plus connus sous le nom de Lazaristes, du Provincial d'Anyguldme, et du Superieur du (( Berceau de Saint-Vincent de
Paul ,. Le sermon fut donnd par le Pere. Houfflain, Supdrieur
du Scolasticat de Dax, qui, d'une roix vedhmente, magnifia le
rdle du prdtre. cdldbra le sourenir de saint Vincent de Paul, formwleur de prdtres, et prceisa le devoir des parents dans le respect des vocations sacerdotales.
A midi, les pelerins s'e'yaillrent dans les ombrages du pare,
i la rcseraie, a l'ombre du chdteau, au bord de la Beauronne
pour le repas champitre tird des sacs.
Pittoresque spectacle que celni de ces centaines de piqueniqucurs parsemant les pr6s, aecc des guirlundes d'enfants et la
notA candide des coiffes des rc'ieiciuses de la Charitd, filles de
Sidt-Vinccnt de Paul !
A quatorze heures eut lieu une rdunion des hommes autour
des confrtres des Confirences Saint-Vincent de Paul de la Dordogne et de la Gironde. On dchangea des iddes ; on fit le point ;
on fit part de ses experiences. II apparut que parmi les neuf
Conferences de la Dordogne, ce sont les trois Confdrences de
Bergerac qui deploient la plus grande activitd. Elles ont su s'assurer un budget solide, s'ingdniant & trouver toujours de nouvelles sources de charitd et mettant au service des pauvres tout
leur ceur et toute leur imagination. Vestiaires, colonies de vacances, soupes populaires : rien ne manque au programme de
leurs rdalisations.Ce contact et ces echanges d'iddes furent done
profitables d tous les audifeurs.
A seize heures, une benddiction solennelle du Tres Saint
Sacrement fut donnde c I'dglise paroissiale,suivie d'une procession dans le pare. Dans la grande alle,
devant l'autel, S. E. Monseigneur Louis prit la parole. Avec son Eloquence accoutumde. il
remercia M. le Superieur Gdneral des Pretres de la Mission
d'etre venu se recueillirsur les lieux memes oh ( Monsieur Vincent a devint pretre. 1 ddgagea en saint Vincent la figure du
vrai pretre et aussi du f6rmateur de pretres. II souhaita aux
Conferences Saint-Vincent de Paul du diocese de s'augmenter
de facon d faire face aux innombrables besoins de noire temps.
Enfin, dans une pdroraison pathetique, it dvoqua le miracle sans
cesse renouveld de la charite chrdtienne venant au secours des
miseres et des souffrances.
En rdsumd, belle reussite que ce p.lerinage, dont ii faut fdliciter les Confdrences Saint-Vincent de Paul.

ALLEMAGNE
M. GUILLAUME STIENEN
La pr6sente notice biographique est destin6e h fixer la mdmoire d'un pr6tre, connu bien plus que de nom d'un grand nombre de confrh'res au deli de nos frontieres, vu qu'il reeut sa
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formation sacerdotale a Panningen, Paris et Rome. vu que,- i
Rome, durant quelques anndes, il occupa la charge d'assistant
de la Maison internationaie. vu enfin qu'il ful Visiteur de la
Province d'Allemagne, de 1932 h. fI46. Done. tout porte a le
croire. ces quelques lignes intdresseront an moins tlous ceux
qui, tant soit peu, ont coloyd M. STIENEX, dans le cours de sa
vie.
II n'est pas deplac6 d'attribuer a M. STIENEN la rputation
d'un homme remarquab!e pour son intelligence pinetrante, un
esprit critique de bon aloi. et surtout de vastes connaissances.
Rien d'6tonnant ! Le bon Dieu lui avail prodigu6 des talents
eomme au serviteur favorisd de I'Ecriture. Bien que d'origine
allemande, il fut revu a WVernhout et v fit de bonnes 6tudes
seco-ndaires. Aussi garda-t-il de cette cole et de :es clers maitres d'alors un excellent souvenir, toute sa vie. Une circonstance
seinble avoir encore perfeclionn6 son sens critique innd : l'tude
a Rome du droit canon. Entin, n'oublions pas que, mis en contact presque journalier avec une matiire qui exige imperieusement une grande precision d'esprit, M. STLENEN. fut nHcessairement amend a tout \oir d'un cil et d'un esprit critique. C'.tait
si vrai que, mime en conversation, rien n'eltait plus difficile que
de lui faire accepter des idees on des faits suspects ou appuyes
par des raisons tant soit peu faibles. Par contre, combien ses
conversations etaient fructueuses pour tout !e monde, surtout
pour les jeunes confreres ! Combien c'6tait parfois ddlicieux !
Du reste, sans vouloir faire ftalage de ses riches connaissances litt6raires, linguistiques, tlihologiques el canoniqucs, et de
sa grande experience, surtout pour les choses de la Congregation, il brilla, dans le meilleur sens du terme, et devint ainsi tres
facilement centre de la conversation. Maisa cela rien de grandement 6tonnant. Car, on a constatL
maintes fois. 1M.STIENEN
gardait sa pr6dilection pour les livres et revues traitant a fond
les questions soulevees. Lui. de son c6ol, souvent la p:ume a la
main, il s'y adonnait avec son esprit pendtrant el critique, et
, digdrait , vrairnent et s'assimitait les iddes et les problimes.
II suivait, en outre, toujours avec un vif initdrt, I'ensemb:e des
questions religieuses - et mmie un grand nolmbre d'autres trait6es de notre temps, dans les grandes revues. Son journal de
predilection fut, semble-t-il. I'Osservatore Romano. Aussi, au
lendemain de la mort de M. STIENEN, le Cardinal-Arch evque de
Cologne, Mgr Frings, depuis longtemps son ani. tcriv;iit a son
sujet les mots suivants, qui en disent long : < Je garderai du
cher M. STIENEN un souvenir reconnaissant pour son esprit touenvers I'dglise, et son profond esprit de
jours Bveill, sa fiddeito
ologe flatteur, mais combien mdreligion. , C'est lI, certes, un
rit6 !
le fut i un
Canoniste distingud, on peut dire que M. STIE-N
trBs haut point. A vrai dire, it resta et s'avdra canoniste, de
corps et d'Ame ? AprBs avoir couronn6, a Rome meme, ses fortes 6tudes de droit canon par le doctorat, il enseigna cette matiere d'abord, avant 1914, au Grand SBminaire de Galtagirone
en Sicile, et ensuite, a Niederpriim, apres 1920. quelque temps
tout au moins. Mais c'est surtout dans le travail acharn6 d'une
quinzaine d'anndes, qu'il donne toute sa mesure de canoniste.
comme juge prosynodal de Cologne et d'Aix-la-Chapelle et, depuis 1948. comme Vice-Official a l'Officialit6 de Cologne. Afin de
s'acquitter. comme il le fallait, de ces fonctions ddlicates. it y
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apporlait vrailmentt toute sa science et tout son coeur. C'est ce
qu'on n'ignorait pas en haul lieu. D'autre part, sa lettre db
7 d6cembre 1948. au Cardinal de Cologne. d6voile nettement les
sentiments qui animinrent e cher confrbre au moment, oi I'Archevqu6e le normaail Vice-Official : a Eminence ! Le document
solcnnel, par lequel Votre Eminence a daigne me confier l'of.
fice de Vice-Official du Haut Tribunal MVtropolitain est ddjd de
tature a me rappeler I'importance que je dois y attacher. Par
les travaux r'fficialite
it
archidpiscopale qui m'ont dtd coufids
jusqu'a prdsent, j'ai constatd, eyalcment, ia c6te de son importance. la responsabilite inherente a Ioffice d'Official ou de ViceOfficial. En dehors de cela, je vois clairemcnt dans cette nomination, ti ma grande satisfaction, an signe de bienveillance et
de confiance de ta part de mon evique. Je m'estirme heareux,
sur mes vicux jours, d'avoir encore l'occasion de me rendre
utile au service de I'archidiocese. La Providence a tout arrange,
pour que j'aic cu m'occuper. dans ma vie de prdtre, davanlage
du droit canon que d'autres branches du saint ministere. Mais,
en derniire analyse, I'administrationde la justice, c'est aussi du
ministtre, qui, comme la justice divine, suppose l'amour divin.
Je tiens A assurer Votre Eminence que je ferai tout mon possible pour justifier les esperances que Votre Grandeur met en
moi... n Voilh les principes qui guidaient M. STINENE dans le travail si d6licat de Vice-Official. I1 v a pleinement r6ussi. Voila
pourquoi un pr6lat haul plac6 de la metropole a pu ainsi caract6riser I'activitd de notre confrire comme canoniste : Le cher
defunt a bien n'mirit de 1'archidiocese de Cologne. ,
Une autre branche de I'acnvit6 de M. STIENEN m6rite d'Atre
mentionnee ici ; a savoir, sa cooperation aux oeuvres de la Socidt6 allemande de Terre Sainte. II est sfr que ce cher confrere
aimait grandement la Palestine, oi plusieurs confreres de la
Province d'Allemagne avaient travaill
des dizaines d'ann6es,
el certains avaient mnme consacrA une longue vie tout entiere
aux ceuvres de cette Soci6td. A un moment donna6 on eut m6me
I'impression aue M. STINEN souhaitait fort 4tre mand6 en Palestine, si les circonstances politiques ne s'v fussent pas opposees. Cette pr6dilection pour la Palestine, il I'avait surtout res,entie depuis le jour, oi personne!lement il avail connu ce pays,
.il'occasion d'une visite canonique. Rien d'6tonnant qu'il ait eu
voix et s6ance dans le Conseil g6nnral de cette Socil16, et que.
jusqu'h sa mort. ii se soil intfress6 au sort de ses Instituts ; il
redoubla son affectueuse attention, particulibrement lorsque la
guerre de Palestine battait son plein. II est done tout a fait
compr6hensible que le Vice-Pr6sident de ladite Soci6td, le prince
Salm-Reifferscheidt, ait 6crit, A la nouvelle de la mort de M. STIENEN : ( En ma qualitd de Vice-Prdsident de la Socidte allemande
de Terre-Sainte, je crois de mon devoir de vous dire, combien
douloureuse est pour nous cette mort, car le cher defunt a tdmoigne au cours des longues annles de sGn provinctalat, qu'it
s'ixtdressait toujours an sort de notre Sociedt et, en particulier
au sort de nos etablissements de Terre Sainte. Jusqu'd sa mort,
meme pendant les longs mois de sa derniere maladie, son intirdt
ne se dementit jamais, il se mettait plutdt en peine du sort de
ceite Terre bd6ne. Par consdquent, vous ccmprendrez Monsieur
le Visiteur, que cette perte nous plonge dans le deuil et que
nous lui garderons un souvenir reconnaissant au deld de la
tombe. Le nom de M. STIENEN est inscrit, en effet, cn Icttres d'or
dans la chronique de la Socidte de Terre Sainte. ,
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Entin. apres le canonisle et le fervent de Terre Sainte,
n'oublions pas le Visiteur ! De 1932 a 1946. M. STIESEN presida
conune Visiteur, aux destinees des maisons d'Allemagne. Au
ddbut, la Province prit un certain essor dans son personnel et
ses oeuvres. Mais les jours mauvais que l'on sait. arriverent subitement et semblrent engloutir tous nos travaux. Heureusement. I'homme propose et Dieu dispose ! Les dvdnement prirent
ensuite meilleure tournure. Mais cependant, sans Tlombre d'un
doute, ce furent li des ann6es extremement difficiles pour
l'Eglise catholique et les Congregations religieuses en Allemagne. Personne ne I'ignore. Rien d&s lors de plus difficile que
d'assumer la responsabilitd d'une Province. La moindre imprudence aurait pu avoir des suites fuaestes personnelles, voire la
suppression pure et simple d'une Communautd religieuse tout
entiire. A ce point de vue, par sa grande prudence. le cher ddfunt fut vraiment I'homme de la Providence. II fit I'impossible
pour dviter des conflits avec le gouvernement et le parti nazi,
et il faul avouer qu'il rdussit. jusqu'A un certain point. Mentionnons ici que M. STIENEN rendit un service signald a la Province,
en la pourvoyant a Trdves d'une vaste maison d'etudes qu'il
nomma Vincentinum. Mais 1'esprit nazi, si hostile envers Eglise
et Congregations religieuses. fit bientot sentir son influence ddlidtre sur la jeunesse catholiqu , et M. STIEN, A son grand regret. vit diminuer, peu h pen It iombre des jeunes gens du 86minaire interne, tout sp6cialement celui des firres coadjuteurs,
qui furent jadis et si nombreux et si Adifiants. Par surcrott de
malheur, au cours de la derniere guerre, nombre de jeunes gens
tombaient sur le champ de bataille. Enfin. a la suppression de
l'Ecole apostolique de Niederpruim par les potentats d'alors,
s'ajouta la destruction complete de deux maisons importantes:
celles de Cologne et de Schleiden. M. STIýENE garda mnanmoins
bon courage et pleine confiance en Dieu. ,, Durant la guerre, j'ai
admird la confiance et le calme indbranlables de M. STIENEN n,
6crit apres sa mort, le R.P. Provincial des PBres Rddemptoristes de Cologne. A tout cela, notre cher confrere vit encore la
ddbacle materielle et militaire de son pauvre pays, mais d'autre
part aussi la victoire morale et religieuse de la Sainte Eglise.
C'est avec une dmotion singulibre que M. STENEN, dedj moribond, et v aux portes de la mort ,, comme il aimait a dire
dans sa dernibre maladie, apprit que le Souverain Pontife avait
daignd lui accorder la faveur d'une bdendiction spdciale, a l'annonce de sa mort imminente. De son c6td. Son Eminence le Cardinal Tisserant, qui. depuis longtemps, 1'avait honord de son
amitid, 6crivait apres le tr6pas de notre confrere : a Je suis
tres heureux de savoir que le Souverain Pontife s'est souvenu
de lui, I'a bdni nommdment des qu'il I'a su. Je me manquerai pas,
dans ma prochaine audience, d'annoncer cette mort a Sa Saintet6. 3
La messe de Requiem eut lieu le 25 novembre 1949 en la
chapelle de nos chores Sceurs A Koln-Nippes, vu que notre propre chapelle est encore en ruines par suite de la guerre. Son
Eminence le Cardinal-Archev6que de Cologne. Mgr Frings, prdsidait ; it donna l'absoute en presence du chapitre mdtropolitain presqu'au complet, et d'un nombreux clergd. R.IP.
Trýves, le 15 avril 1950.
Jean-Baptiste MEYER, C.M.
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AUTRICHE
MONSIEUR JOSEPH GRABNER
Pretre de la Mission
(23 mars 1886-4 fevrier 1950)
Le 4 fdvrier 1950, a Vienne XVIII (WAhring), mourait, a
l'age de soixante-quatre ans, M. Joseph GRABNER, Pretre de la
Mission, Supdrieur de ladite maison, et cure de la paroisse qu,
y est annexde.
C'etait un veritable fils de saint Vincent, qui mdrite quelques lignes dans nos Annales. N6 & Graden, petit village pres de
Vienne, de parents bien chretiens, il fait ses 6tudes d'abord dans
sa famille, ensuile dans noire Ecole Apostolique, & Vienne. En
1906, il vient h Graz, pour faire son Seminaire interne et poursuivre ses 6tudes de philosophie et de thdologie.
Durant ses classes, il ne fut pas un 6l1ve exceptionnellement brillant, mais ii excella dans le ministere. Ses premieres
activitds s'exercerent . Eggenberg, village dans la banlieue de
Graz, dix-sept mille habitants, presque tous des ouvriers, o~
fleurissent pauvretd, socialisme et communisme.
C'dtait justement ce qui convenait A M. GRABNER. Homme de
grande activitW, bon coeur, humeur gaie, il gagnait tout le monde.
II ne se contentait pas de remplir ses devoirs sacerdotaux, mais
il prenait aussi grand soin des pauvres de sa paroisse, qui, apres
les deux guerres monididaes, manquaient mdnie de la nourriture
la plus n6cessaire.
Mais plus ardent encore dtait le soin qu'il prenait des ames.
L'eglise d'Eggenberg devait aussi s'occuper des soldats. M. GRABNER connaissait toutes les divisions et tous les regiments mieux
que les aum6niers militaires. II faisait son possible pour que
les soldats, avant de se meltre en campagne, vinssent recevoir
les sacrements. Ilse rendaij chez les autorites et les aumaciers
militaires. La veille du ddpart des soldats il convoquait des confesseurs de toute la ville. On peut affirmer que sans M. GRABNER, trente mille soldats n'auraient pas revu les sacrements. Ses
allocutions dtaient marquees de sa maniere pieuse et cordiale
pour encourager et consoler les soldats devant la ndcessitd de
quitter leurs parents.
Mais, autre point & considdrer, M. GRABNER dtait un pr6tre
populaire, fort actif au dehors, mais en meme temps Lazariste
r6gulier et comme il faut. Chaque jour, meme quand il avail
travailld jusqu'd minuit, il Rtait h quatre heures et demie A la
chapelle pour ia meditation et, comme Supdrieur, il prenait soin
que les autres aussi fussent presents. Si l'un ou l'autre manquait, il allait le rdveiller.
Pour tout ce qui concernait la Congr6gation, il avait le
plus vif intdrAt. Lorsqu'en 1935, le TrBs Honord PBre Souvay
passa par I'Autriche pour se rendre en Hongrie au Congres des
Dames de la Charitd, M. GRABNER demanda la permission de 1'accompagner avec M. le Visiteur, et au retour ii menait M. le Supdrieur gdndral & Eggenberg pour lui faire voir sa Communautd
et sa paroisse. Le TrBs Honore Pere en fut tres ddifid.
Mais en 1938, survenait le regime a nazi n, auquel ddplaisait naturellement la grande activit6 de M. GRABNER. Un pretexte fut vite trouvd et notre confrere fut contraint de quitter
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son cher Eggenberg oi il avait travaill6 pendant vingt-scpt ans.
Place h Vienne XVIII (Wiihring), ii y fut Inonim6 Supdrieur. Mais, hdlas ! le 12 mars 1945 la maison bombardee fut
compltlement detruite. Comme par un miracle, il dchappait A la
mort, rifugid dans la cave avec quelques confreres, tandis que
quatre autres pretres, une Sceur.et une femme restaient ensevelis sous les ddcombres. Epreuve bien grave ! II failait alors trouver un togement pour la maison et le presbyti•re, et reparer
I'dglise tres endommnag6e (lous !es vitraux etaient pulvrists);
mais ce qui mina et rompit ses forces ce fut surtout la douleur
caus6e par la perte de ses confrbres. En mai 1946, il eut une
premiere attaque d'apoplexie.
Malgrd les avertissements et recommandations de ses Supdrieurs, it ne s'dpargna pas, et continua de travailler pour sa
chore eglise. Helas ! les attaques d'apoplexie survinrent coup
sur coup. Soign6 A Vienne et h la campagne, ce fut, helas ! en
vain. La derniere annde, il fut contraint de s'aliter, rude epreuve
pour un homnme de travail et d'activit6. I rdpetait souvent :
c Seigneur, que votre volont! soit faite ! , Plus souvent encore,
0A Marie concue sans
il s'adressait A la Vierge en redisant :
pdch6, .priez pour nous qui avons recours a vous. w I1 rebut
pieusement les derniers Sacrements et quand vint I'heure supreme, un sourire 6claira sa figure et doucement il s'endormit.
A Vienne, le Cardinal Innitzer, prdsidait lui-meme les obseques, entour6 de nombreux pretres (confreres ou s6culiers),
en presence de toute une couronne de Filles de la Charitd et
de fideles.
A Eggenberg. oil il avail travaill6 vingt-sept ans durant,
les paroissiens demanderent que M. GRABNER y fut inhume. On
acceda A leurs 16gitimes desirs.
L'6veque de Graz, Mgr Pawlikowski, prdsidait ; le doyen.
Mgr Fabian, prononga 1'Mloge funebre. Puis le convoi se dirigea
vers le cimeliere de la ville, oil le corps de notre confrbre repose aupres de ses parents et de ses chers paroissiens.
Charles SPIEGEL, i.p.c.m.
Visiteur.
ISTANBUL
MONSIEUR PAUL KERGOZIEN
prdtre de la Mission
Pour la troisieme fois en moins d'un an. la mort a prdlevd
son tribut sur les Pretres de Saint-Benoit. Apres M. Levecque,
le SupBrieur, M. Jammet, le sage conseiller, voici que ]'Assislant.
M. Paul KERGOZIEN s'est endormi dans le Seigneur dans la
soixante-douzieme ann6e de son Age et la cinquante-quatrinme
de sa vie religieuse, le 20 janvier 1950.
Son nom, dont une vague consonnance armdnienne faisait.
illusion a plusieurs, indiquait bien un authentique Brelon de
Quimper-Corentin, de cette Bretagne, dont la foi traditionnelle
est comparable au granit de son sol. Orphelin de bonne heure.
il fut place A l'Ecole Apostolique des PNres Jdsuites de Poitiers.
Il y fit d'excellentes dtudes, et en entrant dans la Congregation
de la Mission, le 13 septembre 1896, il montrait deja ce caractere
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s6rieux, celte prdcision d'esprit mathtmaticien et theologien,
cette haute conscience professionnelle qui le distingueront sur
tous les the6tres oii la Providence le mettra en vedette. C'est
& Paris qu'il conquit son baccalaurdat ; ii e0t pu y ajouter le
championntl de football. HonorB du sacerdoce le 28 mai 1901,
les seminaires de France dtant alors fermds a la Congregation,
c'est vers I'AmBrique qu'il fut dirig6.
Le Sdminaire de Diamantina (Minas Geraes), fut son premier
champ d'apostolat dams les belles oeuvres du Brdsil. La guerre
de 1914 le rappela en France : il servit dans I'artillerie, honorant
son sacerdoce dans son devoir patriotique. Blessd & son poste le
20 mai 1917. il fut cite A l'ordre du regiment : , A rempli les
fonctions d'aumonier et de brigadier du Groupe pendant les
opdrations de la Somme en 1916 et les opdralions d'avril-mai
1917. A Itujours fait preuve du plus entier devouement dans
I'exercice de son ministare. , En 1918, d6sireux de conqudrir
les diplomes de math6matiques superieures, it fut place au Semi:naire Acadnmique de Lille. C'est ainsi prepard qu'il arrixa
A Saint-Benoit en 1922. Mais Paris ne tarda pas a jeter les yeux
sur lui pour en faire le Superieur du CollBge et de la Mission
de Tehdran (Perse). La Maison-MBre I'avait r6clamd pour les
Etudes quand M. Levecque qui appr6ciait beaucoup le serieux
de son esprit et la nettetd de ces d6cisions le redemanda pour
Saint-Benoit (1929).
C'est done pendant un quart de siecle que M. KERGOZIEN
exerCa son ministere en cette ville, joignant aux graves lemons
de sciences mathematiques la direction des Enfants de Marie
et des Ccrcles d'ktudes de Sainte-Pulchdrie. A son jubild de vie
religieuse, on a pu dire :
Dc vos travaux, de tant d'efforts. de tani de soins,
L'Amdrique, I'Asie et l'Europe, tdmoins
Fondent pour vous I'ONJ.U. de la reconnaissance.
Dieu qui dprouve ses fideles serviteurs, a permis qu'une
terrible maladie, surtout depuis huit mois, I'exerot h la patience ; elle dtait sans doute la cons6quence des climats et des
vicissitudes de sa vie de missionnaire. Sur cette croix dans ie
silence et le recueillement, il acheva son sacrifice. 11 est en droit
de r6clamer les suffrages reconnaissants des bons 616ves qu'il
a formns, et de tous ceux et celles qui ont b6neficid de son constant devouement.
Arthur DROULEZ.

MONTAUBAN
La remise de la Croix de la Ldgion d'hcnneur d Swur DAUDET,
Supdrieure de l'H6pital
Le mercredi 26 avril 1950, ma Soeur DAUDET, Superieure de
l'Hdpital de Montauban, recevait officiellement la croix de chevalier de la L6gion d'honneur, au cours d'une c6rdmonie tres
simple, comme iI convenait d'ailleurs. Devant le porche de la
chapelle de l'h6pital s'dtaient groupdes les Smeurs de la maison,
auxquelles s'dtaient jointes ma Soeur Leclercq, Visitatrice de
Toulouse, et plusieurs Soeurs de la region, venues pour assurer
ma Sceur DAUDET de leur sympathie en ce jour d' (, 6preuve ).
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Toutes les autorites religieuses, civiles et militaires 6taient prdsentes : Mgr de Coureges, evdque de Montauban ; M. Leygues,
president du Couseil general, directeur de l'hlpital ; M. Gabach,
maire de Montauban ; le colonel Harry, commandant la subdivision militaire ; le docteur Guerriero. inspecteur departemenlal
de la Santd ; M. Saint-Fort-Ichon, directeur departemental de
la Population ; le colonel de Bengy, president de la Lroix-Rouge.
Plusieurs pretres, le personnel de l'h6pital, des personnes amies
remplissaient la cour. Les usages de la Compagnie des Filles de
la Charite et les prudents conseils de saint Vincent interdiseat
de faire 1'dloge des vivants, aussi ne dirons-nous pas pourquoi
ma Soeur DAUDET a sans aucun doute mdritd cette distinction.
Ceux et celles qui 'ont approchde a divers titres, n'ont 6t6 6tonnds que de sa surprise lorsqu'on est venu lui apprendre qu'elle
allait 6tre d6corde. La presse locale (m6me la tres << laique " Dgpeche) a publi6 i cette occasion des articles Blogieux.
AprBs avoir 6pingld sur I'habit gris-bleu la croix que personne n'y reverra jamais, M. Leygues prononua le discours suiYant :
a Permettez-moi de vous prdsenter, au nom de tout le personnel de cet dtablissement, mes respectueuses ftlicitations pour
la haute distinction qui vous a dtd ddcernde et dont vous avez
bien voulu me confier la remise officielle.
De ce choix, je vous en exprime toute ma gratitude, car j'ai
le sentiment qu'il est I'affirmation certaine d'une collaboration
confiante entre nous, collaboration dont j'ai pu appricier tout le
prix et 4 laquelle je rends sans rdserve un hommage mdritd.
Depuis bientdt vingt-deux ans que vous dies dans cette maison, vous avez, en toutes circonstances, manifestd tant en faveur
des malades qu'au profit de l'dtablissement lui-mdme, tn ddvouement eclaird, absolu. aliant parfois jusqu'd I'extreme iimite de
vos forces, n'ayant d'autre mobile que le devoir.
Ce devoir, vbus I'avez accompli avec vos hautes qualitds d'esprit et de caeur, et il m'est agrdable de les proclamer,aujourd'hui, au ddtriment, certes, de votre grande modestie, mais telle
est bien la vdritd unanimement reconnue.
Notre grande maison, vous la cornaissez admirablement,
comme vous connaissez aussi son personnel, que vous dirigez
de fafon si equitable et si bienveillante & la fcis.
De teile maniere que votre action a toujours dte prdcieuse
pour l'administration,aux jours faciles de l'avant-guerre comme
aux heures sombres de l'occupation - oAi vous ites restie une
digne Francaise, - comme enfin aux jours difficiles de l'aprsguerre, oi j'ai maintes fois did le timoin de vos apprehensions,
de vos inquidtudes en vue d'assurer aux hospitalises les soins
ndcessaires, en mime temps que le bon fonctionnement des divers services.
Toujours, vous vous dtes ddpensee sans mdnager ni votre
temps ni votre peine, avec un sens dlevd de votre mission charitable, avec une abudgation de vous-mdme, avec un altruisme
qui s'imp6sent au respect de tous, puisqu'aussi bien votre seule
prdoccupation est de faire le bien autour de vous. Comment,
dans de telles conditions, ne v6us seriLe-rous pas concilie 4
la fois la vdndration de vos compagnes - au ddvouement desquelles nous rendons fous hommage - et I'estime ddfdrente de
Messieurs les Administrateurs, du corps madical et du personnel de tous ordres ?

-

306 -

i'our ma part, je tiens d vous faire savoir ma reconnaissance pour la collaborationsi devoude que vous voulez bien m'acccrder, pour cette collaboration si avertic, si prCcieuse, parcP
qu'elle a pour fondement une claire vision des rdalitds, un grand
ban seas pratique, fruit d'une longue expirience des gens et
des choses, une objectivitd toujours en dveil et un souci permanrent de l'equitd pour tous.
Des lors, les pouvoirs publics, informds a voire insu, je Ie
sais, se devwient de sanciicnner une telle carriere consacrde au
bien et d la philanthropie, par une distinction honorifique qui
n'a d'autre commune mesure que sa dignitd et sa valeur socitl'.
Aussi, est-ce avec la plus grande faveur - fen ai la conviction profonde - que votre haute distinction a dtd accueillie
par tus dans cet h6pital comme d l'extdricur.
En terminant, veuillez, Madame la Supericure, agrier I'expression respectueuse de nos vwux de santd pour votre personne.. Et au nom de I'administration hospitalibre, laissez-moi formuler tn veu : c'est que vous restiez longtemps encore parmn
nous, pour le plus grand bien des malheureux et des malades et,
par cos conseils judicieux, nous aider d rgdquiper, suivant la
technique moderne, cet h6pital auquel je vous sais si atlachie.
et a poursuivre son redressement en lui donnant un nouvel essor cn vue de realiser son plein rendement hosppialier et charitable. a
A son tour. M. Gabach, prdsident de la Conmission administrative, voulut rendre hommage a ma Soeui DAUDET. Voici le
texte de son allocution :
Madame la Superieure,
Au nom de la Commission administrative du Centre hospitalier de Montauban, et en mon nom personnel, je suis heureux
de m'associer aou paroles dlogi-uses de Monsieur le Directeur.
C'est avec une satisfaction tres grande que I'administration hospitalire a accueillt l'annonce de la distinction dont vous avez
dtd l'objet. Personne mieux que vous n'etait plus digne de cet
honneur ; nul choix ne pouvait dtre mieux fait.
Nous savons tous avec quelle autoritd intelligente et delairde vous nous avez toujours apportd .votre precieux concours,
vous ddpensant sans compter pour le bien et l'amelioration de
cet hApital que vous aimez et que vous connaissez parfailement.
La haute rdcompense que le gouvernement de la Republique
vwus decerne aujourd'huifait honneur a toutes ces nobles Filles
de la Charitd de Saint-Vincent de Paul, dont vous Otes a la fois
la tdte, l'esprit et le caeur.
Tous les Montalbanais et surtout les humbles connaisseni
le devouement ddsinteressd de la communautd dont vous etes
la Supdrieure, et e qui vous avez su, pendant de longues anndes,
inspirer les plus nobles sentiments d l'dgard des ddshdritds et
des malades, pour qui I'h6pital de Montauban est yn hdvre de
paix et de repos.
Nous savons tous le bien que font nos religieuses dans les
hopitaux de France, quel tribut de reconnaissance nous leur devons.
A toutes, en ce jour, j'adresse un hommage dmu et reconnaissant.
Apr~s quoi, M. Gabach remit B ma Soeur DAUDAT une machine a 6crire portative offerte par le personnel civil de l'h6-
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pital, en souvenir de cette promuotion dans la Ldgion d'lanieur.
En quelques mots, pleins d'A-propos, Soeur DAUDTr remercia et
d6clara,,
la juie de tous, qu'elle inaugurerait aussitot la machine en c tapant , la faveur d'un jour de congi pour tout le
personnel.
La cer6nonie terminee, un vin d'honneur fut servi dans
le grand salon de reception de l'h6pital. oi les personnalites
prdsentes adresserent a ma Sceur D.ALDET leurs respectueuses
mais cordiales salutations.

ALGERIE
MONSIEUR JEAN-HUBERT HEYNEN
En 1949. la Province d'Algrie a perdu un de ses membres
les plus m6ritaots : M. Jean-Hubert HEYNEN.
II naquit au village de Linne, au diocese de Ruremonde,
dans le Limbourg hollandais, le 11 septembre 1879. 1Idtait le
neuvieme et dernier enfant d'une honndte famille de cultivateurs, oil les pratiques chrdtiennes Ctaient fidllement observees.
On y rdcitait en commun le chapelet et la priere du soir. On y
faisait l'aumone aux pauvres, et sa mere, avouait-il lui-meme
plus tard. ,a tait une vraie Dame de la Charit6 sans le savoir ,,.
Une de ses sceurs aendes entra de bonne heure en communaut6,
et actuellement, deux de ses nieces sont religieuses.
II fit sa premiere communion b. douze ans, admirablement
pr6pard par uRndigne et saint pretre, curd de sa paroisse. Deux
ans apres, comme il manifestait plus de goht pour I'6tude que
pour les travaux des champs, il entra A l'ecole apostolique de
Wernhoutsburg.
II y resta sept ans. Ses notes intimes signalent qu'il y recut
une bonne formation classique. Elles signalent surtout que,
grAce A la direction de M. Jean-Louis GRACIEUX qui fut son sup6rieur A partir de 1894, il prit gout a la solide pi6ti, aliment6e
par la communion frdquente, a une 4poque oh celle-ci n'dtait
pas encore repandue comme aujourd'hui.
Le 7 septembre 1900, Jean HEYNEN entrait a Paris, an Seminaire interne. C'dtait alors un beau jeune homme, intelligent,
laborieux, avec des aspirations pour ies missions de Chine. I1
me d6sirait que poursuivre ses eludes dans la paix et devenir
un bon pretre pour travailler aux oeuvres de la ConrTgation.
Malheureusement, on vivait alors A une 6poque difficile.
Les esprits 6taient en effervescence, les iddes modernistes pindtraient partout, s6duisant parfois les meilleurs parmi les jeu-'
nes et semant fatalement trouble dans les intelligences et division dans les coeurs.
De plus, A la suite de certaines mesures administratives et
de changements survenus dans le personnel des directeurs. aprbs
l'Assembl6e gdn6rale de 1902, un malaise grave rdgnait chez
les dtudiants. Le Trbs Honor6 Pere Fiat en souffrit beaucoup et
eut bien du mal a r6tablir la paix.
C'est dans ce climat ddfavorable que M. HEYNEN v6cut le
temps de ses etudes. Il ressentit, et. mnme fortement, le contrecoup de ces agitations intellectuelles et disciplinaires, et son
Ame se trouva plus d'une fois desemparde, se demandant oi
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6taient la Vdrite et le Devoir. Ce qui le sauva, ce fut sa pi6ti

sincere, I'amour de I'dtude et I'affection paternelle que lui temoigna toujours le Tres Honore Pere Fiat.
II recut I'ordination sacerdotale, le 9 juin 1906, des mains de
Mgr Monitey, ddl6gu! apostolique en Perse.
Bien dou6 du cote de l'intelligence, il 6tait naturellement
indiqud pour I'enseignement dans les Grands Sdminaires. Ii fut
done designe pour aller a Rome poursuivre ses 6tudes et conquerir ses grades acad6miques. II y arriva le 27 septembre 1906.
jour anniversaire de la mort de saint Vincent, ce qui lui parut
de bon augure. La maison internationale ktait alors situ6e Via;
San Nicola da Tolentino.
On sait la grande estime qu'avait sainl Vincent de Paul
pour la formation des pretres, ceuvre qu'il avait entreprise pour
assurer le fruit des Missions. C'est a cette oauvre capitale. inmporlante entre toutes, que M. HEYNEN allait consacrer sa vie. 11
devait y travailler pres de quaraante ans, sur deux thettres, en
Sicile et en Algerie.
*
**

L'Histoire dira combien les preniibres annees de notre xx'
siecle furent une pdriode douloureuse pour 1'Eglise de France.
Ce fut 1'rpoque du , Combisme ,,qui rappelle tant de tristes
souvenirs.
Ce fut, pour la Congrdgation de la Mission, la fermeture de
nos Grands Sdminaires et la dispersion d'un grand nombre de
confreres qui durent s'expatrier et s'en alter travailler a 1'dtranger.
Mais Dieu sail tirer le bien du mal et la Providence permit
que I'euvre des Grands Sdminaires, ruinde alors en France, flt
reprise dans I'Italie mdridionale et la Sicile.
Le Pape Pie X demanda, en effet, au Tres Honord Pere Fiat
de prendre !a direction de piusieurs des Seminaires de ces pays
et d'y appliquer les mdthodes et i'esprit vincentiens. C'est ainsi
qu'en Italie du Sud, les confreres prirent en charge les Seminaires de Larino, Taralto, Sessa Aurunca. Cerreto, et en Sicile, ceux de Noto, Caltagirone, Piazza Armerina et Girgenti.
Ce fut une oeuvre ingrate et p6nible, surlout au debut. On
se heurta A la difficultl de la langue, A une nourriture, moeurs
et usages souvent tres diffdrents de ceux de France.
Les ConfrBres avaient contre eux d'etre des 6trangers, et
surtout de venir plus ou moins en rdformateurs. En certaines
maisons, 1'esprit n'dtait pas bon parmi les eleves doit quelquesuns 6taient au Sdminaire moins par une vraie vocation surnaturelle que pour se faire une situation. On trouvait sur les murs
des corridors, ecrites au charbon, des inscriptions comme ceilesci : A bas les Francais ! A bas les Pretres !
C'est dans ce milieu peu engageant que M. HEYNEN arriva.
fin d6cembre 1907, au Seminaire de Girgenli, ou il fit ses premieres armes.
" Les debuts, dit-il lui-m6me, furent p6nibles, mais peu a
peu les mdfiances tomb6rent et ie rapprochement se fit entre
maitres et eleves. Dans la g6ndralit6, les Siciliens sent-de bons
enfants, la plupart intelligents m6me de moyenne supdrieure,
et, pris par la douceur, on en fait ce qu'on veut...
Quand, apres six ans passes a Girgenti, il fut placd A Piazza
Armerina, il ne put retenir ses larmes, tant il s'dtait attachde
ses elbves, et, plus d'un, parmi eux, avait les larmes aux yeux
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II ne resta que deux aus & Piazza et, en 1916. nous ie retrouvons de nouveau a Girgenti. Mais comme c'6tait pendant
la guerre mondiale, !es locaux du Seminaire avaient ete r6quisitionnes et trausforinds en h6pital militaire. Les Oleves s'6taient
transportes a la maison de campagne de Favara. lMa!gre bien
des difficultis materielles, on y vivait heureux, et M. HEYNEN
disait qu'il y serait volontiers rest6 toute la vie.
Tels n'dtaient pas les desseins de la Providence. L'horizon
politique s'6tait peu h peu rass&r6n6 en France et l'on pensait
reprendre les Grands Seminaires oil la conflance des eveques
rappelait les confreres. Des pourparlers furent engages entre le
Saint-SiBge et M. Verdier, vi: aire general, sur la question de
savoir si I'on conserverait les Seminaires d'Italie. La conclusion
fut que. faute de personnel pour soutenir i la fois les Seminaires des deux pays, on abandonnerait ceux d'Italie.
Les Lazaristes francais n'ont garde la direction de ces Seminaires italiens que pendant une quinzaine d'annees. Mais
leur oeuvre n'a pas 6td vaine, et, a leur ddpart, les dvdques se
sent plu A reconnaitre le bien qu'ils y avaient accompli. Grace
h eux, l'idde d'un sacerdoce desinteress6, embrassd par vraie vocation, est entrde dans les moeurs. D'heureuses innovations qu'ils
avaient introduites dans le regime scolaire out port6 leurs
fruits. Les pretres formis par leurs soins font bonne figure et
sont rest6s fide!es a leurs anciens maitres. Pendant plus de dix
ans. plusieurs parmi eux continuerent de leur dcrire en Algerie
et aiileurs.
*

Le depart de Sicile fut une rude epreuve pour M. HEYNEN:
son cceur dtait brisd et l'avenir lui faisait peur. Mais ii etait
g6nereux, ses forces physiques avaient atteint leur plein ddveloppement. II sut rdagir et se mit a la disposition des Supdrieurs.
II fut place au Sdminaire de Constantine ofi il arriva en novembre 1918. 11 devait y rester jusqu'en 1940.
Le Sdminaire de Constantine, confid aux Iazaristes depuis
sa fondation en 1869, et installe dans le domaine Sainte-Hdldne,
a'huit kilometres de la ville, avait etc ferm6 en 1905. On avait
bien essayd de construire un nouveau Sdminaire au fauboury
Lamy, mais l'essai ne rdussit pas et. dbs 1908. le diocdse n'avait
Splus'ni Grand, ni Petit Sdminaire. Ce ne fut que dix ans aprds,
et grAce a l'infatigable tknacit6 de Mgr Bessieres, grand ami des
a, le 27 novembre
Lazaristes h Oran, que I'ceuvre recommeni
1918. fete de la Mddaille miraculeuse.
Tout dtait A faire et' Ion partait de zdro. II fallait A la fois
bAtir la maison materielle et la maison spirituelle. Petits et
Grands Seminaristes, en tout petit nombre, vivaient ensemble
dans des locaux, d'abord sommairement amenagds, mais qui
s'agrandirent et se ddveloppdrent peu a peu jusqu'A devenir ce
qu'ils sont aujourd'hui oil il y a un Grand et un Petit SBminaire. separds, quoique voisins.
Dans cette ceuvre de reconstruction, la part de M. HEYNEN
fut considerable. d'abord parce qu'il aimait la jeunesse, et aussi
parce qu'il eut i'avantage de rester de longues anunes au meme
lieu.
Au point de vue intellectuel, spirituel et moral, il exerca
une heureuse et profonde influence. II enseigna successivement
a pen pres toutes les branches des sciences ecclisiastiques au
Grand Sdminaire, ce qui ne I'empechait pas de faire aussi des
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classes au Petit Sdminaire. devenant tour A tour, selon les besoins. professeur de latin, de grec ou de math6matiques. Pendant
de longues annies il fut charg6 de la direction et de la discipline au Petit Seminaire. Sa m6thode dtait surtout paternelle
et il clerchait a metire l'esprit de famiile parni les dieves. La
piedt n'etait pas negligde et c'est lui qui faisait aux enfants la
petite midilation parlde du matin et la lecture spirituelle du
soir. C'est iui encore qui s'occupait des sdances recreatives qui
donnent vie et entrain dans une maison d'dducation. 11 fit reprdsenter plusieurs fois des pikces fort bien rdussies.
Au point de vue materiel. les batiments actueis lui doi\ent
egalement beaucoup. II contribua a l'aminagement de la colline
d'El-Kantara, of, d'un terrain tres incline et rocailleux, il rdussit a faire un veritable jardin, grace a I'adduction d'eau qui y
a et6 Ctablie. aux murs de soutenement qui ont 6tC construits,
aux allees qui ont ete tracees, et aux plantations diverses qui
ont Wetpoursuivies.
En 1929, Mgr Thienard lui confia l'agrandissement des locaux du Grand Seminaire en les faisant sur6lever d'un 6tage.
M. HEYNEN y consacra toutes ses vacances, et grace A son activit6 et a son ddvouement, les travaux furent mends a bonne fin,
soun sa seule direction. Ayant servi lui-meine d'archilecte et
d'entrepreneur, it raalisa une grosse economie dont Mgr Thidnard
lui fut tres reconnaissant.
Cette feconde et multiple activitd portait d'heureux fruits
et le mettait en relief dans le diocese. Aussi, en 1931, le Tres
Honor6 Pere Verdier lui envoya la patente de Supdrieur du Sdminaire de Constantine. en le priant de prendre la succession
de M. Ryckewaert qui venait d'etre nommd a Nice. Mgr ThiBnard,
enchantW, lui adressa aussit(t un til6gramme de felicitations.
Mais M. HEYNEN, alors fatigu6, et qui ne tenait nullement
aux honneurs, ne crut pas devoir accepter. II fit valoir ses raisons et, a sa grande satisfaction, obtint d'etre d6charge. II continua humblement a servir dans le rang.
Cependant, toute une g6neration de jeunes pretres avait deja
passe par ses mains et avait pour lii une profonde et affectueuse
reconnaissance. I1 aimait a les retrouver et a leur rendre service dans le ministere, a l'occasion des grandes fetes qui lui
permettaient de sortir du S6minaire.
Aussi, quand it quitta Constantine en 1940, ce fut parmi
eux une explosion de regrets et, quand, aprbs sa mort, on c6l&
bra pour lui au Seminaire un service funebre, ils vinrent, en
grand nombre, lui donner un dernier temoignage d'estime et de
veneration.
**

Les dernieres anndes que M. HEYNEN passa A Constantine
furent assombries par I'6preu~e. Sa sante etait ebranlee et il
souffrit d'une crise aiguB de rhumatisme qui l'obligea 5. faire
une double saison a Dax.
Une malheureuse affaire de vol qui eut lieu au S6minaire
pendant les vacances, alors qu'il exercait les fonctions d'Aconome par interim, lui suscita aussi de gros ennuis.
II eut encore A souffrir de certaines differences de methode
dans ]a direction du Petit Seminaire dont il avait Wtd longtemps
charge. Ces divergences heurtaient ses propres idCes et ses habitudes, et sans doute le laissait-il trop voir. Dieu permet par-

-

311 -

fois ces incompruhensions entre les meilleures Anmes qui \eulent 6galement le bien.
En 1940, jugeant que son rdle etait fini i Constantine. it
demanda son changement et se retira a la Maison provinciale
d'Alger. Iln'y resta que quelques mois. Mgr Gounot. archcvque
de Carthage, qui I'estimait beaucoup pour I'avoir connu lorsqu'il
etait Superieur du Seminaire de Constantinc, !'appela aupres de
lui a Tunis pour en faire son secr6taire particulier. Mais ses
longues ainnes de professorat I'avaient peu prepare a cette
fonction. II ne parvint pas a s'adapter et revint a Alger.
**l

La guerre de 1939-1945 avant mobilise la plupart des professeurs du SBminaire de Saint-Eugene, M. HEY:EN fut place
dans cette maison'eomme professeur de morale et de droit canon. Malheureusement, les circonstances dtaient d6favorables. La
ville 4tait frCquemment bombardee et les avions ennemis semaient partout la ruine et la panique. Les 61lves furent plusieurs fois licencids et vivaient dans une atmosphere incompatible avec l'dtude.
En plus de ses classes, M. HEYNEN eut alors la consolation
d'assurer le service religieux A Pointe-Pescade, dont le cu'etait mobilis6. II y partait tous les samedis soir, confessait. disait la messe, prochait, faisait avec zBle toutes les fonctions du
culte. II a conservd le meilleur souvenir de ce ministkre qu'il
a exere6 pendant toute la durde de Ia guerre.
En 1946, I'aumCinier de Saint-Michel d'El Biar. M. Paul Dupisre, s'6tant retir6 a Saint-Lazare pour raison de santd, M. HEYNEN demanda & le remplacer dans cette importante maison. C'est
14 que la m6rt vint le frapper, le soir du 1" juin 1949.
AprBs avoir pris une 16gere collation, en compagnie de deux
de ses eonfreres qui se trouvaient lk pour une retraite aux Filles
de la Charite, ii se retira dans sa chambre. Le lendemain, comme
ii ne venait pas a l'heure ordinaire pour dire la sainte messe,
on ouvrit sa porte, et on le trouva etendu a terre, deja froid et
rigide. II avait 6td emportd par une attaque d'apoplexie foudroyante, en se ddshabillant pour se coucher. II avait retire un
de ses bas. les lunettes 6taient encore h ses yeux, le lit n'6tait
pas ddfait !
Cette mort subite n'a pas td6imprdvue. II s'y pr6parait en
bon pretre, fils de saint Vincent, ainsi qu'en temoigne son testament spirituel. On peut dire vraiment de lui qu'il est mort
les armes h la main, ayant travaill6 jusqu''- bout. Et nous pouvons croire que Dieu lui a donnd la recompense qu'il assure et
reserve A ses bons serviteurs.
Pierre VERGES.

ANTOURA
(28 mai 1950)
Au College d'Antoura, le souvenir et la gratitude des anciens
Pl#ves viennent d'dlever un monument au P. Ernest Sarloutte.
Sur cette edrdmonie, et sur quelques-unes des lemons qu'elle
enfermait, les comptes readus du quotidien franqais de Beyrouth,
Le Jour, nous fournissent d'utiles prdcisions. Les voici groupdes
en nos Annales, en suite du programme fiddlement exdcut :
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Inauguration d'un monument A la m6moire du R.P. Ernest
SARLOUTTE, Superieur du College d'Antoura, de 1911 & 1944.
PROGRAMME
1* A 16 heures : Arrivee de S.E. le President de la R6publique ; hynine libanais.
2* Inauguration du monument. Gerbes de fleurs ; sonnerie
<( Aux Morts , ; levie du voile ; benddiction du monument ;
plantation de deux pins des Landes apportls du Berceau de
Saint-Vincent de Paul par M. Pierre Benoit.
3" Prendront la parole :
MM. Nasr Harfouche, President du Comitd des Anciens Eleves : Gabriel Bounoure, Conseiller cullurel de la Legation de
France ; Salah Labaki, avocat t la Cour ; Pierre Benoit, de I'Acadimie francaise ; Cheihk Bechara-El-Khoury, President de la
Republique Libanaise ; R.P. Joppin, Supdrieur du College d'Antoura.
4" Intermedes musicaux : Marche d'Antoura, dedide an R.P.
Sarloutte ; Alsace et Lorraine ; Sambre et Meuse ; Finale.
La partie musicale sera assur6e par la musique de la Gendarmerie libanaise.
Pour preparer les esprits libanais d cette solennit, I'article
de tete du Jour, du jeudi 25 mai 1950, crdait ce climat de gratitude en cette fete du souvenir.
Dimanche, au college d'Antoura, le souvenir du PWre SARLOUTTE sera nobiement evoqud devant un monument qu'on y
e61ve a sa m6moire.
S'il faut garder toujours le culte du passe, aucune occasion
pour le manifester ne sera pius piopice que celle A laquelle Antoura convie tout ie Liban-; car le cwur meme du Liban bat
dans ces parages.
Sur les collines qui entourent Jouniu au pied de la montagne sainte, de tant de demeures de I'esprit et de la foi que les
siecles ont vu naitre, aucune n'est plus 6vocatrice qu'Antoura,
aucune n'atteste mieux la fidl6itd au spirituel et au sacr6, au
sentiment tout pur, au souffle de l'esprit. Une jeunesse libanaise innombrable est sortie de lh, formee pour la vie, solide
comme le rocher riche d'espdrance.
Le vieux collge auquel nous attache personnellement le
souvenir paternel, ou nos ascendants firent de fortes etudes, la
vieille maison ou vecut, un demi-siecle et plus, un humble convers de notre nom, nous remue jusqu'aux entrailles...
De tant d'efforts fails par l'Occident pour tendre la main A
]'Orient, par-dessus la mer, aucun n'est plus dmoivant. La culture la plus consistante. toute en racines, avec la densitd du
ch6ne, on la trouvait A Antoura avant 1870. Apres la guerre de
1870, ajoutant a sa vocation naturelle, le paysage libanais au
centre duquel Antoura Bleve son clocher prit le sens d'un paysage
lorrain
Antoura, entre la montagne et la mer, est le symbole d'une
destinee. II coordonne les forces 6parses qui viennent des hauteurs et qui viennent du large. Il est I'illustration de ce Liban,
contradictoire parce que complet, voyageur et rustique
nourri
de civilisation et hdle par l'austdritd.
Durant trente-trois anndes mdmorables, de 19t1 & 1944,
Monsieur SARLOUTrE fut le Supdrieur d'Antoura. Avant lui, le
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debut de notre age adulte avait connu Monsieur Saliege, autre
Lazariste illustre et v6n4re. Pendant trente-trois ans, A travers
les vicissitudes des guerres, les exils, les longues 6preuves, les
dangers, les douleurs, Monsieur SARLOUTTE fut un chef, sans
defaillance. II se mit a ressembler i ces chevaliers religieux
d'autrefois que connurent les m&mes chemins. Hospitaliers et
Templiers ont dQi se montrer ainsi sous I'arnure et sous le
manteau ; et nul n'oubliera a la fin, la poitrine constellde du
vieux prdtre, honord par le siecle parce qu'il etait une incarnation de la foi, du courage et de I'amour.
Dimanche. tres fraternelleinent, notre coeur sera a Antoura
(il y est d6ej). Ce que nous ecrivons, notre pere l'eft ecrit et
c'est aussi en memoire de lui que nous 1'ecrivons. II dtait attache
a Antoura par toutes ses fibres. Voili bien longtemps qu'il n'est
plus, mais nous aimerions qu'b travers la notre, ajoutant un temoignage A tant de timoignages, une parole dmue A tant de
discours ou rien d'artificiel ne se glissera, nous aimerions qu'a
travers la n6dre on entendit sa voix.
Avec tous les Libanais enfin, nous sommes sensible au geste
de I'Academie frangaise deleguant M. Pierre Benoit a ces ceremonies. M. Pierre Benoit, ami fiddle de M. SARLOUTTE et d'Antoura: ami de ce pays toujours heureux et fier de le recevoir,
ajoutera par I'honneur de sa presence, a la certitude de la pdrennit6 d'un glorieux et doux souvenir.
M[ichel] Chihal].
(Le Jour - Beyrouth, 25 mai 1950.)
L'inauguration du monument au P&rc SARLOUTrE
, Liban, terre de souvenirs et pleine de senences... »
Ce sont les mots qui nous demeuraient a l'esprit, pendant
que nous revenions d'Antoura, ces mots prononces, avec quelle
6motion, par M. Pierre Benoit, a la c6remonie d'inauguration du
monument l6ev• a la memoire du Pere Ernest SARLOUTTE. Ces
mots que nous avons retrouves dans ces pages si vivantes consacrees par Maurice Barres A Antoura dans Enqudte aux Pays
du Levant. Mais it est aussi une phrase du President de la Republique qui, A elle seule, est le plus bel et le plus juste homl'ceuvre et a la personnalit4 des Lazaristes et de
mage rendu
tous les missionnaires : , Vous ktes avant tout romains, francais et libanais ! a N'est-ce pas dans ces mots tout I'etat d'Ame
des religieux frangais dont les beiles figures ont nom Mere Gelas,
Pere Cattin, PBre SARLOUTTE et d'autres encore ! Aussi il n'dtait
pas 6tonnant de voir tout le Liban present a I'inauguration du
monument 6lev6 a la m6moire de l'un de ceux qui se donn&rent a rne des plus belles oeuvres constructives : celle de fortifier des coeurs et de former des esprits.
Dire ce que fut cette 6mouvante e6remonie du souvenir et
de la reconnaissance, c'esA dire jusqu'h quel point le Liban sait
demeurer fidele a ceux qui l'aiment, i ceux qui contribuent h
son essor...
Le President de la RBpublique, entour6 du President de la
Chambre, du Chef du Gouvernement et des ministres, avait tenu
a representer lui-mnme le Liban, a l'hommage rendu h un
homme qui, a juste titre, fait figure de , grand Libanais ,. Et
a cet hommage, s'dtait jointe 1'Academie Frangaise, en la personne de M. Pierre Benoit dont la profonde affection qu'il voue a
ce pays est des plus sinceres.
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Avant de s'embarquer pour le Liban oi&il allait reprdsenter
I'Acad6mie Franfaise A la cdrdneonie de l'inauguration du monument du Pere SARLOUTPE, M. Pierre Benoit tint a demander au
g6ndral Weygand, son confrere de l'Acad6mie u ses commissions - pour le Liban.
Voici la reponse qu'il en rebut :
a Mon cher ami,
a Vous Ptcs bien bon de me demander mes , commissions,,
pour le Liban. Elles tiennent en un mot: Fidelitd a tous ceux qui
m'ont aidd duns ma tdche, directement ou par la confiance qu'ils
m'ont timoiynde, et an charme de cet adorable pays. Je m'associerai de tout cweur a votre hommage au PBre SARLOUTrE, honamage de Franqais et de Chritien... »
Signd : WEYGAND.
La France 6tait reprdsentde par son ministre, S.E. le comte
Armand du Cihyla, qui a su si bien revivifier les liens de l'indestructible aniitid franco-iibanaise. Et tout ce que le Liban
compte cornme prdlats et religicux s'ctait associd h la 6erdmonie.
Sa B1atitude le Patriarche niaronite s'ktait fail reprdsenter. Les
plus hautes personnalites musulmanes s'6taient dgalement associees h l'hommage spontand rendu A un grand dducateur. Une
foule considerable, venue du littoral et de la montagne, 6tait lA.
C'est vis-h-vis du monument du prddecesseur du Pere SARLouTrrE, le Pere Saliege, que s'delve sur un socle de marbre le
bronze de celui qut fut le Supdrieur d'Antoura de 1911 a 1944,
de cet homme qui rappelle les chevaliers de ,adis. Noblesse du
coeur, ferveur chrdtienne, energie et douceur, tenacit6 et bootd
naturelle, le Pere Ernest SARLOUrrTE tait tout cela et plus encore, it etait profondement humain.
Le President de la Rdpublique ddvoila le buste du Pere SARLOUTTE recouvert des drapeaux iibanais et francais.
Plus d'un parmi les anciens d'Antoura parmi tous ceux qui
connurent le Pere SARLOUTTE, furent profonddrent 6mus devant
le bronze, oeuvre d'un sculpteur libanais et drigd sur I'initiative
du regrettd Antoine Comaty. La minute de silence fut une communion dans un meme sentiment, une mmme pensde.
Ce fut h un voyageur, arriv6 la veiile, par avion, un ancien
d'Antoura, un Frangais (qui avail eu pour camarades de classes
MM. Philippe Takla et Hamid Frangi6). M. Pisella, de prendre
le premier la parole. En termes Bloquents et en peu de mots, il
dit ce que sont I'amitid et le souvenir des jeunes annees.
La parole fut ensuite donnee ta M. Nasr Harfouche, president
du Comitd des Anciens, de ces Anciens de la montagne et du rivage, qui toute leur vie demeurent unis et fiddles A Antoura. Visib'ement dmu, M. Harfouche rappela tout ce que ful le Pere
SARLOUTTE el tout ce que le Liban lui doit.
M. Gabriel Bounoure, conseiller culturel de la Ldgation de
France, dvoque avec dloquence I'homme et l'dducateur. II dit
comment le Pere SARLOUTTE appelait ses "dlves a bdbes n et
comment il les traitait en a hommes , en les mettant devact
leurs responsabilitis. M. Bounoure. qui a tres bien connu le regrettd Supdrieur d'Antoura, a su nous le rendre vivant et prdsent dans ses paroles, ses moindres gestes.
On attend de moi, j'imagine, que parlant de la personnalitd
complexe et puissante de M. SARLOUTTB, je m'attache suriout d
peindre I'dducateur. Sans doute ii m'appartient de montrer com-
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ment it gouvernait ce royaume d'enfants, sous les vicilles vo4.
tes de ce colldge. sous le double signe de la croix et du drapeau.
dans ce vallon d'Antoura, uit nous sommes reunis, ou vinrett
tant de voyageurs illustres, au bord de la vieille Asie, en vue de
la Mdditerranee tcujours jeune.
M.dtant assignd ce propos je me suis aperCu aussiftt qu'it
est impossible de parter de l'educateur d'une faqon separee. Impossible de tracer celte figure sans tracer aussi celle du prdtre
et du soldat, du Lorrain et de i'homme de bien, du fits de saint
Vincent et du Libanais d'adoption. En une nature pareille, itn'y
a point de parties distinctes, ni de fonctions qui s'exercent isoldment. M. SARLaOUTTE dtait tout entier present en chacun de
ses actes. Comme ii dtait d l'uutel disant sa messe du matin,
comme il etait organisant les secours pour le Liban malheureux,
comme it etait prechant une retraite aux Filles de la Charitd,
tel it ltait aussi dans le cabinet de M. le Supdrieur, parlant de
mdthodes pddagogiques avec ses confreres, ou bien reprimandant un jeune ddlinquant, rouge de confusion, avec ce ton inimitable d'affectueuse sdviritd, avec cette bontd profoade masqude
ae rudesse militaire.
Une puissante unild marque la vie de cet homme, missionnaire de vocation, jusqu'd la dernidre fibre du cwur. Pretre de ia
Mission, avait dit saint Vincent. C'ldait ajouter a l'idde du sacerdoce, non pas une idde de don total, puisqu'elle y est deja
contenue, mais l'idde d'une attitude actice et militante, l'idde
d'une espece de milice de l'dme, d'une mobilisation perpdtueUe
pour une chevalerie de charite, M. SARLOuTI' uiaLCtcL,ic pauswiLt
de servir et de raaliser selon le bien, selon la foi et selon une tres
haute ddfinition de la France. N'estimant que ce qui est efficace et direct, it ddtestait ce qui est courbe et oblique. II meprisait ( la grimace , (comme dit Pascal), cette sensiblerie qui
est une complaisance en soi, cet alanguissement que comportent
certaines dducations catholiques. II voulait voir autour de lui
des garcons bien plantds, fiers ct francs, nets, vigoureux et formds sinon sur le moddle de saint Louis, - ce qui serait un programme un peu trop ambitieux - du moins sur ie modele de
Joinville, le bon sdndchal de Champague, pur et droit comme une
de ces figures dont les imagiers ont ornd les porches de nos
cdthddrales.
Jai surpris quelques-uns de ses secrets quand je venais lui
faire visite dans ce bureau ous un mobilier archaique ecoqyuait
le passd de la maison, la periode ottomane et presque le vieux
temps des dmirs du Liban. M. SARLOUTTE appelait Bdb6 indistinctement tous les dlvves prdsents au college et tous ceux qui
en Etaient sortis, jusqu'a leur mariage. Ce terme colorait d'ironie a la franqaise, une profonde tendresse ; ii donnait un tour
de plaisanterie virile a cette passion de paternitd spirituelle
qui animait le missionnaire.Or, en mdme temps qu'il les appelait
tous Bdbds, ii les traitait comme des hommes dBs "'dge le plus
tendre. Voild le systame de M. SARLOUTTE, dducateur. Plus d'une
fois fai vu comparaitre devant lui un Bdbd coupable de quelque
mdfait et qui dtait traduit i son tribunal par ddcision du Pdre
prdfet. La semonce ddveloppait chaque fcis un theme identique.
r Quelle deception tu me causes I disail la grande barbe blanche : je te prenais pour un homme et tu n'es qu'un gamin malfaisant. » Le Bebd rentrait sous terre et dtait immddiatement redressd par un mot de pardon et de confiance. Telle dtait la md-
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thode ininmilable de M. SARLOrTTE. Les cnfants qui lui dtaient
confies et qui, & Antoura, devecaient siens, it les traitait d la
fois comme des enfantelets et comme des apprentis chevaliers
quc 'on met tout de suite en face des graves respoiesabilits.Accorder ces contradictions et nuancer cette double loi selon les
iges et les natures, c'elait le procede de cc grand 6ducateur, si
bun chef d'enfants parce qu'il elait un chef d'hommes. Tous les
anciens d'Antoura sont id pour attester les rdsultats que pouvait donner ce melange savoureux de tendresse et de rudesse, cet
art etonnant de former les caracteres et les inmes, sans ombre de
pddantisme, sans rien d'artificicl, dans une atmosphere de santd,
de droiture et de lumibre. 11 m'cst arrive quelquefois, en moimemne, de comparer Antoura & une Jcole de cadets, - de cadets
formis non poinl pour Faction guerri&re, mais pour une milice
d'hcnneur et de charitd.
Je parle au passe et j'ai tort. Ces maximes sont celles d'aujourd'hui. Rien n'est change dans la vieille maison. Cette solidite
lorraine, ce refus de biaiser en face du devoir, ce sentiment de
la responsabilitt peeisounelle suygerd des le premier age, ce rdgime moral si sain, avec une forte discipline tempdr6 d'indulgence et de bont6, cette dme d'Antoura, je ia vois incarnde aujourd'hui tout entiere dans la forte carrure de Monsieur Joppin.
El certes ii n'est pas homme d laisser s'amorcer un glissement
vers la ddcadence ! Ce ne sont point des mains dibiles qui gouvernent aujourd'hui le destin d'Antoura.
M. SARLOUTTE pensait que la formation des esprits devait
s'ddifier sur la formation pr6alable des caractdres et des ames.
Former avant d'instruire ce'lait son principe essentiel. Et quant
aux moyens de cette dducation des esprits, c'dtait pour lui le tresor de l'humanisme classique avec l'immense heritage de la culture chr~tienne. Si imbu de I'esprit de Corneille, it avait un faible pour Virgile et me l'a confesse plus d'une fois. Comme les
humanistes de jadis, it faisait son miel de la beauld paienne,
sans qn'en fit troubld son sentiment chretien. Comme les honmes de notre grand sidcle, it tenait ferme sur ces deux positions.
II voyail la le meilleur moyen d'amender l'ingrate nature humaine et de lui faire produire ces beaux fruits oft il voyait la
part de Dieu dans l'homme.
II y a encore deux ou trois secrets de M. SARLOUTTr edutCateur et je veux les indiquer brievement.
D'abord en lui-meme, en sa haute stature de soldat et
d'homme d'action, iit tait un exemple. M. SARLOUTFr,
oft qu'il
fit, rendait ltmoignage. 1I tdmoignait pour un objet ideal, pour
les valeurs invisibles servies avec une force plenisre d'homme
el de prdtre. C'est ce que tout le Liban sentait et comprenait. On
avait vu agir M. SARLOUTTr au moment des grandes dpreuves de
ce pays et dans ces circonstances pdrilleuses oit les hommes
donnent leurs mesures. Reureux les chefs qui sont des modeles !
Its provoquent des adhesions passionnees. M. SARLOUTTE, dans
son college, sans faire de sermons et par sa seule presence, apprenait d ses 6leves la Verite essentielle sur l'homme et sur la
vie. Par deld toute apparence et tcute vanite sociale, il leur enseignait d distinguer entre les importants qui occupent le devant
de la scene et cette chose rare, reelle, pr6cieuse qui est la vertu
d'un homme vrai.
Je veux dire un autre secret de M. SARLoUTTrr C'dtait, voild
sous son air d'autoritd et de discipline, un immense amour des
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enfants et un immense amour du Liban. II dcoutait sans se fatiguer les confidences des peres et des meres toujours intaris.ables, comme on le sait,sur le chapitre de leur progdniture. Par
cette attention exacte, ii connaissait en detail la situation des
families, les difficultds, la gene, les espoirs et les desespoirs, les
drames secrets. Combien de fois avec une delicatesse qui etait
la fleur de sa charitd, n'est-il pas venu en aide d des parents
ptongds dans des embarras cruels. Chacun de ces enfants dtait
cunnu de lui dans sa difference, son caractere individuel, son
oriyinalitd,son mystere. A chacun, traversant les cours, it disait
le mot qui oriente, qui encourage, qui console, qui eclaire, qui
eleve. Bien des fois j'ai vu son regard posd sur ce petit peuple
bruyant qui jouait d l'ombre du vieux clocker. En tous ces dcoliers il aimait l'espoir et l'avenir d'un cher pays auquel it s'dtait
attachd comme d sa province natale.
Qui dira comment l'enchantement libanais par une progression insensible, s'etait substitud il la severitd de sa Lorraine. Nul
doute qu'en tout Libanais, quel qu'il soit, il ne decouvrit un
lien, au moins virtuel, avec Antoura. Si le Libanais considdrd
dtait un homme de premier ordre qui ne sortait point de ce collBge privilegid, c'dtait par accident, un accident certes regrettable, mais un pur accident, M. SARLOUTTE pardonnait ce difaut
avec l'apitoiement qu'on a pour une infortune immdritde. Le Liban d ses yeux n'dtait qu'une extension du p1rimbtre bien aimd
d'Antoura.
*

Ainsi, pas d'antinomies, pas d'oppositions, pas de ccnflits
dans la personnalite et dans 'action de M. SARLoutrr, tant I'unitd de cette belle vie en domine souverainement les eldments divers. Pas plus qu'il ne voyail de contradiction a appelcr Bdbd
des adolescents qu'il placait au meme moment en face des responsabilites viriles, it n'y avait d'antagonisme ckez M. SALOuTTrr
entre la vocation du soldat et celle du pretre, entre le culte de
thonneur et la pidte chrdtienne, entre la fideldit lorraine et I'attachement au Liban. M. SARLOUTTE itait tout un et cette unite
se communiquait harmonieusement de sa personne d son aeuvre.
Cc rude homme, de bon lignage, venu des marches de I'Est,
un des plus solides qu'ait formns le terroir lorrain avait une vie
interieure qu'il cachait avec un melange de pudeur et d'gsprit
de discipline ; homme d'action et de bon labeur, it se taisait, par
une sorte de sedvritd, sur les sources de son sentiment. Cependant, je sais que ce pdcheur d'enfants dtait aussi un pecheur
d'hommes, qui multipliait les conseils et les lettres de direction
intdrieure, qu'it etait guide et consolateur pour des ames ravagees de doute ou plongdes dans le malheur. II se prodiguait d
tbus ; une telle abondance de don revele une energie constamment retrempde e.; rafraichie. II en etait de lui comme de son
modele, Monsieur Vincent. En Monsieur Vincent, l'homme d'ceuvres, le grand organisateurne peut s'expliquer que par le dedans
mystique, la vie profonde selcn ( les etats du Christ *. Chez le
Saint de Dax la haute ddvotion d la Bdruelle agrandit 1'existeace
active par tout un domaine de contemplation et de vues mystiques. Ce serait mal comprendre M. SARLouTTr que de ne pas distinguer derriere ses facons d'homme de commandement, un grand
modele qui tout ordonne et tout inspire.
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**
Cette yjratile cthose qui s'appelle Antoura, comment elle s'est
formldc, s'ust nraucinee, a rayunne, nous le voyons un peu lmiiitenant. Antoura n'cst pas une usine a faire des bacheliers ; ce
n'est pas, cormme un dit en argot ecdlier, une boite, tan bthut.
Antoura est un esprit. Antoura est un symbole, Mickel Chiha
nous le disait dans un maguifique article paru il y a trois jours.
Cetle si'fification n'est si pleine et si forte que parce qii'une
adhlsion collective a rdpondu aux initiatives d'un hommn
et ide
quelques missionnaires. Antuura vit a la fois de la vie puissante
des iddes et de la vie des rdalitds qui, fondies dans la profoindeur hislorique, cc6mniandent un avecnr. La France ct le Liban
se rencontrent itAntoura dans une atmosphere unique, qui n'a
jamais dtd troublde, celle de I'amitid, c'est-a-dire de I'dyulite et
de la confiance, avec le double apport de leurs gynies authentiques. Voild pourquoi nous voyuans ici, iveillant en nous, les du-cateurs frannais, un profond sentiment de gratitude, Mons.icir
le Prdsident de la Rcpublique, les plus hautes autoritisde I'Etat,
tant de personnaiiles qui brillent dans la politique ou les lettres, le barreau, I'administration ou les affaires. Leur prdsence
d c6td de Monsieur Ic Ministre de France, a c6td du grand ecrivain ddl;gud spdcialeinent par l'illustre compagnie que fonda
pour la gloire de nos lettres un de nos plus cdltbres homines
d'Etat, lecr prdsence traduit solennellemeni la signification d'Antoura, resume les aiuvres et ia suite des tges, exprime des engagements spirituels permanents. Celte fete du souvenir est
aussi une fPte de l'amiili, elle scelle une grande promesse.
La musique de la Gendarmerie executa alors la Marche du
College d'Antoura. comnposee en 1912 el d6dide au jeune Supdrieur qui venait remplacer le PNre Salibge.
Ce ful ensuite le tour du poete Salah Labaki qui recita un
vibrant poeme en arabe de ?a composition dans lequel il disait
tout ce dont le coeur libanais est capable d'amitie et de reconnaissance.
Le Pere Joppin prit la parole pour 4\oquer le chef, I'ami
disparu. Qui ne connait la bonut et le ton bourru. la droiture el
1'6nergie du Pere Joppin. Aussi son discours refl6tait-il bien son
Ame. Les destinees d'Antoura sont en de trWs bonnes mains puisque le Pere Joppin continue dans le chemin trace par ses devanciers.

Ce fut ensuite le tour de M. Pierre Benoit, reprbsentant de

l'Acad6mie franqaise. En habit vert portant les cravates de
l'Ordre national du CBdre et de la Legion d'honneur. I'6minent

academicien s'exprima en ces termes :
Mes Steurs,
Mesdames,
Messieurs,

Comment pourrais-je ne point commencer par saltier la prdsence d cette ceremonie de Son Excellence Monsieur le Prdsident de la Rdpublique Libanaise, ainsi que celle des plus hautes
autoritis morales et religieuses de ce pays ? Monsieur le Prdsident, vous 6tes par goct aussi bien que par destination le protecieur des lettres dans un pays oit elles sont chries lsus que
dans n'importe quel autre. Vous avez en outre toujours rdserve
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grtaui. derieulins de chez nous an accucil qui cous a rulu ICua'
titude aiusi que cel ed la France. Quant ia sa Bctlitude, le Patriarche maronite, oscruis-je simplement confier t sont reprdsentaIn qui'rrice pour la prcmiuire fois ti Ucyrouth. le 21 taars
1923, je me presentlui dis le dinasuche suivanl d BkicrkI,
pour
y ddposer nmn hoimmiage aux pieds de ston r(idere prtddccesscur.
tradition que j'ai ct depuis is cteur de tie point laisser perimter?
Est-ce enfin necessaire de parler di• respect arec lequel je m'incline decant les ;itincnts representants des dicers rites qui nut
bien coulul cwnsentir airchautsser la solennitd de celle cereimnie?
Sur cette libre et sainte terre du Liban, le temporel et le ispirituel ni'ont-ils pus tdi allids de fauon toujours indissoluble ? Gage
de la grandeur et tie la yluire de la patrie, nous soinim
s heureux que ce jour et ce lieu soielt les tlmoins d'une ausei cclatante marque d'unicn.
Le jeudi 26 jancier dernier, I'Acadeimic frangaise tenait i
en donner une autre. Rlanie l'uccasion d'une de ses habituelles
sdances de tracail, elle ecouta son secretaire perpltucl, Georges
Lecomtc, lii conmmuniquer tine lettre du Rddreund PNre Joppin,
Supdrieur du Colleye Saint-Joseph d'AntGura, lettre dont vous
me permettrez de vous faire, a man tour, ccunaitre les passages
pa'r rappeter
essenticls. Vous commenciez, mon Rdevrend I're,
les raisons pour lesquelles vous pouviez souhaiter voir un nmenbre de notre Compaynie deldgud is l'tiauuralion du monument
S
. Puis, v&us dcriileed la -mlamoire du Rdvcrend Prerc SLOU
viez : « Si celui-ci aima recevoir dans sa maison nos officiers,
nos -narins et nos administrateurs,it eut une prddilection pour
les hommes de lettres dont beaucoup furent des v6tres ; Mourice Barrns acant la guerre de 1914, et depuis, MM. Henry Bordeaux, Jdr6me et Jean Tharaud, le ytdndral Weygand, le mnarachal Franchet d'Espercy, vous-mdme. Monsieur le Seer'taire
perpituel... Its se plaisaient i retroucer i4 Antoura. les triaces de
leurs illustres devanciers, Volney, Lamartine, Melchior de VoEt cous concluiez : < Ces visites et sdjours dchelonnes
E
fluee...
le long de I'histoire d'Antoura lui ont valu commne une manii're
de petite parentd avec I'Acadimie. *
On ne pouvait dire mieux, et I'Acaddimie tint a vous en fournir sur-le-champ le timoignage. A l'unanimild, elle ddcida de ddsigner le representant que cous lui demandiez. par un de ccs hasards auxquels je suis de c'eux qui prdf&rent donner un autre
nom, notre Directeur en exercice se Ir•ucait dtre ce jour-ld l'un
des hommes qui ont le plus aimed le Liban et la Syrie, le gdndral Weygand. Je voudrais dire d mime de cous rapporter les
paroles d'une extraordinaire elication avec lesquelles it dvoqua
decant nous la haute figure du Pere SARLOUTTE. ,, Au mois de
acec lui dans une automoseptembre 1923 acheva-t-il, j'tais
bile gui nous conduisait & Palmyre. NtAs in'tiions pas seuls.
Nous acions un compagnon, Pierre Benoit. C'est lui que je vous
Si
propose de dedlguer I lIinauguration du 28 mai prochain.
j'ai l'immense honneur d'dtre au milieu de vous en ces minutes,
vous savez adprssent l'illustre parrainage auquel je le dois.
Depuis dix-neuf ans que j'appartiens a 1'Academie Francaise, je n'ai jamais requ, ni sollicitd d'elle un mandat reprisentatif. II m'est mime arrivd, si mes s6ovenirs sont exacts, d'en
avoir Bludd deux ou trois. Comment ne me feliciterais-je pas aujourd'hui d'une discrition qui multiplie, en ce qui me concerne,
la valeur de la circonstance que voici, qui contribue a faire
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d'elle, ce qu'elle va sans doute devenir pour moi, le souvenir le
plus prdcieux, le plus dmouvant de route ma vie.
Le hasard, toujcurs lui ! a continud en l'occurrence d se
montrer bon maitre. Ou plul6t, il est a presumer que I'Academie
n'etait pas ignorante de certain detail touchant de pres son envoyd. Que man pays d'origine soit celui de saint Vincent de Paul,
quc le cimetiere de la terre landaise oit reposent tous les miens
ne soit gucre distant de plus d'une lieue de ce village du Pouy
oui est nd le fondateur des Filles de la Charite et des Lazaristcs,
que les pins scus lesquels, avant d'dtre inscrit au nombre des
plus insignes pasteurs d'dmes, it a gardd le maigre troupeau paternel, que ccs pins, dis-je. soient les atiri.r de ccuX que voici, et
que je vais laisser a Antoura en m'en allant, avec l'espoir de les
voir y representer un peu de notre commune patrie, ne voili-t-il
pas la un titre i prendre la parole ici en ce jour, dont j'ai le
droit d'dtre assez fier, je I'avoue ?
Il s'ajoute, ce tite-li, & un autre, plus cher encore, car it est
men bien propre, un bien que je ne laisseraijamais ni prescrire,
ni discuter. Ecoutez la phrase que voici : , Et c'est dans nos
ames surtout que vous trouverez combinds, avec le rappel de
nos traditions lointaines, les sentiments et les inspirations les
plus doux a enregistrer par un ccur francais ; au-dessus de
toutes nos diffdrences de races, de religions, nos ames se sCnt
unifides dans une affection, un respect commun pour la France
dans ce qu'elle a de plus beau : sa langue, son histoire, ses vertus, ses hdros. > De telles paroles, independamment de leur sens
profond ne comprenez-vous pas le bouleversement, l'orgueil qui
peut dtre le mien 4 vous les lire dans leur texte mdme. Ce lexte,
le voici. It ne m'a jamais quittd. II fait partie de mes archives
les plus sacrdes, de mon petit trdsor inalidnable. Ayant laissd
se disperser tant d'autres choses auxquelles un moment j'ai cru
5
tenir, vous voyez avec quelle pidt
t avec quelle secrete prdmdditation j'ai conserve celle-ci. C'est I'original de !allocution par
luquelle me salua l'un des dglves d'Antoura, ce matin de- printemps de l'annde 1923 oil j'ai pdndtrd pour la premire fois dans
votre vieux collage, prdsenid a vos ains, i vos maitres d'alors,
par le Pere SARLOUTTE en personne. J'tais bien dmu, je peux
vous le jurer. Quel n'eit point done dtd mon trouble st j'avais
pu connaitre I'avenir, prdvoir l'importance que vingt-sept annees
plus tard devait revdtir cet dvdnement, imaginer la journde d'aujourd'hui ?
Si nous sommes entre les mains d'un sublime organisateur
qui attribue a chaque 6tre sa place, on ne pourra pas prdtendre en tout cas du plus humble de ses instruments qu'il est infidele t ses amitids. Je n'aurai jamais dtd, vous ne l'iqnorez point,
et it serait un peu tard pour le devenir, un courtier occasionnel et assermentd des propagandes officieuses ou officielles, et
ce n'aura jamais dtd que le sentiment, que l'affection qui m'aura
mend, puts ramend une fois, deux fois, dix fois parmi vous.
Vingt-sept anndes, pourtant, s6ngez-y, c'est tout de mdme un
bail qui commence i compter I 'en appelle au tdmoignage de
votre Supdrieur, 1923, quelle date pour moi, mais aussi pour
lui, puisque e'est celle of nous sommes arrivds tous les deux,
ensemble peut-on dire, d Antoura ! Mon Rdvdrend PNre, mon
bien cher ami, que d'dvdnemcnts, d'embfiches surmontdes, que
de souvenirs en ce quart de siscle I Nous voici mainlenant lun
en face de I'autre, aux postes que Dieu a bien voulu nous con-

-

321 -

fier i l'un et a l'autre, parvenus au soir de notre existence tous
les deux. Elles me semblent cependant d'hier, ces conversations,
ces promenades tout d l'entour d'ici le long de la merveilleuse
baie de Djounid, sous nos chers ombrages de Reyfount, paysuayes
d'une beautd, d'une qualitd unique au monde, inseparables pour
vous et pour moi, de l'dvocation du pretre au cwur magnanime
a qui nous devons de nous dtre rencontrds, dont notre devoir est
d'aider d ce que continue a vivre la nmmoire, alors que nous
aurons disparu, vous et moi.
a Ces Lazaristes, s'dcriait Maurice Barrds, apris sa visite d
leur mission de Damas, quels ddfricheurs I Its sont marquds
par l'esprit 4' la fois si mystique et si pratique de Monsieur Vincent, leur fondateur ! , Que voild, dans le minimum de mots, un
portrait achevd de ce Monsieur Vincent, me semble-t-il, et, par
le plus dquitable des ricochets, du Rdedrend Pere SARLOUTTE !
Mats allons plus avant dans cette fructueuse comparaison. J'ai
toujours did enchantd de l'anecdote suivante, contIe avec une
verve qui s'ignore peut-dtre par Louis Abelly, 'historiographe
de saint Vincent de Paul. , Personne ne servit le roi plus fiddlement, Rien n'dtait insignifiant pour son obdissance. Un frere
avait trouvd des wufs de perdrix dans l'enclos de Saint-Lazare.
et, de ces meufs couvns par une poule, dtaient sortis de beaux
perdreaux qui grandirent en cage. Sans autre intention que de
distraire son Supdrieur, ii monta chez lui pour lui montrer ses
bdtes. AAllons voir si ces petits oiseaux savent bien sautiller »,
lui dit saint Vincent. Tous deux sortirent, traversarent la bassecour et une fois arrivds aux terres de labour, ce dernier ouvrit
la cage, d'oi les perdreaux s'enfuirent. Le plaisir qu'il prenait
d suivre leurs dvolutions ne l'empdchait pas de voir la ddsolation
du pauvre frere. a Sachez, lui dit-il, que nous devons obeir au
roi : la chasse est ddfendue, aussi bien celle des wufs que du
gibier ; nous ne saurions disobdir au Prince en ces choses temporelles sans ddplaitre i Dieu. n
Qu'on ne se mdprenne point sur-la pauvretd apparente de
I'apologue. C'est tout le Rendez & Cesar ce qui est a Ceiar el &
Dieu ce qui est t Dieu, qui y est inclus. Telle est la reyle dont ne
s'est jamais ddparti saint Vincent, non plus que l'Ordre crdd par
lui. Avec ces Messieurs, on peut 4tre tranquille. Les gouvernements peuvent leur faire d'autant plus confiance qu'ils sont assurds de ne jamais les voir enfreindre, par de maladroits empi&tements, des immixions inconsiddrdes, les lois des pays qui leur
ont accord6 leur hospitalitd.
Combien de fois, ce theme-ld, ne l'ai-je point entendu divelopper, mettre en application par le Pere SARLOUTTE, tant6t avec
le sdrieux inhdrent au sujet, tant6t avec ce ton d'humour qui
n'appartenaitqu'i tui, au cours de ces excursions, de ces voyages oil il ne ddtestait pas de m'entrainer i travers la Syrie et le
Liban I Je suis redevable a ces inoubliables randonnees de la
connaissance que j'ai pu acqudrir de ces rdgions, et de l'amour
qu'en tout cas je leur voue.
A vrai dire, c'dtaient la des deplacements qui ne nous imposaient point beaucoup de depenses. A toute heure du jour et au
besoin de la nuit, que ce fitt d Ajeltoun ou d Tripoli, i Lattaquie
ou d Tartous, d Ghazir on i Safita, n'Wlions-nous point partout
assurds de l'accueil de nos frires el de nos sotrs en Saint-Lazare ? Nous nous mettions en route allegrement, de bon matin.
Toutes les cloches chantaient pour no.,s dans ce Kesrouan dont
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i,1n ,(,uptayiut.,au.rijuars affru-.r de 1918. arait aissuri •eraritaillemviet. Lidtis que son mniule, le R.P. de Martimprey, prucedail d ce'li du Chouf. Avant de vous avoir entendu ce'ldbrer
par la ucoi halri'moieuse de notre ani, le poate Charles Cor m,
einir'ecs,
c'est ainsi tque je cvus ai loutes connucs, JMadones
Vieryes tutelaires du Libun-Nord, swurs de cette N.tre-Daute de
Buylose suis la protection de qui sont nis les arbustes que voi14. couss si clt're antctur de tous les compatriotes de saint Vinrent de Paul : Notre-Dame de Nouriyd, d'abord, t petite djliise
ld'u paucre bazar de Bc-yrouth a ; Notre-Dame d'El-Ataya,
i cette nltucelle bienfaitrice du bas quartier d'Achrafiyd, ;
Notre-Dance d'Harissa.comme de juste ; Notre-Dame de la Ddlicra'uce f que fl'u
implore & Bikfaya, parmi les pins el les mdique 1on relance sur les hautus
Mroue
Mroue
ricrs » ; la Vierg•e
altitudes qui domninent les bois de Dhour-El-Choueir , ; NotreDame de Saidnaya, enfin, " fameuse entre toutes, dans cclte
bourgade plusieurs fois milllnaire oh l'on parle jusqu'ioujourd'hui le mdmee aramven qui fut la langue du Christ... a Mais It
ces pieuses investigations ne se limitaient point nos activitis.
C'eut etd mal connaitre M. SARLOUTTE. Le guide qui me conviait
a suivre ses pas a travers ces montagnes sublimes avait de ses
devoirs une idie autrement etendue. Nul, j'imagine, plus que lui,
n'a ctd persuadd, dans le fond de son dine que selon la saisissante formule d'un de vos prdlats
Isnimad a lui aussi obteln
en Abraham sa part de benddiction ,. 1 a done teau a cc que je
connusse, au hasard apparent de nos itin6raires,tous les tenants
aes diffdrents dognmes dont la rdunion a fait I'honneur et la renominee de ce Collige, et je n'avanceraipoint sous la foi du serment qu'un de ses regrets n'aura pas dte de n'avoir jamais troure
l'occasion de me presenter A un Ydzidi. N'importe ! chrdtiennes
ou musuinmanes, en tout cas, je me serais assis avec lui A toutes
les tables. C'dlait, bien cntendu, aux plus humbles qu'allait sa
predilection. Je ne I'ai jamiais vu aussi heureux que lorsque nous
recevious t'hospitalitd de quelque modeste fanctionnaire local,
publicain Zachie, centurion Ciorneille, dont ii avail rdussi en
haut lieu a accdldrer I'avancement ou a obtenir la nomination.
Une dtrange Ford brinqueballant et ridiculement haute sur
pattes, misdrable vrhicule n'ayant qu'une bien lointaine ressemblance avec les dtincelantes automobiles d'aujourd'hui, ou bien
un de ces maigres chevaux montagnards qu'il n'dtait jamais long
a enfourcher ; sa minuscule valise de missionnaire a la main ;
sur la tdte, enfovi jusqu'aux yeux, le casque colonial rdglemenlaire, I'antique casque des Gallieni et des Bobillot ; un cachepoussi&re beige sur sa soutane ; tel etait I'immuable et simpliste
dquipment qui, de l'Euphrate d la mer, des bouches du Litani
) cedit de l'Orontc. avait suffi a faire du Pare SARLOUTTE la
silhouette la plus revdrde en mnme temps que la plus ldgendaire. En nombre accru chaque annde, et toujours mdrildes davantage, je me garde d'oublier ses ddcorations, bien entendu. Sur
les pentes des chdteaux des Croisds, au Kalaat Sayoun comme au
Kalaat Markab, a Amchit au bord de la tombe d'Henriette Renan, comme pros de Ghazir, au bord de celle de la prophdtesse
Hendiy, partout oit Maurice Barras m'envoyait completer une
documentation eslimde par lui trop fragmentaire, ii m'a did
dcnnd de vdrifier la sitretd et la richesse de celle du Pare SARLOUTTE. C'ldait a peine s'il lui arrivait de s'dclipser discrtlement,
presque a mon insu, tout juste le temps, partout egalement oi
il passait, de faire le bien.

-

323 -

Ici, je i'arredte, en proi ic je ie sais quel subil scruputc,
redoutant d'n accoir trop dit, ou, cc qui recient au mndile, pas
asses. Le metier de ro•iuacier nouS enuyugy

parfois sur des sen-

tiers bien redoutables. Insistant plus peut-etre que ne l'eut comportd le sujet sur eI pittoresque des edvdnements et de I'hminme
d de dnner de mon modIle
je me denmade si je W'ai pas risqu
une idle ddformee ou incomplete. Soucieux done de parer & un
tel danger, de remeltre, si besuin en est, les choses en place, je
me vois coitraint d appeler ii muo secuurs Ic ddtail quetoiLc.
C'dtait en 1925, l'uccasiun d'une visite a Paris de M. SARLOUTTE.
Lie ucec Maurice Barres, qui a truce de lui daus sout Enqulte
aux Pays du Levant, un portrait indyalable, il m'acait dtiman.ldd
de connaitre aussi Paul B6urget. C'diait Id un vceu d'aulant plus
facile d rcaliserque I'auteur du Disciple devant qui j'actuis fait
dit Stupdricur d'Autoura l'dbye que Voi peua supposer, m'avait
cxprimtC a son cudroit un dtesir identique. Lorsque 'eulirctien.
apres une bonne heure, cut pris fit et que le t'ere SARLOUTrr
s'en fat alli Paul Bouryel se borut' it me dire : (4 Vous acez oublid de nm'apprcudre que, par-dessus le march, c'dlait un saint.,
D'auares bouches un jour te diront sur ma tombe
Ou fut enfoui mon tr6sor...
s'est derid Lamartine dans son Ode i Ndmndsis. el l'un sait de
lquestion qu'il avait pris
quelle poignante faqou ii a rponudu i Ia
lui-mime soin de poser. C'est un tresor d'un autre Yeare qui,
aujourd'hui, nous preoccupe : le trsor de M. SARLOUTTE. Oln
Ia-t-il enfoui ? Voild ce qu'en terminant nous n'acons pas le
driti de ne pas nous demnutder.
Ce trdsor, il n'a certes pas, lui non plus,
...enrichi le sillon de ses pmres
Ni le coffre jaloux d'un avide hdritier.
Ce nest point sur le plan terrestre qu'il faut nous livrer d
sa recherche. Jusqu'd present, nous avons surtout parle du passd.
Or, c'est a l'avenir, au seal acvenir qu'aura toujours sunge le
PNre SARLOUTTE. La est son Itrsor. Regardons autour de n6us,
en cette minute. Nous sommnes entour6s de toutes parts par les
epis de la moisson qu'il a prdparde, sur laquelle it aura misd,
qui nous autorise ( afiimner d'ores et d6jd qu'il a galune.
Je songe aux gendrations de plus en plus pressies, de plus
en plus abondantes, qui se sunt suceddd sur les banes de ce College. Je songe i ces mddecins, i ces avocats, i ces prdlres, i ces
financiers, d ces poates, d ces hommes d'Etat. Je souge en un
mot, a ces incomparables dlites libanaises, auxquelles notre Secretaire perpetuel, dans la ietire qu'il vous a crite il y a trois
ans, Monsieur le Supdrieur, adressait un hoIwmage que l'Acaddmie me charge expressdment de leur renouveler. Elles sont l'honneur et I'espoir du Liban, mais de plus en plus et de partout
clles commencent i en deborder le cadre. II ne serait pas la peine
d'avoir parcouru, commne je l'ai fail. depuis vingt ans, les cinq
parties du monde pour n'avoir pas reussi i le constater. 11 y a
tout juste un mois. dans 'une des cites les plus Mnormes qui
soient en train de s'ddifier, au Brdsil, 4 Sao Paulo, rotre consul
gdanral, men ami le podte Hector Klui, me conviait t admirer
l'effort gigantesque fourni par vos compatriotes. C'est par dix,
par vinyt exemples, dans tous les domaines, ceux de faction
comme de la pensde, que je lui rdpondais. Dans combien d'autres lieux de I'univers le Cjdre Sacr ne cesse-t-il de dpploycr
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une ramure parmi laquelle les innombrables oiseaux de chez
vous vont chanter ?
« Notre pens!e la plus pure, a ecrit magnifiquement 31iurice Barre, heritiei'e d'Athenes, de Rome et de Paris, s'inscrit
par les soins de nos maitres dans I'dme reconnaissante des enfants du Liban. n Et it termine par L'apostrophe fameuse qui n'a
jamais autant qu'aujourd'hui dtd sur le point de recevotr ample
et complete justification : a Liban, terre de souvenirs, pleine de
semences ! a Ces semences, nous sonmmes rdunis pour assurer de
nofre reconnaissance celui qui aura aide, favorisd leur germination. Ces paroles, vieilles d;ja de trente-six ans, c'est ue- visite & Antoura qui les inspira. C'est a la suite d'une mdmorable conversation avec le Pare SARLOUTTE qu'elles ont etd prononcdes. Depuis, deux horribles guerres ont eu lieu. Les dpreuyes n'ont pas t0 edpargnecs a la France. Ses couleurs Ont disparu de bien des endroits oh elles pensaient avoir acquis le done
privilege de flotter. Mais, dussent-elles disparaitre de bien d'autrps encore, et mdme du faite de notre cher College, que je persisterais a proclamer que M. SARLOUTTE a joud la carte qui convenait, qu'il a gagnd, puisque ce sont des hommes tels que vous
qui consiituez son tresor, et puisque grdce d des hommes lels
que lui notre banniere continuerait a conserver sur les hauleurs
de ce pays comme un asile inexpugnable, et que cet asile, mes
amis, ne serait autre que vos cwurs.
Cl6turant la c6r6monie, M. BIchara El-Khoury, President
de la Republique Libanaise, prononce le discours suivant :
Monsieur le Supdrieur,
I
Je vous remercie de m'avoir associd d cette belle cerdmonie.
Je suis heureux de retrouver Antoura, dans ce site admirable,
dont les yeux n'arrivent point a se las•..
Aussi loin que remontent dans le passd mes souvenirs de
a fils de la montagne ,, je retrouve ce a college de la montagne n, solidement 6tabli dans la terre libanaise, et qui luit sur la
colline, comme le flambeau de l'Evangile.
J'ai eu la chance de connattre vos deuz prdddcesseurs ;
comme vous, d'ailleurs, ils avaient la triple nationalitd : romaine,
franqaise et libanaise.
Monsieur Saliege dtait au plus haut sommet de sa paternelle popularitd, son nom remplissait lea bouches et les cwurs,
bien au deld de cette rdgion. II m'a mdme dtd donnd, i y a quarante ans environ, d'dtre son h6te, de diner d sa table frugale et
gdndreuse, de passer une nuil inaubliable de septembre dans
vos vieux murs, d'assister a la messe matinale de mon oncle Cdsar Kouri, pretre de la Mission, votre argenlier et votre tconome, au sens le plus noble du mot. 11 vous 4tait tellement attached ainsi qu'A sa vocation sacerdotale, qu'il a declind le grand
honneur de devenir archevdque maronite de Tyr, pour continuer
.modestement sa tdche de serviteur fidele et vigilant.
M. SARLOUTTE, dont nous venons fpter la mdmoire en ce
jour, le ramener pour ainsi dire dans ce college, son college, sous
la forme ave- laquelle les hommes ont la pretention de ddfier le
temps et d'imiter l'dternitd, nous laisse des souvenirs tras precis. Ce fut un homme au grand ceur, comprdhensif et avisd,
durant son long supdriorat.
Ddtachd pendant la premiere guerre mondiale d l'ile de
Rouqd, ii visita souvent la c6le libanaise,pour porter les secours
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maldriels et moraux, aux habitants de cette region separde du
monde, et qui souffraient de I'isolement moral plus encore que
de la faim physique.
Actif, ddvoud, plein de vie, supdrieur d l'intlrieur de ce coll1ge, personnage marquant au dehors, ami acha nd, M. SARLOUTTE demeurera longtemps vivant et present dans le souvenir
de ceux qui l'ont connu, et qui 'ont profonddment aimd.
Je suis s~r que si une parcelle de joie terrestre pouvait pdndtrer au ciel, elle comblerait profondnment son crur en cette
fete de l'amitid. Mais ceux que le Seigneur a rappclds dans Sa
demeure ont une fafon particulifre te parliciper a noire vie ;
c'est par la priere qu'ils continuent d communiquer avec nous.
et par cet dchange invisible mais rdel que I'Eglise appelle d'un
nom si beau : la Communion des Saints.
***

J'ai connu, apprecie et ainm tant d'Anciens d'Antoura : des
parents, des allids, des amis, des coilaborateurs, que je me demande parfois si je suis l'un des leurs, on si je leur demeure
quand me ne etranger. Je ne citerai pas de noms, je ne distinguerti pas les nombreuses figures marquantes parmi les vivants,
'si nombreua aujourd'hui dans leur vieux collge, mais puis-je
parmi ceux qui nous ont recemment abandonnds, ne pas nommer
avec dmotion Sdlim Takia, si prdmaturdment enlev6 a notre affection, en pleine jeunesse, en pleine aclivit ; j'en nommerai
deux autres qui dtaient unis dans la vie et se sont suivis a trbs
court intervalle dans la mort : Monseigneur Abdallah Kouri el
Omar bey Daouk.
Its ont donn. la preuve de l'amitid si bienfaisante sur le
terrain humain entre deux personnages de foi diverse, egalement convaincus de leur veritd, mais si tol4rants - car la vraie
religion ignore el rdprouve le fanatisme.
Ils ont en outre symbolisd a mes yeux cette entente si f6conde, sur le terrain national, entre Mahometans et Chretiens,
qui est aujourd'hui et qui doit demeurer demain l'un des plus
solides pilters de notre politique libanaise.
*

Monsieur le Supdrieur, Ie College d'Antoura, aux destin6es
duquel vous pr6sidez aujottrd'hui, ouvre devant les yeux de ses
dl6ves, en plus des livres de la sagesse humaine et de la sagesse
divine, le beau livre aux contours harmonieux de la nature libanaise. Celte nature, que Dieu lui-m&me a pris le soin de dessiner de ses mains, si varide, si douce, si prenante si dloquente
par soi. A t'euvre de Dieu, le paysan libanais a collabord de tout
son cowur, de toute son dme, de la sueur de son front, de la force
de ses bras. IL a pulvdrisd le rocher, apprivoisd l'eau, it a fait
surgir du sol les fleurs et les fruits - Sa maison aux lignes pures vit humblement au fond de la vallde, ou s'accroche fierement, sans en subir le vertige, aux flancs du prdcipice.
Enseignez d vos dlhves, je vous prie, vous leurs maitres,
l'histoire de cette terre, le respect des dons gdndreux qu'ils en
ont recus ; faites qu'ils comprennent son langage, qu'ils aiment
son visage, qu'ils vivent et, au besoin, qu'ils mewsent pour elle.
Elle en vaut vraiment la peine.
Je comprends combien its doivent en subir le charme captivant, puisque nous-mdmes n'arrivons pas d nous ddtacher de
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. pour
cc paysyage puisquc des hdtes illustrcs venus ai Anluur'
l'hospitutiite de qutcques jours, y onu passe une tranche de vie,
tfin
qiue la imusique iaterieure sutlecee en eux par I'inspiration qui tinane de ces lieux choisis crde sous leur plume des
clhefs-d'leu r'e.
*
**

Quelles lecons pouvcns-nous tirer de la cisite de ces ntmbreux centres de culture, qui rcpandent en ce sol beni du Libun.,
tcee le survir, It culle de Dieu, le respect de soi-mnme et l'timour
du prochain ?
J'ai parld de la sagesse humaine et de la sagesse divine.
Vous dirai-je que, malgrt le paradoxe apparent, la seconde ime
parait la plus accessible, car la premiere ne fait appel qu'd nos
pauvres moiens personnels, alors que Dieu nous a donead pour
nous

letcer ters Sa sayesse i Lui, deux ailes qui sont la foi et

la charitd.
Si done it nous est difficile, et meme impossible de dire
a•ec Horace que les ddbris du globe fracossd nous frapperaient,
inpavides, a !'instardu Juste puien, it nous sera plus facile, plus
humble et plus vrai, de rdpdter en nous les appliquant, comme
l'a certainentent fail M1.SARLOUTTE durant sa vie et en quiltant
ce monde, de rdpiter, dis-je, les belles paroles de saint Auyustin : Vous ouss ce cr6ds pour Vous, mon Dieu, el noire ca'ur
restera inquiet tant qu'il ne repcsera pas en Vous !,
Antoura, le 28 mai 1950.
*

**

Celte ceremonie d'Antoura demeurera longtemps dans l'esprit de tous ceux qui furent pr6sents b I'hommage rendu a la
inmmoire de M1.SARLOUTTE. Elle a
etd,
en quelque sorte, le symbole de ce qui demeurera toujours l'amitid franco-libanaise,
communion du cour et de !'esprit, dans le cadre iternel de I'humanisme mtditerraneen.
Raymond LoIR.

LA TEPPE
M. JEAN-AUGUtTE CONSTANT (1874-1949)
Ancien Supdrieur du Sgminaire
et Vicaire gnd6ral honoraire de Beauvais
Le samedi 24 septembre parvenait & Beauvais la nouvelle
de la mort de messire Jean-Auguste CONSTANT, deced6 a La

Teppe (DrOmne), le 21 septembre 1949. II a lenu au service de
notre diocese un rO!e de premier plan et exercd une action qui
s'imposent a notre reconnaissant souvenir.
II naquit, le 9 septembre 1874, a Seignosse (Landes), d'une
famille trbs chr6tienne, non loin du Berceau de Saint-Vincent de
Paul, au hameau de Ranquine, dans 1'ambiance de ce grand saint.
Dis lors, il 6tait tout naturel que le Berceau, of sont dtablis
les Pretres de li Mission. I'accueillit pour d'excellentes dtudes
classiques. Nature d'e!ite, il developpa ses brillantes facult6s au
Grand S6minaire d'Aire. sous la direction de M. Gieure, le futur
ev4que de Bayonne. dont la direction marqua sa vie d'une pro-
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fonde empreinte. Orduonid pivtre le 24 juillet 18!98. ii fut1:nvinlme
\icaire a la cathddrale de Dax ; it s'y montra tties ddvoud aux
malades, tris entendu aux (Ei:ures de jeunesse et tri's assidu
a son confessionnal toujours assi1g1.
II fut ensuite missiuiniair'e
diocesain i Notre-IDame de Buglose, a dix kilonmetres de Dax. LA
aussi. son zile, ses predications pleines de foi et de feu lui
attirirent bien des Ames et lui conquirent I'estime du cleig6.
II entrait chez :es Lazaristes, A Paris. le 14 aott 1912 ; il y
accomplit deux ans do noviciat. Mais la guerre tclatail en aoilt
1914. Dis le debut des hostilits, et bien que rdforme, ii s'engagea conmme aumonier volontaire. I1donna sa mesure. c'est-kdire tout son courage, dans ces peril:euses fonctions ; il devint
vite Idgendaire par son allant, son entrain et son sang-froid,
n'acceptant pas qu'un autre que lui accompagnAt toutes les patrouilles de sa division. Apres une blessure grave, !a nirdaille
militaire et la croix de guerre lui furent dkcerntes. La paix venue. en 1919, le trouva aumOnier militaire de Strashourg oil
il prend le poste de directeur au Sdminaire international de
cette ville. C'dtait revenir pal' 1a l'un des buts des Lazaristes,
la formation des clercs. qu'on lui confia, a son ddpart d'Alsace,
en l'envoyant au Seminaire d'Alger oýi ii fut successivement directeur et sup6rieur. En 1936, il fut nomini professeur au Grand
Siminaire de Verdun.
En 1938, le bon M. Mlaurel prenant sa retraite. il lui succdait A Beauvais. Mais ce vaillant aliait avoir A faire front, sans
peur, A une nouvelle guerre. 1] fut l'homme des circonstances, le
guide providentiel on ces temps troublds. Quelques dates rappelleront les l6apes douloureuses qu'il fournit sans h6siter. En
1939, ii aide l'installation au S6minaire de I'hupital militaire
compl!mentaire. Le 21 mai 1940. le Prfet de I'Oise prescrivant
d'dvacuer Beauvais. M. CONsTA'T, dont ;il pruvoyance aviZ-_- avait
prepard le repli du Seminaire, lui assure un refuge au Smninaire de Chartres, du 21 mai au 12 juin. I1fallut quiiter Chartre- le 13 juin et chercher asile au Smniinaire de Perigueux jusqu'au 29 juia. De retour aussitut a Beauvais, il paie au plus
press6 pour effacer les traces des depridations ennemies avec
une telle diligence que, des le 9 septembre, il peut rouvrir Ie
Siminaire et accueillir fraternellement les Mleves de celui
d'Evreux, qui est sinistr6. Pour appuyer ses efforts. Mgr Rceder
I'avail nomnmd Vicaire gtenral honoraire. Mais, nJouel;e ipreuve,
le 27 novembre, es Allemands expulsent tout le monde.
Tant d'obstacles devaient se briser devant la volonld tenace
de M. Constant : ii etait Superieur du S6minaire de Beauvais,
le Seminaire tiendrait contre vents et mardes. II obtint done de
Son Excellence Mgr Roland-Gosselia, pitoyable h tant de miseres, que les s6minaristes de Beauvais auraient leur place au
Grand Seminaire de Versailles. Lui-m6me, trois fois par semaine, allait y faire le cours de morale pour supplier le professeur titulaire qui dtait prisonnier. Le Bulletin religieux de
1945 a racontI la fagon dont les Allemands se comporterent en
notre Grand Sdminaire : ils convertirent une partie du pare en
garage pour les vehicules de la Luftwaffe, ce qui valut A M.
Constant d'etre arretd sous I'accusation de sabotage des moteurs
d'uae voiture, oi il aurait jetd du sable. Mais, I'eonemi avait affaire A forte partie. Le Supdrieur se defendit : c'dtait facile ;
mais it fit mieux : ses protestations plus que vehnmentes rame-
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narent les cnnemis A une appreciation des choses moins Ilitl6rienne, les contraignant h baisser le ton devant ce Landais d&chaind et a. le relAcher.
Nouvelles difficult6s. Faute de place, nos sdminaristes sont
obliges de quitter Versailles et de se grouper au SBminaire des
Vocations tardives de Montmagny. La question du ravitailiement
se pose brutalement, et ce septuag&naire, pour la rdsoudre, malgr6 ses anneies, fait bien souvent a bicyclette le voyage aller et
retour de Beauvais A Montmagny. En 1943, manquant de maind'oeuvre, les Allemands inventent I'infernale combinaison du Service du Travail obligatoire (S.T.O.). GrAce aux habiles manoeuvres de M. CONSTANrT, aucun s6minariste n'alla en Allemagne. Le
debarquement des allies, en juin 1944, fait anticiper l'ordination gendrale au 7 juin et le licenciement du S6minaire au 9
juin suivant. Enfin, le 16 octobre 1944, .M. CONSTANT avait la joie
de recevoir ses seminaristes dans leur chBre maison dont ii avait
reussi a reconstituer le mobilier. D'autre part, sachant les bienfaits de I'Enseignement libre par son experience personnelle et
par ce que lui disaient de leurs collegues ses confr6res de la
Mission, M. CONSTANT cedait g6ndreusement, au mdpris de la
g6ne qui en surviendrait, les locaux du S6minaire, dont il pouvait disposer 4 I'Institution du Saint-Esprit qui, depuis longtemps, errait lamentablement de pays en pays.
Et M. CONSTANT put continuer sa vie r6gulibre dans des
temps moins agit6s. Son action ne se limitait pas au S6minaire :
il aimait rendre service au clerg6 ; on recourait A lui comme A
un conseiller tres averti. 11 preta a l'Officialitd diocesaine un
pr6cieux concours. Les communautds lui doivent beaucoup ;
c'est ainsi que, chaque mois, il prechait une conference aux
Sceurs de 1'H6tel-Dieu.
Mais, si l'Ame de M. CONSTANT pretendait rester maitresse du
corps qu'eile soutenait, le corps se montrait plus rdtif et plusieurs crises de santd diminu6rent les forces du vaillant r6sistant qu'il fut toujours, avec sa connaissance sans lacune des
sciences eccl6siastiques, son esprit d6lid rompu aux detours de
la dialectique et aux subtili:is de la casuistique, servi par une
elocution facile et convaincante. En somme, comme on dit aujourd'hui, c'6tait une a tete bien faite ,. Pour emprunter un mot
de Joubert, ajoutons :c''tait une tc tte aimante ,, dont les inspiirations. les desseins et les decisions venaient d'un coeur sacerdotal. Tel il dtait done quand tous lui firent leurs adieux dmus
lorsqu'il fut d6chargd du lourd fardeau qu'il avait port6 pendant neuf ans sans faiblir avec le sourire des gens esclaves du
devoir.
Car ses demieres ann6es s'6coulerent, loin de nous, au Grand
Hospice de La Teppe, dans la Dr6me, of il dtait Supbrieur de
1'Aum6nerie, avec plus de cinq cents malades confi6s a ses soins
d6vou6s, sans qu'il put s'empecher de porter aux pretres de la
region le concours de sa chaude parole dans les recollections sacerdotales. Le bon ouvrier du Christ termina sa journme le 21
Sseptembre 1949. Sur sa tombe on ne pourra pas placer cette dpitaphe d6solde, mise au moyen Age sur celle d'un pretre comme
une condamnation : a Passant, foule aux pieds le sel affadi. e
On y peut graver les mots t:iomphants : , Vos estis sal terrae.

n
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ANGLETERRE
TWICKEN HAM
L'Ecole N6rmale d'lnstituteurs (St Mary's Training College)
Le i" juin 1950, k Twickenham, dans la banlieue londonienne, dans un cadre magnifique, I'Ecoie Normale Catholique
d'Instituteurs fetait son centenaire. Depuis cinquante ans dedj
nos confreres d'Irlande la dirigent. Lors de cette derniere reunion, on inaugura encore une aile nouvelle, un agrandissement
du bel dtablissement scolaire.
Le cardinal Bernard Griffin, archeveque de Westminster,
qui prdsidait, profita de l'occasion, pour donner en raccourci la
position catholique dans la lutte et les efforts pour la question
vitale de l'enseignement en Angleterre. La Documentation catholique du 2 juillet 1950 a donn6 la traduction de cette page
de doctrine. Parmi quelques legeres bavures, dans la traduction,
signa:ons que les Freres de Saint-Vincent dont parie ie texte
imnprime, sans la Inoindre note ni explications, no sent que les
Lazaristes d'Irlande qui, en compagnie de tout un corps professoral specialis6 forment. depuis un demi-siBcle, les cadres de
cette Ecole Normale d'Instituteurs.
C'est en 1899, en effet, que le cardinal Vaughan., archlevque
de Westminster, aprbs diverses tractations avec MI. Thomas
Morrissey, Visiteur d'Irlande, d6manda aux confreres ;de se
charger & Hammersmith de la direction de I'Ecole Normale Gatholique pour instituteurs, conmne ils s'occupaient pour l'Irlande
meme, de I'Ecole Normale de Dublin-Drumcondra. M. Peter
Byrne, principal de cette derniere &coie, fut nomm6 a Hammersmith pour prendre en main cette nouvelle maison de la Province.
St Mary's College, premier dtablissement catholique de ce
genre en Angleterre, avait dtd ouvert en 1850 & Brook Green, en
cet Hammersmith, timoin depuis deux siecles des multiples efforts pour la cause catholique en Angleterre, ce quiui i valait
le surnom de Coin du Pape.
La fondation du college itait dO aux efforts cathoiiques, sous
la conduile de Mgr Wiseman, alors Vicaire apostolique du District de Londres, avant que la hi6rarchie ne fut rdtablie on Angleterre par la LetLre apostolique de Pie IX du 29 septembre
1850. Cette ceuvre soolaire, d6s les d6buts, intimement !ide aux
efforts p6dagogiques de Jean-Marie Fl6icitd de Lamennais
(8 septembre 1780-26 ddcembre 1860), un des fondateurs des
FrBres de l'Instruction ChrEtienne. En fail, les premieres gindrations d'etudiants furent des membres de cette congrigation de
freres enseignants. Mais, sans retard on ouvrit rdsolument A des
laics 1'6cole plaece sous l'invocation de Marie Mere Admirable.
Le premier Principal fut James Melville Glenie, un converti du Mouvement d'Oxford (1850-1861). Les bitiments de
Brook Green furent solennellement inaugur6s en 1856 pai le
cardinal Wiseman, en presence de toute la hidrarchie catholique d'Angleterre.
En 1861, James Bonne Rowe, de l'Oratoire de Londres, prit
• son tour, pour huit ans, la direction du College. Le chanoine
Thomas Graham, un des premiers 61uves du debut de la maison,
la dirigea, trente ans durant (1869-1899), et malgrd des diffi-
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cultrs financiures et des tracasseries d'ordre pddagogique, fit de
l'excllente be-o•.ne.
En 1899. quand les Lazaristes arrivýrent pour ptieidre
la direction de l'Ecole Nornale, ils trouv\rent quelques retlchenients dans la discipline : ce qu'expliquent entre autres causes les multiples absences ct la mnaladie du precedent principal, le chanoine Graham. Le bon ordre fut vite ressaisi. le serieux des 6tudes accentu6, sous la direction vincentienne de
M. Pierre Byrne. Des petitions et adresses de maicontents demandant le depart des nouveaux directeurs lazaristes ne furent
pas agr6des, ni par le ministere de 1'Education, ni par les tevques d'Angleterre. On constata bientSt que revenaient discipline. ordre et travail. La bonne besdgne fut menee a\ec d'incessants progrBs et amnliorations : batiments, corps professoral, reglements. etc... Successivement dirigerent la maison :
Pierre Byrne (1899-1909), Andre .Moynahan (1909-1912). Ed-.
ward Sheehy (1912-1917). Jean Campbel (1917-1921), James
Dovye (1921-1930). Vincent Mac Carthy (1930-1942), Geiard
Shannon (1942-1948), et depuis 1948, M.: Kevin Cronin.
En 1923. pour s'etablir plus au large, on decida de quilter
Brook Green ; le choix tomba sur Strawberry Hill de Twickenham oh I'on se transporte en juillet 1925. On complttait entre
temps par de nouvelles constructions ce curieux chateau gothique 6difid et habit6 par 1'illustre litterateur anglais Horace
Walpole (mort en 1797).
Le 23 juin 1927, enfin. le cardinal Bourne inaugura !e
nouveau Sainte-Marie. d'anntle en ann6e complete et ampliore.
Celle Ecoie normale pour deux cent cinquante etudiants demeure
un des plus beaux etablissements d'Angleterre. Son installation
remarquable : bibliothli-que, laboratoires, mus6e, terrains de jeux.
etc., forme un ensemble qui n'est pas surpassd en Angleterre.
Les suees scolaires I l'UniversitW de Londres prouvent de par
ailleurs la sdrieuse valeur et le bon travail du corps professoral et des 61lves qui font honneur au sons p6dagogique des catholiques d'Angleterre et recompensent le labeur de nos confreres places
l]atete de cette Ecole normale d'instituteurs :
Waldegrave Road.
C'est le sens profond des paroles du cardinal Griffin. en
cette rdunion du 1" juin 1950, A l'occasion du centenaire de
l'Ecole.
C'est pour moi le plus grand plaisir d'inaugurer celle aile
nouvelle de St Mary's Training Coliege. Je saisis igalement cett'
occasion pour offrir au college mres plus chaudes lelici'alions
pour son centenaire. Cette illustre assemblde est un Iribut qui
convient au plus important collbge caihklique, pour hommcs. en
ce pays. II y a deux ans encore, il itait le seut college catholique
pour former des maitres. Le nouveau college de Hopwool Hall,
Manchester, fut ouvert parce qu'il n'y avait pas ici assez de places pour t1us les candidals de ce pais et des colonies. Je dis
que c'est le plus important college parce que, au cours de ces
cent ans passds, ii a edi le principal responsable pour l'dducation
de maitres catholiques et a exerce une inorme influence dans
notre dducation dldmentaire et secondaire.
Le college pour la formation de maitres qui commenaiit,
ily a exactement cent ans, ddja d Brook-Green. Hammersmith,
dans des locaux occupes maintenant par une maison d'alimentalion, a subi bien des changements et connu d'excellents et ad-
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mnirables directcurs et professeurs et ii a produil un iyjp de
maitre dont it peut Otre jutstenmct fier. J'ui did cn raports tris
intimes uvec un des anciens tieces tde ce coilve, quii acrtit ldt
form

it HaImmersmith. dc
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servail son eslimte aprls aucir quittd Ie college. bien qu'il y ait
ressenti quclque crainte ul<rs ju'il ettdiuit sous sa direction.
C'dtoit un hAointe tres remarquable, et upres auvir cesse. d'enseiUn'er, it se retira, ii det'cint e st eccore president au sovsire,
v t yaurder I'aniijcel
comiit (de l'enscigncment c:lm,'notl
mat. Ce fut mta premiire connaissmtce auce Strawberryv Hill •I

aussi

lonytlemtps que les supcieurs ici produiront de Lets houmni et le reste, on poutrra tire salis-

nies comine celui-ci en fut

fait des resultals qu'on y ublient.

C'est an colleye imp6r'iant, puri e

'pei

dtis
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et noigs acons toujours combattu ici. en AUnflterre, pour nootre
dducation, et nuts contianuerouts it lutter et ta Mous ballre tant
que nous n'aurons pas obtenu juslice p"our lGs cnfauils -

ntous.

sommtes a l'at'ant-yarde pour placer tlctcrin le peptle de notre
pays les exigences de la reliyion du~ts l'dductlion de uCs entfantts En fail, nous livrons butaille pour la liberlt conre w'surpation possible des droits de 1'Eylise ct des parents par i'Etat.
N.cus savons conmment, dans les Elats totulituires. la premiere
chose dont ils se saisissent est habituelletmentt I'vlcatwion des
enfants. Leurs chefs veulent impir'ynr de lears fausses doctrines les esprits et les dines des etnftats. II en fut ainsi en Allemadgne, et Mussolini le tenta en Italit jusqu'd entrer en latle

avec Pie XI ;'et quand j'dtais en Allemagne en 1945, pour coir
les evdques catholiques, je decouvris que ie premier article du
programme dtait cclui des dcoles confessionnelles.
Je fus d mime, grdce a t'aide et au soulien duc pirddcesseur
c
du ministre actuel, de rdussiiri detablir la reyle que, li o les
parents desiraient qu'un enseignemnent spdcial confessionnel fut
e(ci s'appliquait aux catholiques et
downn a leurs enfants its obliendraient un vote impartial et que,
aux luthdriens d'apres les rdsultats du scrutin, on deciderait combien d'deoles
catholiques ou luthdriennes seraient ouvertes. Ceci allait contre
la politique de la section adminisirative de l'Office britannique
d'Mducalton en Allemagne qui etait preoccupd d'oucrir le plus
grand nombre d'ecoles possible, sans lieir compte des confessions. Un syllabus d'entente dressIpar les chrdtiens et les nunchrdtiens, comme celui que nous avons en ce pays, peut produire
une espece de religion de la Bible Bible religion), en supposant
toujours que les maitres dans les dcoles aient etdprepards dans
leurs colleges a vivre la vie qu'ils out a enseigner. En fait, on a
acoud que, parmi les maitres dans les dcoles d'Etat plus de deux
mille sont communistes. Et, puisqu'il ny a pas d'dpreuve te religion pour les mailres, comment pourrons-nous savoir ce qu'on
enseignera d nos enfants ? J'estime pour moi que le syllabustype d'entente en maniere de religion, dressd comme i V'est par
des gens parfois entirrement depourvuds de religion, conduira a
la laicisation des ecoles. Voild pourquoi Slrawberry Hill est
d'une telle importance vitale. II forme des maitres qui formeront des enfants sur lesquels its auront une pareille influence,
-pour leur enseigner la religion, non seulement pendant I'iustruction retigicuse, mais pour influer sur leur manidre de voir,
pendant toute la pdriode de leur vie scolaire. En d'autres terque les enfants repoivent
mes, pour completer l'enseignemene
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de lewrs parents, non pour mettre en conflit ce qu'on enseigne
au foyer et ce qu'on leur apprend I l'dcole.
Je veux cdarter un ou deux malentendus qui s'dlevdrent du.
rant le r6cent ddbat au Parleimen sur les appreciations en matiere d'dducation. En premier lieu, en soulevant la question des
ecoles confessionnelles aux dernieres elections, nous nous battions pour la cause de la libertd el nous continuerons d nous
battre tant que nous ne nous verrons pas a meme de p6ucoir
garantir une education catholique pour nos enfanls catholiques.
Deuxiemcmentt, it n'y a jamais eu aucun accord en blanc, avant
l'Act de 1944, entre les communautis religieuses (religious bodies) et - c'est un fait - bien que les autres communautds
aient et6 consultees, les catholiques out dt6 laissds d l'ombre.
J'entrais en ndeaciations alors que la plupart des d6tails de
I'Act dtaient deja prets. C'dtait, en fait, au debut de 1944, quund
je vins d Westminster. L'Act de 1944 fut d6crit comme la Charte
des enfants, mais en rdalitd rdglde seulement pour autant que
les confessions comptaicnt pour les enfants qui se trouvaient
alors a rl'cole. Elle ne tenait aucnn compte de la nouvelle gdndration qui s'est levee depuis la guerre. C'tait une sorte de
salmigondis en fait d'Act. Finalement, les iveques du pays furent d'accord pour lui donner I'dpreuve de t'expdrience, dtant
bien entendu que ce n'6tait pas une solution complete de leurs
problemes ; qu'ils essayeraient dans la suite d'amender I'Act
et que les chiffres prdsentds par le Bureau de I'education concernant nos frais en conformitd avec le Bill s'dlevant d pr&s de
dix millions de livres, seraient la limite. C'est parce que les frais
sont montds si haut que nous avons craint serieusement pour
I'avenir de nos 6coles et qu'il serait tout c fait accommodant pour
nos dcoles catholiques d'dire administrees sans que leur existence soit en jeu. Ceci nest pas un slogan de propagande. C'est
une phrase dont s'est servi le Secrdtaire d'Elat actuel d l'lnterieur, au cours des ddbats de la Chambre en 1944.
Je dois mentionner en passant que, dans les premiers jours
de 1944, je m'entretins avec le feu archevque Temple sur toute
cette matiire des dcoles confessionnelles. II ne voulait pas entrer dans le combat avec nous. Aussi je pense que le Ministre
estsage en suggdrant qu'une Conference de la Table Ronde entre les confessions serait plutdt futile. I1 faut se rappeler que
nous avons une population catholique bien plus grande que les
non-conformistes et que l'ensemble des membres de notre Eglise
est presque aussi grand que celui de l'Eglise d'Angleterre. Nous
livrons une bataille pour I'dme des enfants, pour ceux que la loi
oblige d'dlever leurs enfants, et qui ne peuvent soit leur donner
eux-memes l'dducation voulue, soit faire dduquer leurs enfants
dans de couteuses dcoles. Je fdlicile les supdrieurs, les PNres Lazaristes de Saint-Vincent et le personnel de Strawberry Hill qui
arrive & son centenaire. Je fdlicite et remercie ces mattres qui
ont prouvd la valeur de la formation qu'ils ont recue ici et je
souhaite & Strawberry Hill de poursuivre ses succes. Je forme
des vwux pour les supdrieurs et pour tous ceux qui auront le
privilege d'apprendre comment on doit enseigner dignement.
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Rome, 6 f6vrier 1950-- Aprs I'audience papale de la T.H.M. Blanchot
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Monseigneur Antoine SEVAT
n6 lc 15 mai 1878. a Isle-et-Bnrdais
prutre le 28 mai 1904, a Paris
Paris, par le Cardinal Dub.is
sacr6d dvque le 30 novembre 1928
coadjuteur de Mgr Jacques Crouzet
(1" avril 1849-8 janvier 1933)
vicaire apostolique de Fort-Dauphin, depuis le 8 janvier 1933
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-TATS-UNIS
LES FILLES DE LA CHARITE : LEUR CENTENAIRE
Ef septembre 1950, aux Etats-Unis, ainsi que les Annales
Pont deja annonce (voir plus haul, p. 134-143). les Swurs de la
double Province vont celdbrer le centenaire de la reunion de la
Congr6gation Setonienne d'Emmitsburg d la Compagnie des
Filles de la Charitd, en 1850. La fondatrice, Mere Seton, totalement vincentienne d'esprit, Otait morte, vingt-neuf ans auparavant, le 4 janvier 1821.
Aux generations actuelles, it est nettemnent necessaire de rappeter ces pages d'histoire familiale, qu'dvoquent sommairement,
en quelque appendice, les diverses biographies de Mere STroN.
Pour les Swurs des Etats-Unis, en guise de Catdchisme entre nous, on a mis sur pied, d Emmitsburg, et imprimd en deux
ou trois fascicules, quelques souvenirs de cette glorieuse hisloire.
La premiere partie de Notre Union avec France est un
fascicule de douse pages. II ddroule en raccourcis vigoureux, le
rdsume sommaire de deux cents ans d'histcire de la Compagnie
des Filles de la Charite : depuis cette premiere reunion du
29 novembre 1633, oii saint Vincent voit assemble devant lui ce
pelolon de neige de quelques filles au pauvre couvrechef, jusqu'aux temps de la Mere SEroN.
L'Europe est bien lointaine, les 6vdnements du passd plus
encore. Mais l'essentiel est Id : montrer en quelques phrases,
comment Dieu a prepare et dirigd cette Compagnie d laquelle
on va se rdunir.
Plus important, plus fouilld, est le second chapitre qui est
ici traduit, en francais, d'apres une copie dactylographide. C'est
l'histoire de la Congrdgation setonienne de 1809 d 1851. 11 faut
se ressouvenir que pour I'Eglise des Etats-Unis, le premier eveque de la hierarchie amdricaine, John Carroll, avait dtd nommd
edvque de Baltimore, le 6 novembre 1789 (t 3 decembre 1815).
Depuis, petit d petit, cette Eglise s'organisattet la fondation de.
Mare STroN se ddveloppait dans l'esprit vincentien de sa fondatrice. Des lors, on comprend mieux la suite des dv6nements.
Aprds cette vue d'histoire interne des Seurs de la Charite
ambricaines, dans la premiere moitie du xlx" siecle, suit un rapide coup d'.mil d'ensemble sur les maisons des Seurs de la Province orientale : caractdristiquessommaires de leurs euvres et
etablissements.
Puis, en appendice, la liste des maisons actuelles de cette
mdme Province orientale, suivie des index alphabdtique, topographique et chronologique de ses fondations. L'Occidectale, s'il
plait & Dieu, suivra. A qui veut bien s'en donner la peine, cet
ensemble permet de se rendre sommairement compte des dvenements qui amenent et justifient les solennites de ce premier
centenaire. Les Annales le doivent d leurs lecteurs et lectrices :
elles I'offrent avec confiance.
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EMMITSBURG
NOTRE UNION AVEC LA FRANCE
Deuxitme partie
LES FILLES DE LA CHARITt AM~RICAINES DB 1809 A 1851

Les douze premieres annies de cette periode sont ýtroitement lides a la fondatrice, Mere SEroN (1774-1821), dont la vie
s'6coula en divers lieux : la ville el les environs de New-York,
les cites historiques ila:iennes, la catholique Baltimore, et une
vallee tloignee du Maryland, baplisee Sainte-Marie par ses premiers colons. Pas a pas, cette Ame de bonne volonte avait &t6
guid6e vers la place oui la destinent les desseins misdricordieux
de la Providence sur I'Eglise catholique de la jeune Rtpublique.
A dix-huit ans, la protestante Elizabeth revail :
a ...d'une petite maison a la campayne, ois elle rdunirait
a tous les petits enfants des environs pour leur apprendre lettrs
, prieres, les Lenir propres, et leur enseigner d etre sages...
c J'avais aussi, dit-eile, des ddsirs vdhements de trouver en
cc Amdrique des sites semblables a ceux que j'avais rencentrds
ic dans certains romans : des endroits ou i'on pourrait vivre
a loin du monde, toujours prier, et ne jamais faire le mal o (;).
En moins de trente ains. Elizabeth r^aiisa ces a beaux plans ,
de jeunesse. Aprbs mainis detours apparents, c'est comme Swour
de Charitl qu'ei'e mtla dans sa vie I'action et la contemplation
dont elle avail re\d dans son enfance.
En 1794, Elizabeth 6pousa William Magee SETro, d'une ancienne famille 6cossaise, jadis catholique notoire. TrBs heureuse
comme 6pouse et comme mere, Elizabeth eut a preoccupation,
le souci des malheureux. En 1797, elle prend rang parmi les
fondatrices de la a Soci6te pour le soulagement des pauvres veuvps. chargdes de petits enfants ). Elizabeth et sa be'le-saeur Rebecca SEroN se montraient si empressees a secourir la misire
que New-York les appelait les - Soeurs de Charit4 protestantes ,.
La lutte de Napoldon contre l'Angleterre ruina les SETON,
armateurs pour 'e commerce. Atteint dans sa sant6, William
partit pour Livourne, afin d'y chercher la guerison. II 6tait accompagn6 d'Elizabeth et de leur fille ainee, Anna-Maria. Les
voyageurs durent subir la quarantaine dans un lazaret glacial,
et Wi'liam mourut h Pise sur la fin de 1803. Sa veuve et leur
jeune enfant furent cordialement accueillies dans la dempure
magnifique des Filicehi, amis de jeunesse de William. Les so:ides
principes et surtout la charit6 de ses amis catholiques impressionnerent profondement 'a serieuse Elizaheth. Elle leur posa
beaucoup de questions auxquelles its repondirent d'une maniire
satisfaisanle. Ceux-ci partag6rent avec leur h6te solitaire, leur
propre et vive devotion pour !a Midone. envers qui Elizabeth
manifesta toujours dans la suite une filia'e affection. Les Filicchi soutinrent moralement Elizabeth quand sa sympalhie pour
le catholicisme provoqua un orage dans sa famille. Ce furent les
(1) Archives de Saint-Joseph, Maison Centrilf, Emmitsburg (Maryiand), xvi. Ces archives sont ici ddsignes par b sigle ASJCH.
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Filicchi qui introduisirent Elizabeth aupres des chefs du clerge
catholique aux Etats-Cnis ; et ceux-ci a leur tour se lirent les
guides de la petite veuve dd8emparde ; et lorsque, en 1805, A
a conversion d'Elizabeth, le courroux des siens l aissa sans
ressources avec ses cinq enfants, les Filiechi contribuerient gen6reusement A sa subsistance, et essayerent d'intdresser k son
sort et des parents et des amis charitables.
Elizabeth tenta d'abord do gagner sa vie A New-York, mais
des prejuges tenaces 1'en empecherent ; des juin 1808 (2), el:e
partit pour Baltimore, dans le Maryland. Elle y avait acceptd
l'invitation du sulpicien Louis-Guil:aume Dubourg, qui lui avait
donnA l'idee de fonder une kcole catholique .pour les petites
filles. M. Dubourg csperait realiser ceuvre durab:e, en epaulant
Elizabeth SETON, d'une association 4 de pieuses dames qui pourraient Cire amimnes du meine esprit... , (3).
Apres qu'Elizabeth eut ouvert la petite 6cole de Paca Street,
quelques jeunes fenmnes catholiques vinrent la rejoindre (4).
Apparenimment, 'espoir de M. Dubourg d'une association durable
pouvait se realiser. En fait, durant son sejour en Italie (5), le
ddsir de jeunesse d'Elizabeth d'une vie de retraite et de pribre
s'6lait transformin en un attrait durable, nais ses cinq enfants
semblaient constituer un empochenent formel a un tel projet.
Cependant une so:ution 6tait proche.
D.nas ses frequentes conversations avec son directeur, Madame SET'N apprit qu'il avait pens6 longtemps aL tablir les
Filles de la Charit6 en Amnrique, et comme ies obligations de
cet Institut semblaient compatibles avec les soins d'une famil'e,
cette vertueuse dame exprima un tres ardent desir de voir commencer cet 6tablissemert et d'etre admise dans la CommunautB.
Un obstacle insurmontable se dressait neaemoins devant eux :
le manque absolu des ressources necessaires A la fondalion de
cetle nouvelle sociWtd. Avec ferveur tous deux prierent la Providence de manifester sa volont6.
Queique temps apres. Madame SErON exprima le desir d'assister de petits onfants pauvres et informa son direcleur qu'elle
se sentait inldrieurement poussee h demander I'aide de M. Samuel S. Cooper, riche converti, entrd recemment au sdminaire.
Le pr'tre lui conseilla de s'en rapporter A Dieu, qui saurait insprer & M. Cooper cette entreprise charitable. Ce meme jour,
M. Cooper vint trouver le pretre, offract justement de fonder
un 4Lablissemen( repondant au desir de Madame SETON. Le pretre fut tres impressionnd par cet incident ; it invita ses deux
dirig6s a attendre deux mois avant de rien entreprendre. Ifs
persislrrent dans leur charitab'e decision, et 1'Ntablissement propose fut enfin approuv6 par Mgr Carroll (6).
En consequence, la MeAre SETON et quatre compagnes revetirent en juin 1809 un trbs simple habit religieux et choisirent
le nom de , Sacurs de Saint-Joseph ,. Mgr Carroll nomma M. Du(2) Rev. Charles I. White. The Life of Mirs. E. A. Seton (New-York :
Dunigan, 1853), p. 13-126 passim ; ASJCH : vi. Mother Seton - Mrs
Scott ; vii, Leghorn Journal, fragment of E. A. Seton to CeCilia Seton.
June 1808 ; x, Journal to Amabilia Filiccli ; xvi, Souvay-Filicchi
Copies, 1804-1808.
(3) Duboure-Seton. 27 mai 1808. citd oar White, op. cit. p. 221-223
(4) Seton-Stubhs, 29 f6vrier 1809 : iv, ASJCH.
(5) Seton-Gtrroll, 28 novembre 1806, Baltimore Cathedral Archives : cette source est desormais ddsignee par le sigle BCA.
(6) Dubourg-ElIves, 15 juillet 1828, fac-simile, it, ASJCH.
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bourg, superieur de la communaut6, comme il en avail dtd le
fondateur (7).
Le 31 juiilet 1809 (8), dix Sceurs s'assemblirent a la ferme
Fleming, A Emmitsburg. endroit prfedr6 par M. Cooper. Pen
de temps apres, M. Dubourg donna une retraite A la petite CommunautL (9). Evidemment les conversations de l'annee precddenLe n'avaient pas etd oublides, car, lors d'une assemblee a laquelle prirent part le fondateur et Ia fondatrice, le 18 aodt 1809,
la Communaute ful designee sous le nom de : Sceurs de Charile de Saint-Joseph ) (10).
Et bientOt on lui chercha une regle definitive.
La Mere SETro ayant decide, d'accord avec ses supdrieurs
ecclesiastiques. de modeler son Institut sur celui des a Seurs
de Charitd a fondees par saint Vincent de Paul en France, on
prit immidiatement des mesures pour se procurer les constitutions et rcgies de cette socidte, et on espdrait, en mime temps,
que quelques-uns de ses membres viendraient dans le pays, afin
d'aider de leur experience et de leur exemple la communaute
naissante de Saint-Joseph.
Cette commission fut confide aux bons soias de Mgr Benoit
J. Flaget, qui nomm 6%veque (I1), se trouvait sur le point de
partir pour la France.
Au debut de novembre 1809, M~re SETON d6crivait ainsi la
situation de sa communautd :
" Vous rirez certainement quand je vous dirai que votre
« michante petite swur est placee d la tMte d'une communautd
a de saintes, dix dmes parmi les plus pieuses que vous puissies
u imagifer, en tenant compte que toutes ont moins de trente
a ans. De plus, six autres postulantes attendcnt tous les jours,
a que nous nous instatlions dans un local pius spacieux oiu nous
a pourrons les recevoir. Notre famille serait ddja trWs nombreuse
a si je recevais la moitid de celles qui denmandent a y entrer,
u mais votre Rtvdrende Mere doit Ptre tres prudente, de crainte
qu'en hiver nous n'ayons pas les moyens de gagner notre vie.
Z
« Cependant, comme Saeurs de Charitd, nous ne devrions rien
a craindre , (12).
Le Pere Dubourg partageait les soucis des Sceurs et ddsignait b Mere SEroN les dames charitables auxquelles elle pourrait ecrire pour leur demander assistance a C'est peut-dtre le
moyen par lequel Dieu veut vous venir en aide, comme e'est celui par lequel saint Vincent de Paul a rdalisd ses grandes fondations , (13).
Peu de temps apres, ia Mere SETON comparait sa petite Communaut -l'Ordre fonde par saint Vincent de Paul. Repondant
L son intime amie, Eliza Sadler, de New-York, qui venait de
passer plus d'un an & Paris, elle glissait cette remarque :
( ...les renseignements qui vous ont dtd communiquds d nocc tre sujet vous laissent peut-etre dans t'incertitude sur ce
(7) White, op. cit., p. 253-254.
(8) Corporation book, Sisters of Charity of St. Joseph's, p. 4-5
ASJCH.
(9) Mother Rose's Journal, p. 6-7, ASJCH.
(10) First Council Book, p. 1, ASJCH.
(i1) White, op. cit., p. 261.
(12) Souvay, Filicchi Copies, 8 novembre 1809, xvi, ASJCHI
(13) Dubourg-Seton, 30 decembre 1809, i, 1, Archives, Mt. St.
Vincent-on-Hudson.

-

337 -

qu'est rdellement nwtre communautd, mais si vous vous rapa pelez la vie des Soeurs de Charilt en France avant la Revolu.
tion et depuis cette epoque, vous connaitrez uussi noire comSmunauld ) (14).
En m~me temps, la Mere SETON derivait de nouveau a Antonio Filicchi que la petite troupe avait rencontrd de dures
dpreuves, mais avail commenc le travail ddsire ; des activit6s
charitables analogues a celles des premieres Filles de la Charitd en France. Le 20 fdvrier 1810 (15), les Smurs passerent a la
, Maison Blanche 4, dont la construction avail Wtd en grande
partie assurce par Antonio et Fiiippo Filiechi (16). Deux jours
plus tard. les Sceurs ouvraient une ecole gratuite pour les enfants du voisinage (17). Dtsireuses d'assister ces petits necessiteux et manquant des ressources pour 1'entretien de la Communaute, elles decidbrent d'ouvrir un internat ; le 14 mai 1810,
les cinq premieres pensionnaires arriverent de Frederick (18).
La Mire SETON en informait Antonio Filicchi le 20 mat : c J'ai
une dcdle trWs importante d diriger tous les jours, et l'entibre
responsabilit6 de 'iastructionreligieuse dans les pays environnants. On s'adresse de partout aur Seurs de Charitd qui sont,
jour et nuit, au service des malades et des ignorants n (19).
Mais, tandis que la communautd americaine prenait le nom
et s'appliquait aux oeuvres des Smeurs de Charit4 europeennes,
que devenait son ambassadeur, 1'dveque Flaget ? En mai 1810,
le missionnaire ecrivait a son Sup6rieur g6ndral, le T. H. P. Jacques Emery, lui envoyant une lettre de M. Neuville, consul frangais & New-York, dans laquelle il Rtait question du voyage des
Soeurs de charitd aux Etats-Unis et de la somme a payer pour
leur traversde. Comme Mgr Flaget n'dtait pas str que la communautd americaine ft en mesure de fournir cette somme. et qu'il
ne voulait avoir rien 4 se reprocher dans une affaire si importante, il communiquait h son Superieur la lettre du consul.
Mgr Flaget assurait. que M. Antoine Garnier, alors A Saint-Sulpice, Ltait au courant des pourparlers (20).
Que des Smeurs de Charitd aient Wtd ddsigndes pour la mission amdricaine, cela ressort clairement de la lettre des Seurs
Marie Bizeray, Woirin et Chauvin. qui dcrivaient de Bordeaux,
le 12 juillet 1810 : ( A nos chores Saeurs aspirantes a la Compagnie des Filles de la Charitd a la Montagne Sainte-Marie. n Les
Scurs frangaises avaient pris grand intdret au rdcit de Mgr Flaget concernant la communaut6 amdricaine ; elles Rtaient impatientes de voir : , Mes bonnes et chWres Sceurs. n De plus, les
Am6ricaines sont ddsignc.s comme : a Mes bonnes Swurs et bientdt chores compagnes n (21). Le terme it bientdt , est significatif.
Le 18 juillet 1810, le Sulpicien J.-B. David, qui avait succedd a M. Dubourg comme Supdrieur de la CommunautB, derivait
a MBre SETON qu'il ne viendrait pas A Saint-Joseph avant la fin
a

(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
ASJCH.
(19)
(20)
Sulpice,
(21)

Seton-Sadler, 9 janvier 1810, vi, ASJCH.
Mother Rose's Journal, p. 15, ASJCH.
10 mai 1810, xvi, ASJCH.
Mother Rose's Journal, p. 15, ASJCH.
Journal of Sister Cecilia O'Conway, Seton Papers, iv, 18
20 mai 1810, xvi ASJCH.
Flaget-Emery, 28 mai 1810, Oorrespondance (Arch. Saint
Paris). Ges archives sont disormals cities sous le sigle ASSP.
Seton Papers, i, 13, ASJCH.
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du mois ; il desirait saluer Mgr Flaget, attendu incessanunent
a qui, dit-on, doit amener avec lui des Sceurs de Charite... » (22).
Mgr Flaget arriva a Baltimore le 10 aott 1810 (23). II apportait les Reyles et Constiutitins des Filles de la Charit6, mais
n'amenait pas de Soeurs.
MWre Rose While resume ainsi la situation :
« Mgr Flaget esl rentrd de France et nous a apportd les RWa gles, Constitutions et Conferences des Saurs de Charitd fon, ddes par saint Vincent de Paul. II avait la promesse que des
l'accompagneraient en Amdrique ; I'argent du voyage
Swurs
a
« avait etd versd et nous etions ainsi assurees d'avoir les Reggles et Constitutions, etc... Mais le gouvernement de Napoleon
, Bonaparte n'a pas autorisd les Swters d quitter la Fiance. n
Bien que l'on ne put se procurer des Scoeurs, les Regles et
Constitutions et Conf6rences furent rapidement communiquees A
la Communaut6 d'Emmitsburg (24).
A la fin de cette m4me annie, la Mere SEroN informa Mgr
Carroll que, A la requite de M. David. elle expDdiait les Constitutions des Scours de Chariti, apportees par Mgr Flaget... (25).
On cut plus lard d'autres elaircissements sur la d6fense
faite aux Scmurs de Charitl de se rendre en Amdrique, par une
communication de Bigot de PrIameneu, ministre des Cultes, A
Madame Letizia Bonaparte (Madame Mere), a qui Napoleon avait
donn6 la charge des ordres religieux: Au debut de 1811, e ministre des Cultes icrivait L
Madame MBre ,,lui communiquant
une lettre de la Sup6rieure des Sceurs de Saint-Vincent de Paul,
relative au projet de ddpart de quelques Sceurs aux Etats-Unis.
Cette lettre complptait une information anterieure. M. de Preameneu informait , Madame MWre n que, le 29 janvier, il avaiL
ecrit au ministre de la Police a d l'effet de remddier a cet
abus , (26).
Que les Scours francaises fussent encore attendues ressort
clairement d'une lettre de Mere SETON a Mgr Carroll (13 mai
1811). M. David. Supdrieur de la Communaut6. etail sur le point
de partir pour le Kentucky. et l'archeveque s'attendait dvidemment A ce que les r6gles fussent alors 6tablies. La Mere SETON
affirme que les projets de M. David etaient lids A I'arriv6e des
Scours frangaises. Elle se demandait aussi si les Scours frangaises permettraient le pensionnat, et lui laisseraient la tutelle de
ses cinq enfants. Elle faisait remarquer que la Scour Servante,
venant de France, n'aurait sur les Scours ambricaines, tant que
MIOre SETro resterait h Saint-Joseph, aucune autre autorit6 que
celle que lui confererait !a RWgle qu'elle allait apporter.
La Mbre SETON attendail en toute simplicitd et humi'it6 les
Sceurs francaises. et se demandait si elles I'accepteraient comme
compagne. Son plus grand souci lui venait de la situation de sa
fille ainee. Annana, qui n'etait ni 6elve, ni professeur, ni novice
dans la Communautl. Le simple expose de tant de problemes
divers montre que Mere SEToN attendait les Soeurs frangaises,
(22) Ibidem, 10.
(23) Rt. Rev. J. R. Bayley, Memoirs of the Rt. Rev. Simon Gabriel
Brutd (New-York : D. and J. Sadlier, 1861). p. 40.
(24) Mother Rose's Journal, p. 22, ASJCH.
(25) Seton-Carroli, 29 novembre-5 d6cembre 1810, 7-N-9, BCA
(26) Arch. Nat., Paris.
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acceptait d'avance leurs rigles et s'inquietait de ce qui aurait
pl l'empecher d'etre revue dans la CommunautB francaise (27).
En septembre 1811, la Mere SETON mandait & I'Archeveque :
t Les regles proposdes sont presque telles que celles que
nous avons dans le munuscrit original des Sours de France. Je
n'ai jamais eu une pensae qui na soit ea concordance avec elles,
dans la mesure oit mes pauvres moyens me permcltent de les
observer , (28).
Une autre al'usion au voyage des Soeurs franqaises se trouve
dgalement dans une lettre de M. P. Boutan, de New-York, A M. Simon Brut6, qui avait accompagnd M3gr Flaget depuis Bordeaux.
Le signataire note qu'il a vu ( I'excellente , Sceur Cleste durant son sejour a Bordeaux ; elle ddsirait, affirme-t-il, venir aux
Etats-Unis, pour (C former des postulantes , pour son ordre. Une
agence de voyages avait promis la traversee i Scour C(leste et
a trois ou quatre autres Sceurs. En tout, dix-huit Sueurs avaient
dtd ddsigndes pour les Etats-Unis. Si aucun capitaine ne voulait
les accepter sacs passeport, elles espiraient pouvoir passer par
les i:es de la Manche (29).
L'entrde des Etats-Unis dans la guerre maritime franco-britannique, en 1812, peut expliquer pourquoi les Soeurs frangaises
ne rdussirent pas a se rendre dans !e Nouveau Monde.
C'est sans doute pour la mme raison que Mgr Flaget et
M. David ne cherch6rent pas h affilier directement a la Communauld frangaise les Sceurs de CharitB de Nazareth, rdcemment
fonddes dans le Kentucky. Au lieu de cela, on demanda a Emmitsburg d'envoyer un essaim A Nazareth ; la nouveile commu-

nautd s'agregerait

a la plus ancienne, tout en conservant un no-

viciat s6pard (30).
Malgr6 l'impossibilitd oh il se trouvait de maintenir un
contact avec la France, le Conseil de la Maison Saint-Joseph
suivait consciencieusement )• modile frangais, ainsi qu'en temoigne une question posee au d6but de 1814 : , Le novicial peut-il
etre etendu d cinq ans, comme il l'esi dans la RWgle de saint Yincent pour nos Seurs d'Europe ? , (31). L'emploi du terme ( ',s,
semble impliquer au moins une Rtroite imitation.
Le 18 aott de la m6me annie, le Gonseil refusa I'union aveo
les Soeurs de Charit6 de Nazareth, parce que leur fondateur,
Mgr David, desirait un noviciat s6part pour le Kentucky. ,( Une
telle organisation, disaient les Scours d'Emmitsburg, n'est pas
en accord avec l'esprit de saint Vincent, tel qu'on le trouve dans
les Constitutions des Swurs de Charitd francaises , (32).
En octobre 1814, et dans les mois suivants. M. JeanaDubois,
Supdrieur de la Communaut6, envoya plusieurs lettres h Mgr
Carro!l. Cette correspondance concernait la demande rditerde
d'affiliation, adressee par Mgr David, tant au Primat qu'au Conseil de Saint-Joseph. Les remarques de M. Dubois sont, en substance, les sulvantes : Pour ce qui regarde la proposition de
Mgr David d'un noviciat sdpare pour le Kentucky. le Superieur
(27) Seton-Carroll, 13 mai 1811, 7-N-il, BCA.
(28) Seton-Carroll, 5 septembre 1811, 7-N-13, BCA.
(29) Boutan it Brute. 24 octobre 1811, ii, 15. ASJCH.
(30) Sister Columba Fox : The Life of Rt. Rev. John Baptist Mary
David (New-York : U.S. Catholic Historical Society, 1925), p. 72-74.
(31) First Council Book, p. 4, ASJCH.
(32) Ibid., p. 16.
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d'Emmitsburg allegue que cette decision ne pourra etre adoptte
tant qu'on e'aura pas requ de France un avis favorable. II sent
qu'll ne doit pas devier de regles soutenues par I'experience et
consacrdes par la saintetd de saint Vincent. Le Superieur continuait en affirmant :
a Les regles que je voes propose ne sent pas de nouvelles
regles, greffdes par nous sur les Constitutions de saint Vincent
de Paul ; ce ne sont pas non plus des riglements locaux qui devraient tdre modifids seion le climal et la maniere de vivre des
gens. Elles sont l'essence mime, les traits fondamentaux de ces
Constitutions, comme vous pouvez vous en rendre ccmpte en
parcourant le, Constitutions des Swurs de France, et la copie
certifide de leurs Regles, que je me propose de vous envoyer d
la premiere occasion. Qu6ique l'institution de la Communautd
ne soit pas l'adoption absolue de celle de saint Vincent, elle doit
en presenter les traits essentiels et ne s'en 6carter que lorsque
les circonstances de pays, de climat, et I'wuvre d'dducation qu'on
y a greffde l'exigeront, mais demeurer identique quand les circonstances ne different pas.... Le mot sous-prieure est un titre
employd seulement chez les Religieuses et inconnu chez les
Scurs de Charite... Je vcus enverrai par M. Brute, les Constitutions et les R&gles ci-dessus mentionndes, dtablies par saint Vincent et ses successeurs pour les Scurs francaises, afin que vous
puissiez y trouver le vdritable esprit de leur. institution. n
M. Dubois declarait plus loin que les Sceurs de Charit6 de
Saint-Joseph d6signaient la Sceur responsable de 1'dtablissement, du nom de a Scur Servante n, terme emp'oy6 par les
Soeurs frangaises. dbs I'dpoque des Saints Foodateurs. Ce titre
fut donnd a Sceur Rose White, quand elle fut nommee pour
commencer la premiere mission, IAsile Saint-Joseph, a Philadelphie, en 1814 (33). Le 11 janvier suivant, quand des Soeurs
furent choisies, sur la proposition de Mere SIroN~ pour tenir la
maison au Mont Sainte-Marie, Scur AngB!e fut 6galement nommee Swur Servante de la nouvelle Communautd (34).
Avee la chute de Nrpoldon, les communications reprirent
avec PEurope. Fn avril 1816. le consciencieux P. Dubois exposa
au R.P. Antoine Garnier les rn!tiples aspects de sa charge : le
college, le seminaire et la ferme du Mont Sainte-Marie, la paroisse de la Montagne, et celle du village, enfin la communaute.
II suggdra ensuite a son i'terlocuteur, professeur b SainteMarie de Baltimore. puis Procureur & Saint-Sulpice, a Paris :
, Je ddsire par-dessus tout etre ddchargJ des Sours ; mais
je ne vois pas d'autre solution que de les rdunir a une autre
communautd qui s'occupera d'eltes. Si notre Suprieur I'approuve, je me mettrai en relations avec le Supdrieur des Prdtres
de ln Mission, autrefois appelds Lazaristes, pour voir s'il ne
serait pas possible de rdaliser l'union avec les Sceurs de France.
et d'Obtenir en meme temps un Supdrieur et un Directeur qui,
apres avoir passd un an ou deux ici, pour apprendre la langue,
prendraient soin de cet dtablissement. n (35)
Quelques pretres de la Mission arriverent effectivement
A Baltimore le 26 juillet 1816, mais ils Otaient destines & la
Haute-Louisiane, diocese de Mgr Dubourg. Originaires d'Italie,
ils furent cordialement regus par le Sup6rieur du College de
(33) Dubois-Carroll, 3-F-15, 16, 17. BCA.
'34) First Council Book, p. 20. ASJCH
(35) Dubois-Garnier, 18 avril 1816, ASSP.
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Sainte-Marie. Sinmun-Gabriel Brute (36). Ce saint pr6tre avait
vcu au Mont Sainte-Marie entre 1812 et 1815, et avail lie
tine amitid durable avec Mere SETON, avec laquelle il se trouvait
en communion d'esprit.
II avait frequemment correspondu avec elle lors de son
sejour & Baltimore, et toutes les fois que les dvenements importaiits le motivaient. Quand arriva le groupe de douze Lazaristes,
pretres, s6minaristes et freres coadjuteurs. M. Brute communiqua & Mere SETON la joie que lui causait 1'arrivee de ces aouveaux ouvriers dans la vigne du Seigneur.
Le 2 septembre 1816, la Mere SETON repondait :
a Saint-Lazare. Communion. Invitd les Sceurs d remercier
pa-ur I'arrivee des missionnaires benis qui app&-tent la lumiere
a noire terre sauvage. Essayd de diriger la mienne a l'intention
du bon M. Jordan, qui est mourant, et de M. Duhamel, qui a de
grands soucis pour le jour de I'ilection dans son petit Emmitsburg. Mais le ceur gardera son , Gloria , d travers toules les
virissitudes journalieres , (37).
A la fin de cette nime annee, le 2 decembre, ies Sceurs de
Charit6 de Saint-Joseph se constitulrent en sociWtd (38). Des la
premiere assenblee, le paragraphe suivant fut insArd parmi les
annexes des Constitutions:
8* Pour autant que ladite Socidtd des Swurs de Charild de
Saint-Joseph est dtablie sur le moddle des Seurs de Charitd institudes en France par saint Vincent de Paul, cette assembide
adopte les Rygles ct Constitutions de ladite Socidtd, sauf celles
gui seraient incompatibles avec les lois des Etats-Unis, de I'Etat
e Maryland, ou de l'acte de constitution de notre Socidtd (39).
Dans le courant de 1818, M. Brute retourna au Mont SainteMarie et y exerva une influence vincentienne qui pr6para les
voies de I'union avec ia Communautd de France.
Mais il nous faut dire quelques mots du R.P. Brute luimnime :

Connu dans son nouvel entourage sous le ncm de a I'Ange
de in MGntagne ,, M. Brute avait ete prepare d'une faVon curieuse b transmettre les convictions profondes de la France
chrtlienne. Ne a Rennes, on Bretagne, le jeune Gabriel avail
aide les nombreux pretres el religieux que sa pieuse mere cachail pendant la Grande Rdvolution. En quelques occasions, deguisd en mitron, il avail port, le Saint-Sacrement aux fideles
dans les prisons.
AprBs de brillantes etudes de m6decine A Paris, ce disciple
de Pinel et de Bichat regut les plus hauts diplOmes de I'Ecole
de Medecine. en 1803. Refusant les postes 6leves qu'on lui offrait,
pour devenir pretre, il fut ordonn6 pretre en 1808. Entrd a SaintSupice, il fut nommd professeur de theologie dans sa ville natale. II rdpondit ensuite .hVappel de Mgr Flaget, et I'accompagna aux Etats-Unis dans 1'etd de 1810. D'abord place a Baltimore et affect6 aux missions du dehors, M. Brute v6cut au Mont
Sainfe-Marie de 1812 A 1815. Pendant les trois anndes qui suivirent il fut Supdrieur du College de Sainle-Marie, a Baltimore.
,36) Rt. Rev. Joseph Rosati, C.M., et al. The Life of Very Rev. Felix
De Anldreis, C.M. (Baltimore : Kelly, Hedian and Piet, 1861), p. 88-90.
(37) Seton-Brutd, 2 septembre 1816, xn, 55 ASJCH.
(38) CorporationBook, p. 1.
;39) Ibidem, p. 4.

--

342 --

En 1818. it rejoignit le R.P. Dubois A la Montagne, et devint
(401.
aumnmnier de la Conmmunautd
Non seu'ement M. Brute ceonaissail bien I'esprit de saint
Vincent, mais ii avait vu de pres les Filles de la Charite. Pendant la Rkvolution, Mime Brutt avait abritg Swur Madeleine, qui
pendant des annees avait visite les detenus de la prison de la
Porte Saint-Michel, a Rennes. Le perspicace Gabriel communique ainsi ses observations :
• Je me rappelle trWs bien le jour oifSwur Bonne, la Supdrieure des Swurs, on plutit la Swur Servante, comme elles l'appellent, amena Swur Madeleine i ma amre, tandis qu'elles dtaient
chassdes de leur maison par les revolutionnaires... Le soir, elle
dit d ma mere que c'etait la premiere fois depuis quaranteans
- le temps de la retraite exceptd - qu'elle n'avait pas risitd
la prison, et que jamais la journde ne lui avait sembld si longue et si fatigante, sa premiere journde de paresse. La pauvre
Swur Madeleine resta chez nous longtemps, et nous aurions souvent etd tentds de rire de sa simplicitd, et du pen de connaissance qu'elle avait du monde, sans le grand respect que ma nmre
lui portait ) (41).
I1 n'est pas dtonnant que MIme Brute ail si bien accuei]li
les Filles de la Charit6, car sa propre soeur, nee SaulnierVauxelle, fut Fille de la CharitA pendant quarante-quatre ans.
En septembre 1802. le jeune 6tudiant en mddecine fut appel6
au chevet de sa tante, mourante A la maison des Soeurs de la
paroisse Saint-Roch, a Paris. Dans le portrait esquissd par la
p'ume de son neveu, cous reconnaissons une vraie fille de Monsieur Vincent.
" ...elle dtait Fille de la Charitd depuis 1758. Elle avait un
ceur chaud el gdnereux, un caractire ferme. Entendue en affaires, toute consacrie t ses devoirs, elle aimait sa sainte vocation,
avaititd peinde de l'abandonner pour un temps, et 'avait reprise des que cela lui fut possible. Ext•edmement disintdressee,
elle semblait ne jamais penser & elle-mdme, refusait tout adoucissement, toujours animde d'une ca'nfiance en Dieu qui ne faiblit jamais, mime dans les circonstances les plus alarmantes. Son
neveu... et moi-mime assistdmes aux funerailles ; il y avait ld
quatre membres du Bureau de Bienfaisance, des ddlidgws des
douze Maisons de Swars de Paris, dont les quatre plus anciennes tenaient les cordons du poile ; en outre, beaucoup de ses
amis que je ne connaissais pas, et une veritable foule de
pauvres gens , (42).
Ayant 6Id en relations avec des Filles de la Charitd si
exemp'alres. M. Brute 6tait bien propre a former les Smurs de
Charitd americaines, qu'il ddsigne souvent sous le nom de
, Filles de la Chariti ». Les meditations sur les voeux qu'il composa en 1819 sent toutes adressdes h , La Fille de la Charit6 , (43).
Le 21 aofit 1820. e confesseur conseilla Mere SETON sur
ses resolutions de retraite. « L'esprit de saint Vincent, dit-il,
votre esprit, est si bien rdsumd dans sa vie et ses conf6rences...
relisez aussi la bonne Mademoiselle Le Gras... n (44).
(40) Bayley, op. cit.. p. 1-53.
(1i) Ibidem, p. 111-119.

<42) Ibidem, p. 211-212.

(43) xii, 34 a-36 b inc. ; 38 a-b inc., ASJCH.
(44) xui 16, ASJCH.
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Mais, quelques mois apres, le confesseur de la MWre SETroN
inscrivait la note suivante dans les registres paroissiaux :
c 5 janvier 1821. Enterrd a Saint-Joseph Anna-Elizabeth Seton,
premiere Supirieure des Filles de la Charitd etablies dans cette
paroisse en 1809 u (45).
Elizabeth avait rdalisd les aspirations de sa jeunesse vers
une vie k la fois active et contemp'ative, et la mention officielle
de sa mort la designait conime l'imitatrice de celles qui. les
premieres, avaient realis6 cet ideal, les Filles de Monsieur Vincent.
Une semaine plus tard, M. Brute note : , Les litres que
j'avais prtdis d la Mdre, qu'on me rapporte aujourd'hui... N° 26.
Catdchisme des Filles de la Charite, et les maximes de saint
Vincent o (46).
Imaginant la M1re SETON comme observant ses propres funerailles, M. Brute la dfpeint comme notant les objets familiers qui se trouvent dans la chapeile :
a ...le portrait de notre cher PNre saint Vincent... Au-dessous, des deux c6tes, nos chbres Swurs de l'autre cotd de I'Ocean,
occupdes d leurs wuwres, comme pour nous servir de modtles...
Adieu, saint Vincent... on mieux, je vais vous voir dans le ciel, je
l'espare. »
Tandis que le corttege quittait a le petit bois ,, la Mbre
s'adresse ainsi & ses filles : a Souvenez-vous de rester toujours
bien unies comme de vraies Filles de la Charitd ! , (47).
Dans un memorandum du 4 mars, M. Brutd ecrit :
Ses
e traductions, autre preuve de sa foi et de son zele :
1. La Vie de saint Vincent, grand in.4° ; 2. La vie de Mademoiselle Le Gras ; 3. Les entretiens spirituels de saint Vincent de
Paul... , (48).
Dans une communication sans date, mais rtdig(e 6videmment dans le but d'affermir la foi en la divine Providence, M.
Brutd prophdtise : ( Je vois serement ce que, grdce i la Providence... on peut attendre pour vous et pour ce simple ddbut des
commencements de l'esprit et des putvres'de saint Vincent... 6
temps a venir ! n (49).
Sous un tel guide, le Conseil de SaintJoseph continua a se
tourner vers la France, comme le montre avec evidence une
question proposde & la session du 4 juillet 1832 : t Seconde
question : serait-il opportun de demander des renseignements d
la France sur ces coutumes que nos Swurs de France oat eues
et celles qu'elles gardent encore actueltement ? (50
En d6cembre de cette mdme anade, le Conseil se demanda
s'il fallait faire venir les novices a la Maison-Mere pour les premiers vaeux : a ...ddsirant nous conformer d la Regle originate de
saint Vincent, dans la mesure oi it n6us est possible de la connaitre, mais considdrant les inconv6nients qu'il y aurait 4 rappeler les novices d la Maison-Mere pour les vwux, il est actueltement decide qu'elles les prononceront en prdsence de leur Swur
Servante oi qu'elle soit... , (51).
(45) Registre paroissial, Eglise St-Joseph, Emmitsburg, Md. sub die.
(46) xi, B-10, 8 janvier 1821, ASJCH.
(47) xn, B-19, ASJCH.

(48)
(49)
(50)
(51)

Ibidem, 100.
Ibidem, 28 (21).
First Council Book, p. 98, ASJIH.
Ibidem, p. 11.

la
Trois ans plus tard, un grand sacrifice fut denmandl
Montagne et A la Vallde. Le fondateur de la maison du Mont
Sainte-Marie, l'infatigable Superieur des Sours de Charit6, fut
nomm6 troisieme eveque de New-York. D'abord comme aumOnier, puis pendant quinze ans, comme Sup6rieur, M. Dubois
avail guide la Communautd A travers les 6preuves des aunnes
de la fondation. Comme son aide a I'Ange de Ia Montayne ), le
sa mission aufondateur avait 6tW providentiellement prepare6
pres des Filles americaines de saint Vincent. N6 a Paris, d'une
famille aisde, Jean-Thomas Dubois avait t6 un 4elve brillant
du lycde Louis-le-Grand, comptant parmi ses camarades de
classe Camille Desmoulins et Robespierre. 11 entra ensuite an
Sdminaire Saint-Magloire, dirigd par les Oratoriens, oh il reacontra deux de ses meilleurs condisciples : I'abbd McCarthy et
ceiui qui allait devenir plus tard le cardinal de Cheverus. Ordonnd pritre avec dispense, A vingt-trois ans, I'abbe Dubois fut
envoyd A la paroisse Sainl-Sulpice et devint aum6nier de l'Hospice des Petites-Maisons, rue de Shvres. Dans ce vaste dtablissement, les Filles de la Charitd assuraient un. abri aux orphelins
et une retraite aux alidens.
La Grande Revolution trouva le jeune pretre fermement
oppose a ses empietements sur les droits de ]'Eglise et ceux de
l'humanitd. Force de s'enfuir sous un d6guisement, l'ingenieux
abbe atteignit Norfolk, en Virginie, en 1791. Des lettres de La
Fayette lui valurent un accueil bienveillant de la nart des notables de cette region, et le pretre dmigrd oblin' l'autorisalion
de dire la messe dans le Capitole, h Richmond. Patrick Henry
lui enseigna l'anglais, tandis qu'il donnait des lemons de frangais pour gagner sa vie. Quand il sut bien la langue, 1'abbe Dubois fut envovy par Mgr Carroll on 1794, a la mission Frddjrick,
dans le Maryland.
Le rayon d'action de cet office s'6tendait d(e la Pensylvanie
a la Virgine. a travers le Maryland. A un moment, le P. Dubois
fut le seul pretre entre Baltimore et Saint-Louis. Dans sa vaste
paroisse, il y avait un endroit qui, plus que tout autre, exercait
un puissant attrait sur le missionnaire exilh : c'tait la paroisse
de la Montagne, fond&e par la famille Elder, en 1745. La vieille
chapelle s'dlevait encore A < Pleasant Level n, a I'ombre d'une
montagne protectrice que les premiers colons avaient baptisde
a La Montagne Sainte-Marie ,.Vers 1805, le P. Dubois commenca
1'erection d'une eglise paroissiale sur les pentes de cette montagne. DIvot h ta Heine du Ciel, patronne de la. France, le P. Dubois plaga la nouvelie Aglise sous sa protection, choix excellent,
puisque I'endroit lui-meme lui 6lait consacre. C'est A Elle que
I'6nergique missionnaire confia sa nouvelle dcole, le College
Sainte-Marie commence en 1808. Concue comme un s6minaire,
cette dcole d6dide a la mere du premier Pretre, acquit en moins
d'un siecle, le titre glorieux de << Mere des dveques ,.
En 1809, le P. Dubois offrit sa propre cabane aux premieres
Seours de Charitd
dnt a ferme de la ale
tait en reparation. Cet acte d'hospitalitd caract6rise bien [a g6ndrositd, 1'oubli
de soi du fondateur de la Montagne Sainte-Marie. 11 aila les
Soeurs a installer la (cMaison Blanche ,,et souvent, durant ces
ann6es d'4preuve, remplit leur garde-manger qui, sans lui, fut
rest 6 vide. Bien qu'il accomplit le travail de six hommes, avec
I'administration de deux paroisses, du s6minaire, du college, de
la Communaute, le P. Dubois trouvait le inoyen de composer
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des m6ditations pour les Soeurs et de leur donner des conf6rences ; il 6tait en outre leur directeur spirituel. Ses relations
anterieures avec les Soeurs de Paris, i'etude consciencieuse qu'il
avait faite de I'esprit de saint Vincent, le rendaient particuli6rement apte a la formation des Scours (52).
Le successeur de M. Dubois, comme Superieur gBneral des
Scours de Charite, fut le Sulpicien Louis-Regis Deluol. 11 etait
destine & r6aliser le dessein de son predicesseur, I'affiliation des
Sceurs de Charitd amdricaines a celies de Paris. Une impulsion
nouvelle avail. td donnee a ce mouvement par une decision du
T.H.P. Antoine Garnier, Sup6rieur g6neral de Saint-Sulpice, qui
avail naguere fait partie de la premiere colonie de Sulpiciens
envoyde A Baltimore par M. Emery. Le nouveau Supdrieur general, qui connaissait bien ies activit6s de ses confreres americains, pensait que le temps dtait venu de passer h d"autres
mains toutes les obligations dtrangBres t leur ceuvre principale:
les s6minaires ecclIsiastiques. Cette politique ne pouvait evidemment Wtre rdalisde en une seule fois ; par exemple, la charte
du College Sainte-Marie, en 1806, stipulait que ie collige serait
maintenu trente ans. La nomination de M. Deluol, en 1829, comme
superieur du College Sainte-Marie et des Sulpiciens des EtatsUnis devait aider la realisation des ddsirs du SupBrieur general. En tant que Sup4rieur en AmBrique, M. Deluol 6tait aussi
protecteur des Constitutions de la Communaute des Soeurs ; en
cons6quence, ii nonuna le R. John Hickey pour prendre soin de
!a Communaute. M. Deluol prdsida de nombreux Conseils a
Saint-Joseph, meme pendant que le P. Hickey Itait en fonctions. En 1841, M. Deluol reprit la charge de Superieur general
des Soeurs, et pendant les anndes suivantes, il s'efforca de reaiiser l'union de ses administries avec les Sceurs de Charitl frangaises (53).
G'est pendant le premier mandat de M. Deluol que le premier appel d'un fils de saint Vincent atteignit les Sceurs. L'dvAque lazariste de Saint-Louis, Mgr Joseph Rosati, utilisa I'influence de son vieil ami, M. Brute, pour procurer des Sceurs A
la direction d'un hupital a Saint-Louis. L'6veque desirait a les
Filles de Saint-Vincent ,,et les d6clarait necessaires au nouvel
dtablissement (54).
Appuyant la demande de Mgr Rosati, M. Brute disait :
, L'appel d'un dvdque est celui du Seigneur : un dv6que si saint,
vrai fils de saint Vincent , (55).
Le Conseil accepta le projet, et envoya quatre Sceurs pour
commencer le premier h6pital A l'ouest du Mississipi ; I'Institution prit le nom d'H6pital Mullanphy i Saint-Louis. A la fin
de novembre 1828, 1'6v\que exprima sa satisfaction :
c J'ai ddccuvert avec plaisir que les Filles de Saint Vincent
d'Amerique ont parfaitement rdussi & acqudrir les vertus qu'il
a transmises en prdcieus hdritage, d ses filles de France. I1
faut reconnoitre que la Maison de Saint-Joseph est aussi
(52) Rev. John McCaffrev, Discourse on the Ri. Rev. John Dubois,
(Gettysburg : H. C. Neinstedt, 1843), passim.
(53) Charles G. Herbermann, The Sulpicians in the United States
(New-York : The Encyclopedia Press, 1916), p. 197-214 inc. et passim.
(54) Rosati-Brute, 23 juin 1828 (Copie Brute), Copie-lettres, v, 1,
ASJCH.
(55) Brut&-Decount, 2 octobre 1828, xmi, ASJCH.
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propre que celle de Paris d transmettre l'esprit aimable du Saint
Fondateur aux Seurs de Charitd.
((56)
Peu de temps apres, le mime 6veque demandait d'autrea
scours, cette fois pour La Nouvelle-Orleans (57). 11 vouiut donner
plus de poids i sa requitle par une visite qu'il fit & Saint-Joseph,
le 22 octobre 1829. Pimsieurs autres prelats faisaient partie du
groupe qui s'arr-ta A la Vallee, apres !e premier Conciie de: la
Province de Baltimore.. On a note que Mgr Rosati officia aux
vpr:es et dit la messe deux fois, mais sans donner d'autres ditais '58). Mention ignor6e du passage du premier Lazarisle
dans une valiee toute p eine de I'esprit de saint Vincent t
II est remarquab.e que la visite de 1'%veque vinceatien,
vingt ans apres la fondation des Scours de Charitl. precda de
vingt ans, leur admission dans la grande famille de saint Vincent.
Mgr Rosati cuitiva soigneusement cet esprit de saint Vincent qu'il avait remarqu6 chez les Seours. Moins d'un an apr.s
leur arrivee, il avait dioun une retraite aux Sceurs de I'Hopialo
Mutlanphy (59). En depit des travaux qu'exigeait ce diocese immense et toujours en voie d'accroissement, 1'eveque pouvait
6crire aux Supdrieurs de Saint-Joseph, en 1832 : a Eltes font
rdyuliirement une retraite, que je leur prdche, et depuis la retraite, pour ccntinier le bien qu'elle a fait, chaque jeudi, je
donne aux Seurs une instruction selon
l
es moyens a (60).
Au moment oil les; Soeurs americaines commenVaient A profiter de i'exeellente direction de Mgr Rosati et des autres Lazaristes, un incident s,-ieux vint menacer le gouvernernent de
Saint-Joseph, imite de ceiui des Scours frangaises. Les traditions
de la Comimunaut6 o'y font aucune allusion et il est possible
u'il n'ait edt connu que de ceux qui ont assiste au deuxiemne
Conciie provincial. Le Sup6rieur de Saint-Sulpice a ainsi rsurmn
la crise :
a Au. second Coneile provincial, en 1833, un dvdque ou quel-

qucs evequcs proposer.eut d'intervenir, et Mgr Brutd, qui n'"tait

alors que thdoloyien, se leva et fit observer aux I-res qve s'ils
avaient d ca'ur l'inledrt de cette cc6mmunautl,
lequel concordail
arcec leur propre interdt, ils lui laisseraient le gouvernement
qu'elle avail eu jusqu"'lors. Ils y consentirenta (61).
Ce changeme.t dans 'administralion de la Commurnaut6 aurail sans doute place les Soeurs sous la d6pendance directe des
dv\ques.
L'inlrtpide champion de celles qu'il designait habituellement sous le nom de , Filles de la Charitd a, le maitre en lh6•oogie de la jeune Eglise d'Amnrique, regut bientl! I'ordre de quitter ie poste qu'il aimail an sdminaire de la Montagne et en nmine
temps son miaistere auprbs des Scours de la Valiie. II essaya,
mais en vain, de refuser L'dvech! de Vincennes (62) et Mgr Brut6,
4viPque nomnm, partt pour I'Ouest. Ne possddant m6me pas
I'argent du voyage. I'ancien aum6nier eut le plaisir de se le voir
;56)
57)
(58)
(59)

Rosati-Decount. 27 novembre 1828, Letter Book, v. 2, ASJCH.
Rosaii-Love, 19 ;avr 1829. ib dem, 3.
Annals, ni, p. 254 a-255, ASJCH. Rev. Frederick .J. Easterly, C.M. The Lffe of Rt. Rev. Joseph
Hosati. C.M. (Washinglo-, Catholic University, 1942). p. 127.
(60) Rosati-Decount,. i f6vrier 1832, Letter Book, v. 8, ASJCH.
(61) De uol-Eccleslon. 30 octobre 1846, 24-Q-12, BCA.
(62) Brute-White, 134, xim, 70, ASJCH.

-

347 -

offrir par Mbre Rose, en t6moignage de la gratitude de toutes
les Seurs, que le saint missionnaire breton s'etait efforc6 de
guider vers la perfection de leur etat (63).
De son cher Vincennes, les pensees de I'dveque se tournaient
souvent vers le Maryland, 4 sept cents milles vers I'Est. Sa lettre de boine annie contenait de petits signets enlumines, sugg6rant des pensres comme cene-ci : * Humilitd, charitl, simplicit, pratique constante pour cette annae 1835. 0 trdsan ! 0 vdritable esprit d'une Saur de Charitd ! » (64).
Cette ann4e, a I'aube de laquelle il rappelait aux Soeurs les
vertus fondamentales de leur 6tat, devait les rapprocher de la
Vierge Immaculee. En juin, la decision suivante fut prise :
a Le Conseil a ddcidd aujourd'hui que la messe serait offerte
chaque samedi pour la gloire et I'adoration de Dieu tout-puissant, en Ih'onneur de la bienheureuse Vierge Marie, pour le bien
spirituel de la Communaute dans ce pays et d l'dtranger - et
aussi pour sa prospkritd temporelle, dans la mesure on it platt
d Notre-Seigneur que nous la lui demandions. - Les honoraires
de messe seront donnds au pretre qui dit la messe de comamunautd, lequel sera prid de celdbrer la messe votive en I'honneur
de la Sainte Vierge , (65).
Ainsi honorde,
I'Unique MIre des Filles de la Charit4 ,,
comme sainte Louise appelait Notre-Dame, ne tarda pas A faire
rayonner sa maternelle influence sur cette vall6e qui, des le
debut, portait son nom. Notre-Dame de Ia Mddaille Miraculeuse,
qui, cin ans auparavant, avait pr6dit la reunion d'une
Como
munaut6 , la Compagnie des Filles de la Charit6, envoya sa
mtdai'le a Saint-Joseph dans les circonstances que voici : Soeur
Scholastica Bean. sujet exeriplaire recu par M6re STroN, travaillait vaillamment on depit d'une frAle santd. Dans l'eld de
1835, elle tomba dans un dtat de complete prostration. Mais son
dtat d6sespdre n.e diminuait en rien ses facultls mentales.
a Dans cet 6tat, M. Chanche lui fit une visite, et lui donna
une mddaille appelde M6daille Miraculeuse. Ceci sembla redoubler la confiance de la malade en notre Mere Immaculde ; elle
demanda avec instance de mourir le jour de sa fite et obtint
celte faveur contrairement a toutes probabilitis humaines. En
effet, les mndecins regardaient comme impossible qu'elle vecut
plus de vingt-quatre heures ; or, elle tint encore plusieurs jours
et mourut, l quatre heures, le jour de la Nativitd de la Sainte
Vierge... n (66).
Une autre circonstance montrera plus tard que la devotion
a Notre-Dame de la Medaille Miraculeuse 6tait fermement introduite dans la Vallee.
Le 6 octobre suivant. Mgr Eccleston, archeveque, pr6sidait
le Conseil de Saint-Joseph. Des questions d'importance furent
discutdes, & la satisfaction du Protecteur des Constitutions.
M. Deluol, Sulpicien, qui Mtait aussi present (67). Le compte
rendu n6te :
a ...Cette Maison-MWre doit-elle conserver sur les tdablissements sdpards, la meme juridiction qu'elle a jusqu'd prdsent
exercde sur eux ? Un changement sur ce point semble ddsirable,
(63)
(64)
(65)
(66)
(67)

Ibidem, 71.
Ibidem. 39 ,29).
Second Council Book, p. 63. ASJCH.
Mother Hose's Journal, 8 septembre 1835. ASJCH.
Journal de M. Deluol, 6 octobre 1835, ASMS.
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sptcialement pour ce qui reyurde les etablissements les piu
dliygnds de la Maison-Mere, d'autaat que l'erperience montre
que parfois ii cst difficile de les gouverner avec succes a une
telle distance. CependaJt, ce projet doit 6ire mnlri. On pourrail
demander des informations en France, et chaque membre du
Conseil devra y penser serieusemnent n (68).
La decision d'obtenir des informations de France fait echo
aux proces-verbaux des conseils du temps de Mere SEroN et
prepare les voies A un rapprochement dont la date ne peut Utre
tixde avec certitude, mais dont la realitl est indeniable. Deux
sources (69) placent le fail en 1835 ; une autre le localise en
1837.
II a ete assure qu'en 1835, ccMgr Eccleston demanda au Visitcur provincial des Lazaristes, M. Timon, devenu plus lard eveque de Buffalo, de presser le Superieur des Lazaristes de France
de realiser l'union de la Communault americaine avec les Filles
de saint Vincent de Paul. Les Superieurs de France n'approudrent pas le projet n (70).
Coinme la d6cision prise a Saint-Lazare, a Paris, le 2 septembre 1835. drigeant une province americaine avec M. John
Timon. comme Visiteur, parvint aux Etats-Unis en novembre
de la inme annee (71), il est bien improbable que de tels pcurparlers aient eu lieu en 1835. Mais on raconte que M. Timon s'arrOta A Baltimore quelque peu avant la fin du mois d'aolt 1837,
alors qu'il aliait on Europe. Mgr Eccleston offrit alors au. Visiteur des Lazaristes le College du -Mont Sainte-Marie a et le soin
des Sewurs de Charitd d'Amdrique " (72). Qu'une proposition de
ce genre ait eu lieu, ressort clairement d'une leltre de Mgr Rosati & M. Timon, le 8 juiliet 1840, lettre dans laquelle le prelat
dit, A propos de Sainte-Marie : cc Vous savez que i'aichevdque de
Baltimore verrait avec plaisir ce collbge entre les mains de la
Congrdgation. II l'avait ddja oeffert , (73).
A son retour d'Europe, M. Timon et les clercs qu'il avail
recrutds durent s'arrdter un certain temps a La ?Nouvelle-Or1eans. Sur I'invitation de Mgr Blanc, le Visiteur donna une retraite aux Soeurs dtablies dans cette ville. En janvier 1838,
Mgr Brute, qui avait etd envoyd dans le Midi a cause de sa sant6
chancelante, ecrivait qu'il c aidait b entendre les confessions de
la retraite qu'elles ont le bonheur d'avoir par M. Timon... ) (74).
Puisque Paris n'acceptait ni I'administration du College
Sainte-Marie, ni la charge des Soeurs Amdricaines, il est plutot
surprenant de lire une lettre de la TrBs Honorde Mbre Marie
CarrBre, de ia rue du Bac, A Paris, A la Mere Rose White, de
Saint-Joseph. La lettre remercie pour ccce timoignage flatteur
de votre estime pour notre Communautd... , Mgr Eccieston, archeveque de Baltimore, avail fait une visite A la Maison-Mere
et apport6 le present auquel il est fait allusion. La Tres Honorde Mere envoya par le prdlat un souvenir a la Mere Rose, c un
(68) Second Council Book, p. 85, ASJCH.
(69) Herberman, op. cit., p. 229 ; Fox, op. cit., p. 180.
(70) Herberman, loco citato.
(71) Easterly, op. cit, p. 139-142.
172) Rev. Charles G. Deuther, Life and Times of Rt. Rev. John
Timon (Buffalo : privately printed, 1870), p. 62.
(?3) Rosati-Timon, 8 juillet 1840, VP, AUND.
(74) Brute-White, 20 janvier 1838, xm, 89 (5), ASJCH.
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gage de la participation reciproque que nos deux communautda
doivent avoir entre elles aux memes prieres et bonnes cuvres n (75).
Quelques jours apres que cette lettre eut d6t 6crite, c l'Ange
de la Monlagne , entrait dans sa chAre dternite (76). Sa profonde
comprehension des enseignements de saint Vincent avait marqu6
les goeurs ambrlcames d'une ineffagable maniere, et leur avait
ou-ert la route qui conduisait a leur affiliation avec les vraies
Filles de saint Vincent.
L'ann6e suivante, 1840, Mgr Rosati, alors a Paris, discuta a
fond avec le Visiteur des Etats-Unis, la situation des Sa3urs de
Charitd d'Amerique.
Je suis formellement d'avis que si nos Seurs amdricaines
pouvaient dtre unies a celles de France, cela produiraitun bien
immense. L'expdrience des sidcles, realisde en France, profiterait grandement a nos jeunes Institutions. J'ai parl en ce sens
d la fois d la Supdrieure des Saeurs et au Superieur gdndral de
ia Coneregation ; non seulement, its y consentent, mais le disirent ardemment. J'ai mentionnd ce qui, peut-dtre, pourrait causer quelques difficults : I'habit et le pensionnat de jeunes filles.
J'ai fait observer que le costume des Seurs de France serait difficilement adoptd en Amdrique ; its ne l'exigeraient pas : en
Espagne, les Sceurs de Charztd n'ont pas le mdme habit, et ils
n'atlachent pas grande importance a ce point. - Pour ce qui
rearde le pensionnat, a la Maison-Mdre on a compris aussi tres
bien les motifs pour lesquels une exception a la Rgle, dans ce
<ias unique, pourrait tre permise : la ndcessitd ois l'on se trouve
de faire vivre le noviciat et aussi d'avoir les moyena de Fonner
une formation convenable aux jeunes Sweus, destindes a enseigner dans les Orphelinats et dans les dcoles gratuites pour les
pauvres.
On demande naturellement que les Soeurs soient sous la direction de la Congrdgation de la Mission, comme en France : et
ceci, je pense, serait tres facile, si vous acceptiez la direction du
Collgqe d'Emmitsburg.
Vous savez que l'Archeveque de Baltimore le verrait avec
plaisir entre les mains de votre Congregation. II l'avai ddij offert. Je n'ai retu aucun mandat, ni de nos Swurs amdricaines, ni
de l'Archevdque, pour intervenir dans cette af aire ; mais 'ai
seulement sondd leurs dispositions, et je les ai trouvdes tres faverables. Mais, fdcrirai sur ce sujet aun Sneurs, c'est-a-dire a
'eur Supdrieur, et a i'Archeveque. Cependant, ii faudrait que le
College d'Emmitsburg soit sous la direction de votre Congrdgalion n (77).
On peut conclure de la lettre ci-dessus que Mgr Rosati avait
1'intention de communiquer son point de vue a Mgr Eccleston et
a M. Deluol. Il en parla amicalement comme suit a Mere Xavier
Clark :
a Avant de quitter les Etats-Unis, je ne croyais pas opportune votre union avec les Swurs de France ; mais maintenant
j'ai changd d'avis et je souhaite que vous puissies la rdaliser.
J'ai ecrit a ce sujet A M. Timon et a Monseigneur l'Archev:que n (78).
(75) Carrfre-White, 19 juin 1839, Letters from France, 1, ASJCH.
(76) Bayley, op. cit., p. 86-87.
(77) Rosati-Timon, 8 juileet 1840, VP, AUND.
(78) Rosati-Clark, 18 ddcembre 1840, Letter Book, v, 25, ASJCH.
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On ne trouve pas trace d'autres initiatives prises a cette
6poque. Mais en juin 1841, M. John Timon fut I'h6te de M. De.
luol. au seminaire Sainte-Marie, alors qu'il dtait en route pour
l'Europe (79). Des problemes concernant la Communaute, discut6s au Conseil du 6 octobre 1835, paraissent avoir Wtd examine?
et traitls, comme on peut le conclure, d'une communication de
M. Timon, peu de temps ap'res son arrivee a Saint-Lazare. A la
demande de M. Deluol, Je Visiteur americain s'etail informr des
Ccs
devoirs des visitatrices, et du moyen de s'en acquitter (U0).
renseignements furent utilises en 1844, quand des SJurS- urlat
nommees visitatrices pour les dtablissements du Nord et (o
Sud (81).
Mais, ni le Visiteur lazariste, ni les Supbrieurs Majeurs ne
desiraient particulierement l'affiliation des Sceurs americaines.
on neut le conclure d'une audience accordee par le Tres Honore PNre, M. Jean-Baptiste Nozo A M. Jean Timon, en noveuibre
1841. Le Visiteur amtricain demanda des Filles de la Charit6
volonlaires, qui viendraient de France, d'Italie ou d'lrlande,
pour une fondation a Galveston, dans le Texas. I1 y ddsirait des
oeuvres muitiples, semblables 4 celles que les Sceurs americaines avaient dejA fondees A Saint-Louis et a La Nouvelle-Orleans. II pensait mime organiser sous le meme toit, ecole, hbpital et orphelinat. Le projet fut bien accueilli. Au cours de ses
visites rue du Bac, M. Timon dveilla un grand en'housiasme pour
la future mission du Texas. L'interet de la double famille pour
cette region blait accru par le miracle de la M6dailie Miraculeuse qui s'etait produit a Nacogdoches en 1841 (82).
A son retour aux Etats-Unis. M. Timon reprit son ministWre de predicateur de retraites aupres des Sceurs. II en donna
une, en fevrier 1842, aux Sceurs de l'H6pital de Ia Charit6, a
La Nouvelle-Orlians (83).
Dans le courant de I'annde 1841-1842, les Lazaristes s'ttablirent au Sdminaire Saint-Charles Borromde, a Philadelphie.
Its commencerent alors 4 confesser les Soeurs de la region, et a
leur donner frequemment des conferences (84).
Vers la fin de la meme ann6e. Mgr Blanc demanda aux Lazaristes d'accepter une paroisse a La Nouvelle-Orleans, ainsi
que la charge spiriluelle de I'hopital et de I'asile diriges par
les Soeurs americaines. Le manque de personnel obligea le Visiteur A decliner cette offre (85).
Paris n'avait pas oubli6 la demande faite par le Visiteur
am6ricain, demande reitlree
en mars 1842, d'envoyer des Soeurs
& Galveston (86). M. Jean-Baptiste Etienne, alors procureur gdndral, informa M. Timon qu'aucune decision ne pourrait eire
prise avant la prochaine Assemblee generale. Beaucoup de Soeurs
(79) Journal de M. Deluol, 4 juin 1841, ASMS.
(80) Timon-Deluol, 28 jullet 1841, Letter Book, vi, Supplement.
ASJCH.
(81). Chronological Table, 22 juillet 18i ; O'Reily-Glark, 19 ddcembre 1844, ASJCH.
(82) Rev. Ralph Bayard, C.M. Lone-Star Vanguard (St. Louis:
The Vincentian Press, 1945), p. 249.
(83) Ibidem, p. 265.
(8i) Maller-Grace. 20 septembre 1865, Letter Book, vi, 57, ASJCH.
(85) Bayard, op. cit., p. 281-282.
(86) Ibidem, p. 250.
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d6siraient ardemment se consacrer A la mission de Galveston (87).
Le Visiteur des Etats-Unis passa dans l'Esl, une partie du
printemps et de 1'etd de 1842. En mai. il vint a Baliimore. et,
avec son hOte, M. Deluol, il demanda audience a Mgr Ecc.eston.
M. Deluol note : 1 Monseigneur propose d M. Timon de prendre
le collgde de la monutane, et mci, duns ce cus, je lui propose le
gouvernement des Swurs de la Charilt ; il verra , (88;.
Le lendemain, le Visiteur Lazariste quitlait Baltimore pour
Frederick et Emmitsburg (89). Ce qui pouvait lire un voyage
de reconnaissance ne dut pas se pro:onger beaucoup. car, le
1" juin, nous le trouvons i4 Philadelphie 90). Le 3 juillet, il
Rtait a Baltimore, d'oil it repondit a une lettre de Mere Xanier
Clark. AprBs avoir exprim6 son estime pour elie et ies Soeurs
amnricaines, et reconnu qu'ellcs et es Lazarisles ,,teniient leurs
rgglcs d'un pere commun n, leur olrant ses services si elles ies
desiraient, it promettait de a recommander au Dieu toul-puissant a les questions mentioandes dans la lettre de la MJre. Le
l.azarisle ajoutait ensuite avec insistance :
a J'ai appris avec peine qu'on raconte que je vais accepter
ia charge du College de SaIut-Joseph. - Je n'en ai jumais eu le
tdsir ; au contraire. je desire beaucoup que cela n'urrive pas,
tant pour le coll•ye Saint-Joseph que pour n'importe quel autre
collige. Tels sont mes sentiments ; tels ils out etd depuis bien
des annies , (91).
M. Timon partil pour 1'Ouest, le 4 juillet (9?). C'est sans
doute pendant le mois prdcddent qu'il donna une retraile h
Saint-Joseph, a la demande de M. De'uol. C'Utail la premiere retraite prechde par utn Lazarisle dans la Valle, el un certain
nombre de Smurs informnrcnt leurs Sup6rieurs de ieur d6dir
de s'affiiier aux Scrurs francaises. M. Timon ne les encouragea
que faib!ement, affirmant que Pafis imposerait sans doute a
la Maison-MWre de Saint-Joseph, I'abandon du pensionnat (93).
Non seulement M. Timon ne vou'ait pas accepter la charge
des Sceurs amrricaines, mais it assurait le Pere Elienne que
i'invasion du Texas par les Mexicains ne s'opposerait que pour
un temps a la fondation d'une maison a Galveslon par ies Seurs
europeennes. La paix reviendrait bientOt et ouvrirait aux Sceurs
us large champ de bien a accomplir (94).
Tandis que le Visiteur nia ricain ecartait la peisoorlDivp
de diriger les Soeurs americaines, et ne comptait pour ses acuvres
de Galveston que sur un groupe de Sceurs europeennes, un prdlat de I'Est, au contraire, s'inquidlail de leur siluation. Envoyant au Primat les questions h trailer au Concile, le coadjuteur de New-York ajoulait :
a En outre bien que ce scit peut-•dre une matiere etrangere
en soi aux ddliberations du Concile comme tel ; cependant, il me
semble que le nombre grandissant des Sceurs de Charitd, tloi(87)
(88)
(89)
(90)
(91)
(92)
(93)
(94)

Ibidem, p. 249-250.
Journal de M. Deluol, 24- mai 1842, ASMS.
Ibidem. 25 mai 1842.
Frenaye-Clark, 1" juin 1842, Letter Book, vi, 100, ASJCH.
Timon-C:ark, 3 iuillet 1842. ibWdem. 55.
Journal de M. Deluol, 4 juillet 1842. ASMS.
Chronological Table, p. 67 a ; Annals 1816-1850, p. 338, ASJCH.
Bayard, op. cit, p. 283.
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gnees de leur centre, la Maison-M re, demanderait une modification de leur organisation * (95).
Avant la fin de 1'annee 1842, la Communaute apprenait qua
son pere dans le Christ, celui qui avail ite son Superieur d6voud pendant quinze ans, 6lait all6 recevoir la recompense de
ses travaux. Le coadjuteur de Mgr Dubois ecrivait :
< Notre bon pere, Mgr Dubois est entre dans l'ternel repos. II est mort hier a dix heures... II se rendait comple de son
dtat... et sa mort a tdi ce qu'on pouvait la prdvoir, apres une si
longue vie passde au service du Divin Maitre. II a reconuu tcut
le monde, quoiqu'il ne pdt pas beaucoup parler. Mais ses 18vres
ne cessaient de prier et I'ardeur passionnde avec laquelle il baisa
son crucifix jusqu'au dernier moment montra bien a quel point
son coeur dtait prOt..
Mgr. Hughes ajoutait qu'il s'etait hatd d'informer a une
communautd... si intimement melde at souvenir de ce bon et fidele serviteur... (96).
Avee uoe vigilance comparable a celle de I'apotre saint
Paul, Jean Dubois avait guidd et protdgd les Soeurs de Charit6
ambricaines. 11 leur avail appliqu6 avec succes l'exp6rience acquise h Paris, quand 4, it avait tui-mdme le soin de quarante
Saurs de Charitd, qu'il correspondait avec la Sceur Supdrieure
et lui rendait visite... , (97). Le missionnaire frangais avail soigneusement dirigd les Sceurs americaines dans la spiritualil6 caractdristique de saint Vincent. Mgr Dubois, mmie lorsqu'il eut
quitte le Maryland ne cessa de rappeler la CommunautB A son
esprit primitif, at les Soeurs appreciaient sa sollicitude pour
leur perfection.
L'int6ret qu'il leur portait s'6tendait aussi bien aux choses
teiporelles qu'aux choses s'irituelles. Comprenant les inconv6nients q'-'amenait la situation eloign~e de la Maison-Mere de
Saint-Joseph, et observant que la Communautl pouvait trouver
des sujets a New-York. le bon e6vque avait pens6 a transfirer
la Maison-MAre de la Valld dr Saint-Joseph a la MItropole, projet qui ne recut pas l'assentiment de l'Archevdque, Mgr Mardchat n (98). On a dit quelquefois que Mgr Dubois aurait desir6
qu'une maison-mbre fit fond6e dans sa vil!e 6piscopale, mais
une telle suggestion est en opposition formelle avec l'attitude
qu'il avait adoptee devant Mgr Carroll en 1814. alors que, Superieur de la.Communaute, il soutenait le principe de l'unit6
de gouvernement.
Le 11 janvier 1843, les Sceurs amiricaines furent agregees
a l'Archiconfrerie du Coeur Immacul6 de Marie, dtablie A NotrPDame-des-Victoires a Paris (99). Cette arehiconfrerie 6tait issue
des apparitions de la Medaille Miraculeuse. Les deux d6votions
6taient dejai connues A Saint-Joseph : au chapelet de MAre Rose
White, qui mourut en 1841, 4taient attachdes deux midailles :
la Medaille Miraculeuse, et celle de l'Archiconfririe du Cceur
Immaculd de Marie (100). Les Soeurs amdricaines temoignaient
ainsi leur devotion a la Vierge Immaculde qui avait choisi, pour
(95) Hughes-Eccleston, 5 d6cembre 1842, 25-E-7, BCA.
(96) Hughes-Glark, 21 d6cembre 1842, Letter Book. vi, 116, ASJCH.
(97) Dubois-White, non datd, Letter Book, in, ASJCH.
(98) Herbermann, op. cit.; p. 227.
{99) Attestation du 11 janvier 1843, History of St. Joseph's Central
Bouse, ASJCH.
(100) Mother Rose White's Rosary, ASJCH.
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y donner ses audiences, la chapelle des Filles de la Charit de
la rue du Bac.
En juillet 1844, le Conseil nomma Sceur Rosalia Green, Visitatrice des Missions de New-York, Brooklyn, Albany, Utica et
Boston (101). Elle commenca sa tournee quelque temps apres,
a la fin de ce mois (102).
En decembre suivant, Soeur Loretto O'Reilly rendit compte
de sa charge de Visitatrice de la region Louisiane-Alabama (103).
Suivant une coutume apparemment bien 6tablie, M. John
Timon, Lazariste, donna une retraite aux Sceurs de Charil6 de
I'HOpital de La Nouvelle-Orl6ans, en mars 1845 (104).
Le 25 mars, la MLre Xavier Clark dont le mandat allait
bient6t expirer, fit demolir la ,Maison Blanche a pour en sBparer nettement les diffdrentes sections. Elle fut dans la suite
rebAtie a l'ouest de son premier emplacement, pour servir d'orphelinat qui serait rattachd A la Maison-MWre (105). On plaga
dans les fondations plusieurs m6dailles miraculeuses (106).
En mai, M. Tinon. en route pour la France, rendit visite A
M. Deluol, au Seminaire Sainte-Marie, ii Baltimore. Cc dernier
remarqua que son h6te etait bien soucieux (107). C'esl peuf--.tre
lors de cette entrevue que M. Deluol reprit le sujet de I'affiliation de la Communaut6, mais ii s'aperCut bient6t que les ,,iddes
du saint homme n'dtaient pas favorables d mon projet , (108).
Le 21 juillet 1845 out lieu l'dlection de la Superieure gdntrale a Saint-Joseph. C'est la premiere fois que nous avons
quelques details sur cette c6rnmonie. Les Seurs professes, ar
nombre de soixante-neuf, se rassemblrent dans la crypte. L'election commenga, puis elles passerent dans la chapelle proprement dite. M. Deluol, en tant que Superieur, reput les votes A la
sacristie. La Mere Etienne Hall obtint quarante:-neuf voix (109)
Cette descendante d'une des plus anciennes families catholiques
du Maryland etait la premiere qui n'eat pas Et4 form6e par la
Fondatrice. Premiere Soeur Servante de Saint-Jean, A Utica, Directrice du pensionnat, Mattresse des novices et Ecjnome, la
nouvelle Mere avait d6jit fait ses preuves (110).
Paris, of une
Pendant ce temps, M. Timon etait arriv6e
lettre de Mgr Odin, alors a Turin, vint le rejoindre. Le Vicaire
apostoliauc du Texas avait demandd au P re Elienne des Filles
de la Charitd pour Galveston et San Antonio. Le prAlat demandait au Visiteur des Etats-Unis de hater la conclusion de I'affaire, rue de Sevres (111).
En 1845, le T.H.P. Louis de Courson, nouvellement Blu SupOrieur gendral de Saint-Suipice, ordonna deflnitivement h sa
province d'Amdrique d'abandonner toutes les euvres sura.ioutOes, et garder seulement leur objectif premier. la direction des
(101)
(102)
(103)
(104-)
(105)
(106)
(107)
(108)
(109)
110)
(1i1)

Council Book 1829-1853, p. 9. ASJCH.
ChronoloaicalTable. p. 69 a, ASJCH.
O'Reilly-Clark, 19 d6cembre 1844, Letter Book, vi, 37. ASJCH.
Bayard, op. cit., p. 348.
Mother Seton's House, ASJCH.
ASJCH.
Journal de M. Deluol, 27-28 mal 1845, ASMS.
Deluol-Norris, 12 aobt 1849. Letter Book. vr, 84. ASJCH.
Journal de M. Deluol, 21 juillet 1845, ASMS.
Mother Etienne (Emmitsburg, St. Joseph's, 1939), p. 1-7.
Bayard, op. cit. p. 355-356.
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Srmiiiaires 112). G'est pourquoi M. Deluol pria son Superieur
gmndral d'aller trouver le TrAs Honord P/re Etiennii, pour demander au Sup6rieur des Lazaristes d'accepier I'affiiiation des
Sceurs amdricaines avec celles de France. Le P. Etienne n'encou.
ragea pas ce projet (113).
En octobre. le Conseil de Saint-Joseph communiqua aux
prdlats interesst-s son intention de retirer les Sceurs occupees
dans les orphelinats de gargons et dans les Bcoles qui !eur 6taient
annexees. En beaucoup d'endroils, des orphelinats inixtes a\aient
ete commences pour un petit groupe d'enfants. Le nomhre ayant
considerableieent augmenle, les conditions d'organisatiwi laissaient h desirer. et les Sup6rieurs jugeaient maintenant op|portun de remettre i d'autres mains les gargmns des orphelinats et
des dcoles (114).
Les autoritds eccldsiastiques reagirent de diffdrentes manitres. L'eveque de Saint-Louis, Mgr Pierre R. Kenrick, manifesta sa resolution de se coniormer L cette d4cision, bien qu'il
craignit que plusieurs expedients dussent Utre tentds puis -cartds a avant que je ne sois capable de rdpondre mime imparfaitement aux necessilds que va occasionner le retraitdes Steurs... »
Le bon dveque ajoutait que, en ddpit de ces difficult6s, il n'avait
nulle intention de se joindre A I'opposition qui allait sLreinent
se produire (115).
Une autre ligne de conduite fut adoptee par Mgr Portier,
de Mobile, oii I'Asile Sainte-Marie abritait A la fois gargons et
filles. L'6v6que demanda aux Supdrieurs de permettre aux Sceurs
de rester jusqu'I ce que, en France, il eat pu obteiir des Firres
du Sacr&-Cceur. A i'arriv6e des Freres en 1847, les Sceurs garderent seulement. 'orphelinat et l'ecole de filles (116).
En novembre, Mgr Hughes. 6veque de New-York, qui avail
sans doute recu la mome circulaire que les autres Ordinaires,
appela de nouveau I'attention du Primat sur la situation des
Sceurs de Charit6. Lui-mnme se demandait si la question ne
ressortissait pas du prochain Coocile provincial. II affirmait
que les Sceurs sentaient
« ...s'affaiblir l'esprit primitif de leur institut... que des motifs humains se glissaient plus ou mcins dans 1'esprit et la pra-

tique du gonvernement... que les constitutions n'dtaient pas parfaitement observies... En un mot, si cet dtat de choses continue, elles se trouveront bientdt dans une Communault entidremeat diff/rente de celle A laquelle elles avaient eu l'intention
d'adhdrer, et A laquelle les liaient leurs premiers vcex n (117).
1846 s'ouvrit sous 1'cgide de la M6daille Miraculeuse. Le
9 janvier, Sceur Regina Smith de l'H6pital de la Charild, envoya son annuel compte rendu financier. Le cachet portait I'image
de la MWdaille Miraculeuse. La lettre qui l'accompagnait mentionnait M. Timon, qui devait probablement venir donner la
retraite aux Soeurs de La Nouvelle-Orldans (118).
112) Herbermano. op. cit., p. 211.

(113) Deluol-Norris, 12 aodt 1849. Letter Book, vii, 84, ASJCH.

(14) Mother Etienne, p. 9.
(115) Kenrick-Hall, 1"" novembre 1845 ; History of St. Philomena's
School, St. Louis ; Archives of Marillac Seminary, Normandy, Missouri.
(116) History of St. Mary's Asylum, Mobile, AMS.
(117) Hughes-Eccleston, 24 novembre 1845, 25-E-8, BCA.
(118) Smith-Hall, 9 janvier 1846, Letter Book, vu, Suppldment,
ASJCH.
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En mai, s'ouvrit le sixieme Coucile de la Province te Baltimore. Comme M. Deluol elait thdologien de I'Arche.vnque de
Baltimore et son Vicaire gendral (119), it fut trIs absorbc
par
la preparation du Concile. Le Supdrieur des Sceurs de Charit6
rencontra le Lazariste, Mgr Odin, d6vque du Texas, qui informa
M. Deluol de sa rencontre h Paris avec Mgr Hughes. L'eveque
de New-York avait affirmn
qu'il dlait rdsolu e avoir purO•Tuiimie et, inddpendutes de Saint-Joseph, les Saurs de Charitl
qui se trouraient duns son diocese (120).
En depit de ses actuelles preoccupations, M. Deluol se rappela des preuves plus ancionnes de 1'attitude de Mgr Hughes.
n 1844, I'6veque avait dit a M•re Xaxier qu'il avail oblenu du
Pape le pouvoir de gouverner. comme il 1'entendait, les Sceurs
de Charit6 du diocese de New-York. Cette innme apnIee, Sceur
Lucy Ignatius Gwynn, Soeur Servante d'une eco!e tde NewYork, avait dcrit B M. Deluol pour lui demander ce qu'il pensail de Mgr Hughes. disposant par lui-meme des Sceurs de Charit" qui etaient d6ej dans son diocese. Au mois d'aofl priedent, le pr6lat avait accompagn6 le Supdrieur alors qu'il faisait

la visite de ces maisons, et avail, par sa constante presence, empdchd Ia visite proprement dite (121).
Cependant, M. Deluol ne perdit pas de temps en r6flexions
inutiles. II lui fallait rdaliser un projet qui lui tenait fort B
coeur ; consacrer 1'Eglise catholique des Etats-Unis B 'auguste
Mere de Dieu, sous le vocable de son Immaculde-Conception. Le
10 mai. il lut aux imembres du Concile la pdtition adresse au
Saint-Siege, sollicitant la favour de placer les Etats-Unis sous
1i patronage de Marie-Immaculee (122).
La joie que M. Deluol ressentit h honorer cette prerogative
de la Reine du Ciel fut bientot contrebalancee par ce que lui
rapporta peu apres la Mere Elienne. Elle !tait venue B la Maison de Mount-Hope (North Avenue et Bolton Streel), le jour oti
s'ouvrait le Concile. Tandis qu'il visitait J'etablissemenl. .gr
Hughes avait declard A la Mlre Etienne :
4 Que si la separation dtait dicidde, it dtait str que loutes
les Seurs de son diocdse, ou presque toutcs, se rattacheraient&
lui, de prdference & Saint-Joseph. La Mere Etienne, indignde,

avait repondu que s'il devait en etre ainsi, plus t6t la sdparation
aurait lieu, mieux cela vaudrait. A son retour d New-Yordi, Mgr

Hughes avait dit aux Swurs que Mere Etienne approwvait la
sdparation et souhaitait qu'elle se fit le plus t6t possible (123).
(
Pendant le Concile, I'6vdque de New-York rencontra souvent
le Vicaire gdneral de Baltimore, mais ne chercha pas A lui parler, quoiqu'il eft eu d'abord I'intention de le faire (121).
Le 7 juin, Mgr Hughes protesta contre le projet de retirer
les Sceurs de l'orphelinat de garcons. et affirma qu'il ne pouvait
en rien les indemniser. II faisait allusion h la proposition qu'A
Baltimore ii avait adressde a Mere Etienne. II demandait en
outre que les Sweurs fussent transferees de l'obdience de SaintJoseph a celle de l'Ordinaire (125).
(11I) Herbermann. op. cit., p. 209.
(120) Rev. Louis R. Deluol. S.S. , Collection of some facts connected
with the preceding Correspondance ,, Letter Book, v, p. 79-46 ASJCH.
<121) Loco citato. ..
(i12) Journal de M. Deluol, 10 mal 1846, ASMS.
(123) Letter book, v, p. 79-47. ASJCH.
(124) Hughes-Deluol, 7 juin 1816, Letter Book, v, 53. ASJCH.
(125) Ibidcm.
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M. Deluol rdpondit que la suggestion de l'devque etait calculee, pour infliger c d la Communautd une profonde et dangereuse blessure ; et que si son exemple 4tait imitd (chaque
dvque, dans I'Union ayant les mtmes droits), nous pourriona
la considdrer comme mortelle. " Le Supdrieur ajoutait que les
Soeurs seraient libres de rester A New-York ou de rentrer & la
Maison-MBre d'Emmitsburg (126).
Le 17 juin, Sceur William-Anna, Sceur Servante d'une 6-ole
de New-York, supplia Mere Etienne de ne pas retirer les Sours
avant octobre. date & laquelle les FrBres devaient arriver (127).
II est remarquable qu'aucune communication de Mgr Hughes
n'ait fait mention des Freres.
Peu de temps aprbs, ]'6v6que donna ]'assurance a M. Deluol que les Soeurs 6taient obligees de r6pondre aux ordres de
leurs Superieurs. II affirma de plus : je ne prendrais pas de
mesure, pour hAter leur depart (128).
Le 21 juin I'dvdque adressa une circulaire A toutes les
Scoeurs de son diocese. II leur rappelait que leur devoir 6tait
d'observer leur vcou d'obtissance, et d'oublier les oeuvres charitables en si mauvais dtat. qu'eiles devraient abandonner (129).
La semaine suivante, le P. Starrs, vicaire g6ndral de NewYork. vint h Baltimore dans 1'espoir de trouver un accommodement entre l'Eveque et les Supdrieurs des Soeurs. Il croyait que
les SupErieurs ne comprenaient pas. <c Je lui montrai, par une
foule de faits indiscutables, que favais compris mieux encore
qu'ils ne I'eussent souhaitd (130).
Le 30 juin Mere Etienne vint & New-York avec une compagne et y resta dix jours (131).
Ce m6me mois, pour la seconde fois dans cette histoire, une
retraite avail eu lieu A !a Maison-Mere sous les auspices d'un
Lazariste. Ele fut prkchde par M. Mariano Maller, Supdrieur du
Seminaire Saint-Charles Borromde a Philadelphie, qui depuis
ququeues anndes exerVait son ministere aupres des Soeurs de
celte ville. A la sortie de retraite, eut lieu 1'dlection d'une Assistante. Comme le coilfesseur ordinaire des Sceurs, le P. Honorat
Xaupi, du Mont Sainte-Marie, n'4tait pas la, M. Deluol eut recours aux services du P. Mailer (132).
Au ddbut de septembre Sceur Rosalia Green, ancienne Assistante, et Visitatrice des fissions de New-York et de Boston,
revint dans le Maryland (133). Mgr Hughes avait exigd son
rappel (134).
La Vallee de Saint-Joseph rebut de nouveau la visite de
M. Mailer, en octobre. Le 24 de ce mois, M. Deluol notait : z Le
P. Mailer arrive de Saint-Joseph tres satisfait. ) Le P. Mailer
partit pour Philadelphie, deux jours plus tard apres avoir dit
]a messe h Mount-Hope. On ne rapporte pas la cause de sa sa'126) Deluol-1Hughes, it

juin 1816, Letter Book. v. 51. ASJCH.

(127) Scour Wi'liam Anna-Hall. 19 juin 1846. ibidem, 55.
(128) Hughes-Deluol. 20 juin 1816. ibidem, 56.
(129) Circulaire de Mgr Hughes, ibidem. 59.
'130) Journal de M. beluol. 28 iiin 1846. AS1S.
'131) Ibidem, 30 juin, 10 juillet 1816.
(132) Ibidem, 27 juillet. 31 juillet 1846.
(133) Ibidem, 4 septembre 1846.
(134) Very Rev. John Power-Deluol, 27 aott 1846, Letter Book,
v, 67, ASJCH.
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tisfaction, ni pourquoi il ne partit pas immddiatement pour
Philadelphie (135).
Au milieu de novembre, Mgr Hughes arriva h Baltimore
pour voir l'Archev6que et M. Deluol. Aprbs une conversation
qui dura trois heures et demie. M. Deluol ecrit : II ne paraft
pas que nous puissions accorder ce qu'il exige ; les Swurs ne
croient pas pouvoir le faire, surtout se charger des garcons et
des filles ensemble de trois d huit ans a (136). II est . remarquer que cette exigence de P'Evque, est postdrieure a la date
que Soeur William Anna avait, en juin. fixee pour I'arrivie des
Freres. Tandis que. en d6pit des inconvenients que la chose entrainait, d'autres prelats avaient accept6 la requete des Sup&rieurs que les Soeurs ne recevraient plus de garcons dans leurs
orphelinats et leurs 6coles, I'insistance de Mgr Hughes h i'kcarter rendait impossible toute negociation. Au milieu de decembre, vingt-huit Seurs etaient revenues de New-York a Philadelphie, et trente et une, se rendant aux instances de 1'dvque
de ne pas abandonner les institutions charitables de New-York,
dioc6dtaient restles pour commencer une Communautd
saine (137). Quoique 1'6vdque ait pris grand soin de gagner la
sympathie des Saeurs en leur representant la ruine extr6me des
dtablissements catholiques de New-York, il ecrivait a M. Deluol, Ie 31 d6cembre : % Si toutes les Saurs 4taient parties comme je leur ai dit hier - j'avais pris des precautions pour
qu'elles laissent les clds sos la porte, et, avec la b4nddiction de
Dieu, le meme jour. les orphelins ne seraient pas prives de leur
diner , (138).
Ecrivant A Mere Etienne qui dtait h 1'Asile Saint-Joseph,
a Philadelphi.o pour recevoir les Soeurs qui arrivaient de NewYork, M. Deluol la charge de u son affectueux respect pour notre cher ami. le bon M. Maller..., (139).
Profonddment intdress6 au bien de la Communautd, I'aum6nier des Scours de Phiiadelphie avait deplor6 le malentendu
de New-York. A la clSture d'une conference qu'il donna aux
Soeurs de I'Asile Saint-Joseph et de 1'6cole Sainte-Marie, a Philadelphie, le P. Mailer rdeita la prirre suivante :
a 0 mon Dieu, accordez-moi un ceur, non de paille, flexible, secou6 par tous les vents, mais un ceur de solide froment
pur, plein, ferme et fdcond en bonnes aurrres, un cweur propre
d devenir ie pain de Dieu lorsqu'il aura dtI moutu sous la Croix
de Jdsus-Christ, pdtri dans les eaux de l'affliction et cuit au feu
de la divine charitd. Amen ) (140).
6tdtrait6s avec quelques ddLes dvdnements de 1846 ont
tails, parce que l'on a affirmd qu'& cette 6poque les Sup6rieurs
d'Emmitsburg. pour preparer 1'union avec la France, introduisirent des changements dans les ceuvres de la Communautd, tels
que le retrait des Seurs des orphelinats de gargons. Les Conslitutions des Swurs de Charitd, disent, des la premiere page et
aussi dans la suite, a que les Swurs de Charitd dans ce pays doivent itendre i toutes les filles, quel que puisse dtre leur condi(135) Journal de M. Deluol. 19-26 oclobre 1846, ASMS.

(136) Ibidem, 17 novembre 1846.
(137) Annals 1846-1850, p. 44-45, ASJCH.
(138) Hughes-Deluol, 31 d6cembre 1846-1" janvier 1847, Letter
Book. v, 77, ASJCH.
(139) Deluol-Hall. 9 d6cembre 1846. Ibidem, 72.
(140) Annals 1846-1850, p. 63, ASJCH.
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lion de vie, I'dducation que les Steurs de Charitd donne en France
aux pauvres seuiment... , (141). C'est pourquoi, les Sup.rieurs
semblent avoir interpreti cct article ý .a lettre, en restreignant
aux files seuies, les services des Sueurs.
En janvier 1347, M. Mailer passa plusieurs jours a SaintJoseph el fut I'hile de M. De:uol, au Sdminaire Sante-Marie (142). II en fut de muCme en avril (143).
Tandis que M. Mailer temoignait de l'intdrMt au bien-etre
des Sowurs amnricai.nes, les Lazaristes du Texas continuaient
leurs instances aupres des Superieurs majeurs pour dtablir des
Sceurgeuroptennes h Galveston, oi les habilants desiiaient des
Soeurs pour diriger 1'hopital (144).
En aoit de la mnme annee, M. Mailer fut rappele a Cape
Girardeau, dans le Missouri, car le Visiteur craignait que les
durs travaux de Phi:ade'phie ne iussent auisibles a la sante du
jeune Superieur (145). La correspondance avec les Supdrieurs
e Saint-Joseph continua. En octobre. . Maller ecrivait a Mere
Etienne : u J'ai rdpondu au P. Deluol au sujet de votre requete.
Je dois dire en peu de mots que, pour le present, it n'y a rien &
faire que d'derire d Paris, et je vais le faire. II vous reste a essayer ce que vous pouve faire par la priere. a Disant sa satisfaction du changement de Saint-Francois-Xavier en Saint-Lazare,
M. Mailer esperait que c cette nouvelle wuvre altireraitles bdnddictions de Dieu sur la Maison-Mere (146).
(
11 ya autaut d'impr6cision au sujet de la nature de Ia requete ci-dessus mentionnee et de la mission de Saint-Lazare.
Celte derniere remplacait 1'6cole Saint-Frangois-Xavier pour les
petits garqons. Cette dependance de la Maison-M&re dtait situde
sur la Tollgate Hill (colline de la barriere d'octroi), au sud de
1'4tablissement. Fonode en 1843 elle fut interrompue en 1846,
puis, le 27 septembre 1847, elle fut baptisde du nom de SaintLazare, mais on ignore A quelle fin el:e servit, sous son nouve;a
nom (147).
A la fin de 1847 ou au d6but de 1848, Mire Etienne demanda A M. Maller, le Lazariste qu'elle connaissait le mieux,
s'il serait possible d'obtenir un Lazaiste comme confesseur extraordinaire, sans doute pour la Maison-MBre. En mars, M. Mailer ne donnail encore sur ce point aucune certitude. II fallait
attendre la nomination d'un nouveau Visiteur, car celui qui
'enait d'etre design6 pour cet office avait demande aux Sundrieurs Majeurs d'en choisir un autre (148).
En juin, M. Maller avait kti pri6 d'accepter ia charge de
Visiteur : il en informe Mire Etienne, en lui accusant reception
de sa lettre du 29 mars :
a J'ai dui accepter enfin la charge que favais essayd d'eviter. Depuis lors, j'ai beaucoup pensd a vous. Naturellement, je
ne puis rien faire sans consulter auparavant mon Supdrieur gs(141) Mere Etienne ilall : Renrrks on the Constitutions, Letter
Book, v, 90 a. ASJCH.
142) Journal de M. Deluol, 12-20 janvier 1847, ASMS.
143) Ibidem, 12-20 avril 1817.
1i44) Bayard. op. cit.. p. 3 84.

(145) First Vincentians at St. Charles' Seminary, Heri-Hodie, 6:2
,mars 1931).
:146)

M

-iler-lIall. 7 oelobre 1847. Letter Book, vii. 4i. ASJCH.

(147) Establishments Formed Prior to Our Union with France,
ASJCH.
(148) Mailer-Hall, 15 mars 1848, Letter Book, vii, 42, ASJCH.
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neral. Je ne sais pas exactement ois vous en etes maintenant,
quel est exactemct l'objet de votre demande et jusqu'd quel
point votre Supdrieur le R.P. Deluol, aiusi que MoMnseiyneur L'Archeveque, entreat dans vos vues. Je voudreis quo vous mettiez
tout cela bien au point afin que je puisse expliquer avec toule
la clartd voulue, I'affaire d M. Etienne. J'ajouterai i votre requete la plus chaleureuse recommandation en votre faveur ; si
c'est la volontd de Dieu, ncus rdussirons ; si au contraire ce
n'est pus sa volonti, ii n'exaucera pas notre demande. Priez Dieu
avec ferveur, par l'intercession de Marie ct de saint Vincent a (149).
La charge dont il est par': est celle de Visiteur die a Congregation en Amerique et non pas. comme quelques-uns 'ont
pr6tendu, celle de Superieur des Sceurs animricaines. Le transfert
de la Communaute enire les mains du Visiteur lazarisle eOt
demand6 plus de formalitds. La requfte de Mere Etienne exigeait de toute evidence !e concours du Sup6rieur des Soeurs et
de 1'Archeveque de Baltimore. Quoi qu'il en soit. l. Mailer 6taiL
dispose & )'appuyer.
M. Deluol, par le resumn qu'il fait des Rtapes ddjat suivies
pour la rdalisation de son reve de stabilisation de la Communaut6 amrricaine. apporte une grande lumiure a la correspondance de M. Mailer :
a Durant les cinq derniyres annees, le premier et plus cher
ddsir de mon cweur a et6 de placer la Communautd sous la direction des Lazarisies. Pendant ce laps de temps, j ai amorcd le
projet uvec le P. Timon, maintenant eveque de Buffalo ; mais
it ne me seconda pas. II y a environ trois ou quatre ans. j'ai
Ecrit & ce sujet, a mon Supdrieur gdenral, le R.P. Louis de Courson. En mon nom, ii alla trouver le Superieur des Lazaristes et
des Filles de la Chariti,mais sans la moindre apparence de succŽs. Mgr Chanche dtant d Paris, il y a un an, s'offrit d im• rendre service ; comme il savait aussi bien que moi sur quelle frele
oryanisation les Seurs de Charite maintenaient lear existence
et leur prospiritd,je lui rdpondis que le plus cher desir de mon
cceur dtait de voir les Sawurs de Charite d'Amdrique etablies sur
un fondement solide. D'accord avec mes sentiments, il rendit visite plusieurs fois au Superieur gendral. Au debut, ce dernier ne
voulait pas icouter les propositions de l'dvdque ; mais finalement il promit de soumettre I'affaire, en juillet (c'dtait en juillet dernier) & l'Assemblde gfndrale de la Congredation qui allait
se tenir. Je dois observer que, dans l'intervalle, j'avais plusieurs
fois parld et dcrit au P. Mailer, mame avant sa, nomination
comme Visiteur. mais particulinrement apres cette nomination,
le suppliant d'decire au Superieur gnedral en faveur de la Communautd. Mgr Chanche, dans son entretien avec le P. Etienne,
Supdrieur gdndral, remarqua qu'il avait yrande confiance en
M. Mailer; ii le pouvait : car il est trai' ent un homme de
Dieu, un homme selon mon c:eur , (150).
Mgr Chanche, dveque de Natchez, 6missaire des Soeurs americaines, arriva au Seminaire Sainte-Marie de Baltimore, le
10 juin 1848. AprBs avoir passd plusieurs jours a Georgetown,
(149) Maller-Hal!, 4 juin 1848, ibidem, 43, ASJGH.
(150) V. Rev. Louis R. Deluol : Gircu:aire du 7 septenibrc 1849,
ibidem, 185.
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il retourna a Sainle-Marie ; il en partit de nouveau le 22 juin
pour New-York et I'Europe (151).
L'eveque. un vieil ami de la Communautd, portant grand
int6ret a tout ce qui !a concemnait, emportait a Paris une ptition demandant I'afiliation des Soeurs am6ricaines aux filles
de la Charit6 de Saint-Vincent de Paul. Les signataires 6taient :
Mere Etienne Hall, Superieure ; te R.P. Louis Deluol, Superieur;
Mgr Samuel Eccleston. archeveque de Baltimore, et Mgr John
Chanche. On se rappelle que cet edvque avait, treize ans auparavant, introduit la M6daille Miraculeuse dans la Valle. La
semble I'avoir choisi pour presenter la reVierge immaculee
quote en vue de l'union qu'Elle avail prddite en 1830.
Dis son arrivde, Mgr Chanche demanda audience au Trbs
Honore Pire Etienne qui, quoi qu'il fit intdressd, ne sembla pas
accueillir favorablement la proposition. Le Superieur des Lazariste cue pouvait voir la volontd de Dieu dans cette union, ni
pour l'instant, ni pour- I'avenir. L'6veque alors, demanda an
Pere Etienne s'il consentirait au cas oh l'union serait voulue par
Dieu. Le successeur de saint Vincent repondit qu'un tel discernement n'6tait pas facile, mais qu'il ne pouvait ni ne voulait
s'opposer a la volontd de Dieu. L'eveque alors s'informa des
conditions qui feraient connaitre la volonte
de Dieu en celte
matibre. Le Pere Etienne stipula alors que :
i1 La petition devait venir des Soeurs elles-mdmes ;
2° Les Sceurs devraient adopter de leur plein grd les Regles et Coutumes des Filles de la Charit6 de France ;
3" Les dveques dans les dioceses desquels les Soeurs 6taient
6tablies, et particulierement I'archev4que de Baltimore, devraient
consentir A l'union.
Mgr Chaeche assura promptement le P. Etienne de la
bonne volontd des 6veques en cause, et produisit la petition
6crite. Aprds more reflexion, le P. Etienne declara : << Si les
choses sent ainsi, je ne puis refuser ; je ne puis mettre obstacle d l'accomplissement de la sainte volontd de Dieu. » II convint
alors avec l'eveque de regler cette affaire.
Le Supdrieur genaral ordonna a M. Mailer de faire la visite
a la Maison Saint-Joseph d'Emmitsburg, pour examiner la situation, et de venir en rendre compte en personme & Paris (152).
En consequence, M. Mailer fit la visite du SBminaire SainteMarie de Baltimore et de la Maison Saint-Joseph d'Emmitsburg,
entre le 15 et le 24 octobre (153).
Six semaines plus tard, Mgr Chanche raconte l'heureuse issue de sa mission :
ccM. Deluol m'a dcrit il y a quelque temps, pour me demander de voir le Supdrieur des Lazaristes afin qu'il prenne en charge
les Seurs de Charitd et fasse un dtablissement dans votre diocOse. Je lui ai pared. II semble favorable au projet et m'a dit
qu'il allait ecrire immddiatement & M. Maller d'aller d Baltimore s'entendre avec vous et M. Deluol. Je serais heureux si
cette affaire pouvait tdre conclue
((154).
(151) Journal de M. Deluol, 10-22 juin 1848. ASM.S.
(i~2) Very Rev. Francis Burlando, C..., Memorandum, p. 22-28.
ASJCH.
(153) Journal de M. Deluol, 18-2.-1 octobre 18-i8, ASMS.
(154) Chanche & Eccleston, 6 ddcembre 1848, 24-M-8, BCA.
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La semaine suivante, le Conseil de la CommunautL de la rue
du Bac enregistrait la demande de la CommunautB amdricaine
en ces termes :
a Les Swurs de l'hopital de Baltimore demandent a s'unir a
notre Communaut. II y a longtemps qu'elles le ddsirent ; des
pourparlers s'Ytaient dejd engagds, mais sans rdsultat. Le Conseil eskpre un grand bien de cette union, lorsqu'on aura aplani
quelques difficultes qui se presentent. Ln consdquence, le Superieur gdndral consent d prendre la peine d'ecrire aux evtques
intdresses pour leur faire connailre les conditions ndcessaires et
demander leur o-pinion , (155).
On peut se demander pourquoi la Communautd amdricaine
est d6signde sous le nom : ( Les Swurs de l'h6pital de Baltimore. , L'Infirmerie du Maryland, plus tard connue sous le nonr
de : c H6pital de l'Universitde , dtail dirigde par les Sceurs depuis 1823. Elle recevail beaucoup de malades ttrangers, surtout
des marins, et 6tait pour cela bien connue en Europe (156).
1849 amena le septibme Concile provincial, et une grande
activit6 pour le Vicaire g6ndral de Baltimore. En avril, Monseigneur Chanche arriva de Tarascon (157) et assista a tout le
Concile. Le 25 avril, M. Mailer, vint au S6minaire Sainte-Marie.
Deux jours apris, son h6te notait :
" Suis alle a Mount Hope avec le P. Maller. I a did rdsolu
que, sauf decision de l'autorite supdrieure, la Communault des
Seurs de Charitd serait rdunie a celle de France, afin d'assurer
le secours des Lazaristes el l'existence de la Ctmnmuinautd
i
(158).

11 faut remarquer, dans cette note si brBve, les motifs don-

n6s pour i'union B la France par celui qui, pour en arriver lt,
avait surmont6 des difficult6s sans cesse renaissantes. La direction spirituelle des Lazaristes assurerait une formation uniforme,
donnde par ceux qui 4taient spdcialement formds pour inculquer et perpdtuer I'esprit de saint Vincent. Sous un gouvernement qui avait ddj' deux sikeles d'existence, les Sours de Charile ambricaines seraient pour toujours A l'abri de l'instabilit6
qui caractdrise des organisations moins centralisdes.
Le 30 avril, Mgr Eccleston rendit visite h son Vicaire gdndral dans son Seminaire. Mgr Chanche dtait present quand le
pr6lat exprima son opinion sur l'affiliation des Sceurs amdricaines :
a II ddsire que les Seurs de Charitg soient dirigdes par les
Lazaristes. Pour ce qui regarde l'union avec la France, ii approuve la mesure, pourme que : 1 leur Superieur en Amerique
reside dans le diocese de Baltimore ; et 2" que leur Maison-Mere
y soit maintenue. II aimerait que les Lazaristes aient un dtablissement d Emmitsburg ou a Annapolis (159).
Avant de partir pour Paris, pour faire en personne son rap-.
port au Suptrieur gdndral, M. Maller visita Baltimore, vers le
milieu de juin (160). Alors eurent lieu des entretiens avec
I'Archevdque, M. Deluol et peut-etre MWre Elienne (161).
(155) Livre des Canseils, 13 dicembre 1848. Archives des Filles de
la Charitd, Paris (ddsormais cities sous le sig!e AFCP).
(156) History of St. Agnes Hospital, Baltimore, ASJCH.
(157) Journal de M. Deluol. 21 avril 1849, ASMS.
(158) Ibidem, 25-27 avril 1849.
(159) Ibidem, 30 avril 1849.
(160) Ibidem, 13-16 juin 1849.
(161) Annals 1846-1850, p. 351, ASJCH.
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Le 22 juin M. Deluol transmit A M. Mailer, a Philadelphie,
deux letires pour ie T. H. P. Etienne, Superieur general ; l'une
dtait du Superieur des Soeurs de Charite amdricaines, et I'autre
de la Mere Hall (162).
M. Deluol faisait alors allusion aux nombreuses tentatives
poursuivies avant que Paris consente h prendre en considdration 'admission des Sours am6ricaines :
a Ayatl
ledSuptrieur des Steurs de Charite depuis 1826,
mon ptus ardent desir est de voir leur communautd prosperer
pour ta yloire de Dieu, l'ddiftcation du prochain, et lear propre
aan•clification. Elles out dejd fait betucuup de bien, et je suis
convatncu qu'eles sult dcslindes a en faire dacanlage encore.
On ne peat en douter quand on considere les nombreux gages
qu'eltes out requs de la bontd divine.
Mais afin d'accomplir sa destinec, il est nacessaire que cette
comimunautd soit iaublie sur une base plus ferme que celle
qu'elie a mainlenaut. Ce qu'il faut en un mot c'est qu'elle devienne une brunche de la grande familie dont vous 6tes le digne
Pere, en qualitd de successeur de saint Vincent de Paul. Cest
une pensde qui s'est eniurinde dans mon ceur depuis de longues antees, et je suis convaiacu que cest Notre-_-etgaeur +uimcnme qui i'y a pianlde.

La premiere ddmarche que j'ai faite, pour en cuir l'accomplissement, fut de disculer avec te P. Timosi maintenant dedque
de Buffalo. J'ai ensuile ecril d mon Superieur yteneral, Ic P. dc
Courtsun, pour le presser de cous en parler, mais son intervention a did sans resutat. Un peu plus tard, j'ai denandd d Monseigneur l'ccque de Natchez de preindre en main celte bonne euvrc ; il Ia fait, mais ses premnieres tentatives furent inutiles.
Je le suppliai de me pas perdre courage, puisque cls desseins de
Dica rencontrent presque toujours des obstacles dans les commencements, obstacles qui, aux yeux de la sagesse humaine,
parais.sent insurmni tab es. Apres des tentatives renouceldes, ii
eut la conso.ation de m'annoncer cc qu'il savait devir rdjouir
le cPur de son vieux professeur de thdologie, et son ancien Supdrieur : d savoir, enfin, vous aviez agrdd ma demande ! Dieu
s:it beni ! Que Lui,qui a commence cette awuvre, ta conduise
maintenant itbotne fin !
J'ai confIrd de celte importante affaire avec le P. Maller,
dont la prudence et la sayesse suppldent chez lui ce qui lui manque d'aaudes. Je I'at mis en rapports avec la Matson-MWre et
avec diffdrentes maisons. II pourra cous en parler en connaissance de cause. Je m'en remets enlidrement & lui.
En 1808, d ddfaut d'autres prdtres, Saint-Sulpice a commence cette bonne wuvre, qui repond tcllement aux besoins du
pays ; mais, nous sommes en si petit nombre que nous ne pouvous pas donner i la Cotmmunauta le soulien necessaire, ni la
diriger efficacement vers la fin qui lui a did clairement assignde. Le P Maller vous fera aisemcnt saisir la vdrild de cette
affirmation. Je puts vous assurer. mon Tres Honord P&re, que
toutes les Swurs soul pendtrdes de respect et d'amour pour la
Ur:ride fami.le. pour saint Vincent et ses saintes Regles. Celtt
corde de lear crur vibre d la motudre touche.
L'Archcveque de Baltimore m'a souvent exprimd le desir
(162) Deluol-Maller, 22 juin 1849, Letter Book, va, Suppldment,
ASJCH.
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de voir la France et les Elats-Unis d'accord sur ce point trbs
important (163).
La communication de Mere Etienne pr6sentait davantage le
caracLtre d'une demande, comme le montre ce qui suit :
c Il nous semble que, du haut du Ciel. nous enlendons la
voix du Saint Faodateur des Filles de la Charitl, nous dire que
le temps marqud duns les decrets eternels esi arrive pour que
cetle petite branche (qui pour ainsi dire vegete, taut qu'clle est
tronc) fasse les derniers efforts pour lui
saparee de son vri
tfre unie, vl ne foirne qu'un saul et iciitce curps avcc celle yrande
famille. C'est pourquoi, Tres Rdcdrend Pere, daignez jefer les
yeux sur celles qut ddsirenl si ardemment itre comnpl•es au
numbre de vos files. Nous nous sommes efforcees, dans la mesure oit nos possibiiltds el les circonstunces nuns I'ont permis,
d'observer les RWeges et Constitutions de nos Swurs d'Europe, et
notre plus grande ambition est de suivre la route ouverte par
notre saint Fondateur d ses Filles , (16-1).
Peu de temps apres le d6part de M. Mailer pour la France,
Mgr Timon s'arrcta au Seminaire Sainte-Marie, alors qu'il se
rendait i la Maison Saint-Joseph, a Emmitsburg. pour y donner
la retraite annuelle (165).
En juillet, le Conseii de la rue du Bac examina de nouveau,
h la lumiire du rapport du P. Mal:er. la proposition des Scurs
anmricaines :
a Certaines Swurs, appelees a Sours de Charild ,, dont la
Maison-Mere se trouve & Einmitsburg, desirent depuis de lonyues
annees, et ont. mnme demandd de s'unir d notre Communautd ;
ces Steurs sont pleines d'estime pour fesprit et les RByles de
saint Vincent. Jusqu'd prdsent cependant, nos Supdrieurs n'avaient pas cru devoir accider aux propositions qui leur avaient
ied faites, en fareur de ces Swurs, puree que diffdrentcs circoitstances semblaieni s'opposer e une union tolale. Mais, maintenant, comme la meme requlte a dtd rdildree par"les soins de
3. Mailer, et apparemment aoec plus d'insistance et d'ardeur,
cette importante question i
&tlre Trbs Honore Pere a prdsentl
i'examen du CWnoeil. II lui a expliqud que 'heure de la ProvideIrwe semblail se manifester d'une maninre tres favorable a
I'fedution dr:ce projet. Tout semble concourir d le faciliter :
I* L'attitude et les dispositions unanimes des Seurs, dont
'esprit est tel qu'cn peut le ddsirer ;
2" Les autorites ecclsiastiques sont trbs favorables d cette
vnion, et dans I'interet qu'eiles portent d la Communaute, elles
cmisentent d abandonner leurs droits respectifs, afin de s'adapter d cc qui a etd dtabli par saint Vincent pour la direction de
,Iore CGmpagnie.
Finalement, tout semble indiquer que l'heure du Seigneur
a sonn.d et qu'll ddsire nous voir entrer dans les vues de sa misericorde, pour sa plus grande gloire el l'extension de 'oeuvre
de noire Saint Fondateur.
Les membres du Conseil out compris tous ces motifs, et ii
a dtd ddcid6 qu'il serait bon de travailler d cette importante af(163) Deluol & Etienne 22 juin 1849. Liasse Maler : Archives des
Lazaris'es & Paris (dWsormais c'iles so's le sigle AMML).
(11P-) Hall-Etienne, 19 juin 18i9. ibidem. AMM,.
i65) Journal de M. Deluol, 9 jui:let 1849, ASMS.
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faire avec le zele el la prudence ndcessaires pour son succes,
dans I'esprit de saint Vincent (166).
La date de ce Conseil particulier, 18 juillet, revlit une signification pour toute Fille de la Charit4. car c'est le 18 juiilet
1830 que la Vierge Immaculee accorda sa premiere audience k
Sceur Catherine Laboure. Les prescriptions de Marie, Reine de
Fran-s, avaient recu leur execution. La liRgle avait Let remise
en honneur, sous i'impulsion infaligable des PAres-Etienne et
Aladel ; I'approbatioe de Marie, devant ce retour de l'esprit primitif, 6tait scellCe par la demande et l'admission des Seurs de
Charit6 amIricaines.
lapportant a Mere Etienne le succes de sa mission, M. Mailer faisait allusion a , des signes particuliers et surpaturels de
l'approbation divine... Des contradictions sont dgalement prddites et je n'ai pas besoin d'etre prophete pour les annoncer , (167).
Des qu'il lui fut permis de donner plus de details, M. Maller se hita d'informer .Mere Etienne de ce qui rdjouirait et encouragerait les Filles amiricaines de saint Vincent :
a Une Saur qui ne connaissait en rien l'existence de vctre
Communautd a 9tW favorisee d plusieurs reprises par le ToutPuissant des faveurs les plus extraordinaires.Au cours de diffdrentes visions de la Vierge Immacculde el de notre Bienheureux
d'un certain
Pere saint Vincent, it lui fut dit qu'une communautl
pays se joindrait aux Sceurs de Charitd de France. Elle ne savait
pas le nom de cette communaute ni le wom de son pays, mais
savait seulement que ce pays deviendrait un jour entierement
(atholique et que les en(ants de saint Vincent seraient appelds
d y faire beaucoup de been. P6-ur ce qui regardait les Swurs, it
lut fut dit qu'elles avaient bon esprit, mais avaient besoin d'etre
maoelies plus completement selon i'esprit de la tongregation
fondde par saint Vincent. Elle a eu beaucoup d'autres revdlations
au svjet de notre Congregation et des Seurs en gdndral.
...Et comme je ne connais d'autre pays que les Etats-Unis,
ni d'autre communautl
que la v6tre, auxquels ces rdvdlaticns
puissent s'appliquer, je suis heureux de croire que ces revelalions out tde faites pour votre bien, et pour le mien. Oh I puissions-nous dire de dignes instruments de la divine misdricorde;
mais aussi, quelle terrible responsabilit6 serait la noire, si, par
notre [aute, les misericordieuz desseins de la Providence dtaient
contraries ou empeches ! (168).
A la fin du meme mois, le Pere Etienne accusa reception
de la lettre que lui avait adressde la Mere Etienne. Le successeur de saint Vincent rappelait le plan original d'affiliation en
1810, et u admirait ie mystere de grdce et de misdricorde accomph en ce moment au setn de la grande famille que la chiaritd de
J6sus-Christ a formee par I'intervention de son humble et fidele
serviteur. , Declarant que'M. Mal'er avait regu I'autorit6 necessaire pour regier les details de l'union avec les superieurs de
Saint-Joseph, le T.H.P. Etienne ajoutait .; Nous-mdme ne desirons qu'une chose : que la Communautd amdricaine ne fasse
vraiment qu'un avec la Maison-Mbre, par la possession du mduie
esprit, I'observance des mdmes regles et des mdmes usages, afin
qu'elle puisse pratiquer la mdme charitd. * Exprimant de nou(166) Livre des Conseils, 18 juillet 1849, AFCP.
(167) Maller-Hall, 17 aolt 1849, Letter Book vii, 45, ASJCH.
{168) Mailer-Hall, 20 aolt 1849, ibidem, 45, ASJCH.
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veau sa conflance A M. Mailer, le P. Etienne promettait de prier
Dieu avec ferveur pcur I'union projetie (169).
Au debut de septembre, M. Deluol publia sa circulaire
d'adieu h la Communautd qu'il avait servie et d6fendue avec
tant de ddvouement, pendant presque un quart de sicele. Jusqu'h
la fin de son sup6riorat, il avait manifeste l'intdrt qu'il porlail
A toutes les questions concernant les Scours, comme lorsqu'il
ecrivait a Soeur Anne Simeon. Econome, pour la rassurer A propos des finances de la Communautd~ :
It n'y a aucun mal d
prier Dieu qu'il nous envoie de I'arggnt pour payer nos delIes 4 (170).
La Circulaire d'adieu, du 7 septembre 1849, est un document 6mouvant ; c'est le t Nune dimittis , de quelqu'un qui,
comme son prdddcesseur Jean Dubois, s'6tait efforce de diriger
les S.eurs dans la perfection de leur 6tat. Elle fait ressortir l'in-quietude d'un pere qui ne veut pas confier ses enfants bienaimds & des mains quelconques et indiff6rentes. Elle rappelle les
diff6rentes d6marches tentees pour unir les Sceurs amrricaines
aux Filles de la Charitl de France. Elle met en evidence Ie roie
de la grace, qui avail vaincu l'opposition des SupBrieurs de
France et aplani d'autres obstacles. Elie presse toutes les Scours
de remercier Dieu pour la sdcurit6 ddsormais certaine pour leur
Communautd, et de prouver cette reconnaissance par une coopdration cordiale avec le nouveau Sup&rieur. Elle conclut par un
appel et une assurance de priere (171).
M. Mailer 4tait avidement attendu a Saint-Joseph, ot il arriva le 18 octobre. II raconta sa reception au Trbs Honord Pere:
a Je reviens d'Emmilsburg oiS fai passe une semaine bien
consolante. Grdee d Dieu, l'union avec les Sceurs ne pouvait Otre
plus prometteuse. J'ai did re'u d Emmitsburg au milieu de la
joie universelle, je pourrais mdme dire avec enthousiasme, et on
chanta un solennel Te Deum en action de grdces a (172).
Au moment meme ot M. Maller commengait sa visite A la
Maison-Mere de Saint-Joseph, son Supdrieur gdndral manifestait son intdret : a J'attends avec impatience des nouvelles de
votre arrivde en Amdrique et de votre entrevue avec la Supdrieure des Scurs n (173).
Le 4 novembre, M. Deluol quitta le Sdminaire Sainte-Marie,
oh il residait depuis trente-deux ans, et partit pour la
France (174). Comme professeur et Supdrieur de Sdminaire Superieur des Sulpiciens d'Amdrique et des Sceurs de Charitd, Vicaire g6ndral de l'archidiocese de Baltimore, il s'dtait diligemment acquitte de ses charges si diverses. Dans toutes les conditions de vie on sollicitait ses conseils, et des regrets unanimes
accompagnerent son depart. Pieux, droit, zdld, il avait 6t4 I'honneur du sacerdoce dans son pays d'adoption. Dans sa nouvelle
charge de professeur d'hebreu & Saint-Splpice, a Paris, M. Deluol devait rester un centre d'attraction pour ses amis d'Am-4
(169) Elienne 4 HIall, 28 aoot 1849, Letters from France. ASJCH.
(170) Deluol-Norris. 5 aoOt 1849, Letter Book, v. 82, ASJCH.
(171) Deluol : Farewell Circular, 7 septembre 1849, ibidem, 85,
ASJCH.
(172) Maller & Etienne. 3 novembre 1849 (Liasse Mailer. AMML).
(173) Etienne a Mailer, 20 octobre 1809, Letter Book, viu, Suppidment, ASJCH.
(174) Deluol-Hall, 31 octobre 1849, Letter Book, v, 86, ASJCH.
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rique, qui cortinuerent A lui demander conseil par leur correspondance ou leurs visites (175).
Peu de temps apres son arrivde a Paris, M. Deluol recut la
visite de M. Medard Salvayre, secr6taire gendral de la Congregation de la Mission ; puis, deux jours plus tard, de Mgr Timon,

de Buffalo. a le saint

nomine

a qui, plusieurs fois, avait essayd

de decourager le projet chCri de M. Deluol, touchant I'affiliation
de ses filles amricaiines (176). Dans le mois qui suivit son arrivee, M. Deluol, dont la sante Mtait retablie, put faire une visite
a Saint-Lazare et A la rue du Bac. Avec bonheur, I'ancicn SupCrieur des Sceurs ambricaines notait : c J'ai td Ires ainmablcment
reu par les Swurs de Charitd, qui m'ont posd de noanbreuses
questions au sajet des Soeurs amdricaines. Les Swurs franlaises
ont etd tres heureuses d'apprendre que j'avais di,'igd les Swurs
des Etals-Unis comme elles-mnmes sont gouverndes n (177).
Les pensees du nouveau Sup6rieur general allaient de mýime
rejoindre ses filles des Etals-Unis. En rdponse k la fetire que
M Ma'ier lui avail envoyee par M. Deluol, le Tres Honord Pcre
Etierne les assurait de la grande consolation qu'il avail eprouvee A parcourir le rapport de M. Mailer sur ses premieres tractations avec Saint-Joseph. Approuvant les dispositions plises
par lui. le Sup6rieur g6enral concluait en exprimaint I'espoir
que cette union serait pour la satisfaction de toutes les anes
intdress&es, et que Dieu y trouverait sa gloire (178).
Pour repondre au d&sir exprimd par I'ancien Superieur.
M. Mailer quitta Saint-Louis, le 13 decembre 1849. II dtait accompagnd du Lazariste, M. Francis Bur'ando, qui devait etre lI
confesseur des Soeurs, et du Frrre Joseph Sticca. Aprbs un
voyage de onze jours en bateau. en diligence et en chemin de
fer, le trio lazariste rebut une chaude hospitalit6 au Sdminaire
Sainle-Marie. Le jour de Noei, ils assistcrent A la messe pontificale h la cathddra!e, oi la musique nous ravit, nous qui rarement avions entendu de la bonne musique, sur ce continent...
Durant leur s6jour i Baltimore. les Lazaristes visiterent ( le
bienveillant archevdque... et sa bontd montra qu'il dtait heureux
de voir nne petite colonie de fits de saint Vincent arriver dans
sen diocese. Non seulement il renouvela son ddsir qu'ils eussent
une maison et une paroisse dans la vdlle, mais aussi celui de les
voir prendre en charge la paroisse d'Emmitsburg. ,
Les Lazaristes visit6rent aussi Mount Hope Retreat et 1'Asile
Sainte-Marie, diriges par les Scours de Charitd.
Le 28 decembre, les voyageurs partirent pour Emmitsburg
par chemin de fer et diligence. Arrives h Saint-Joseph tard dans
la soirde, ils furent reVus par I'aum0nier, le P. George Flaut,
qui les introduisit dans la maison qu'il occupait dans la propriete. Le lendemain, aptes la messe et le d6jeuner, les prdtres
furent present6s aux Soeurs et firent le tour de I'tab'issement.
Aprbs le diner, on les installa dans une maison a quelque distance au sud, fort A propos nommde Saint-Lazare (179). Une note
humoristique sur I'arriv6e des fils de saint Vincent fut apportde par Mary Dielman, fi:le du compositeur et professeur de
(175) Herbermann. op. cit. p. 197-214.

(176) Journal de M. Deluol. 25-27 novembre

(177)
(178)
plment,
(179)

1849, ASMS.

Ibidem, 3 d6cembre 1849.
Elienne . Mailer, 31 d6cembre 1849, Letter Book, vi, SupASJCH.
Burlando, Memorandum, p. 29-36, ASJCH.
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musique. L'excitation due 4 I'arriv6e du nouveau Superieur et
de ses compagnons s'ltait rpaindue des Soeurs A leurs 6•1ves,
et Mary annonca a ses compagues, divordes de curiositd, que
" les Israelites [elle voulait dire : Les Lazaristes] sont arrives n (180).
L'annee 1849 avait Eti une crise dans I'histoire des Scours
amiricaines. et toutes attendaient avec impatience le 25 mars
1850, jour oh l'union de'ait etre officiellement consommee. Le
compte rendu officiel rapporte :
R6novation des Voeux (25 mars 1850). - En cc jour a eu
lieu la renovation des vanux en cette maison et, nous I'espdrons,
dans toute l'dtendue des Elats-Unis. Les Swurs ont employd la
formule dont se servent chaque annae les Filles de la Charite du
monde entier, et, ayant fait le vwu d'obdissance au vendrable Supdrieur gendral de la Congrdgation de la Mission, elles cnt par
lId autant qu'il est en elles, consommd l'union avec les Filles de
la Charitd de saint Vincent de Paul, envisagde depuis quclque
temps ddja, at approuvee par l'Archevdque de Baltimore, le Proticteur de leurs Constitutions et l'actuel Supdrieur gdndral des
swurs... (181).
II peut etre intlressant de jeter un coup d'oeil sur la formu'e usitýe de 1812 a 1849 ; elle avait Rtd adaptde du texte in:drd dans les RHgles apporties de France par Mgr Flaget en
1810 (182).
Je, soussignee, en prdsence de Dieu et de toute la cour cdleste, ren-uvelie les promesses de mon baptdme, et fais vxu de
pauvreld, de chaslete et d'obdissance, d Dicu, et d notre Vdndrable Superieur general, jusqu'au 25 mars prochain et m'engage au service corporel et spirituel des pauvres malades nos
vdritables Maitres, d l'instruction de ceux qui nous sont confids. et a tous les devoirs indiquds par notre Reyie dans la Socidte des Swurs de Charitd des Etats-Unis d'Amdrique, que je
Lui demande d'accomplir par les merites de notre Sauveur Crucifid et I'intercession de ia Trds Sainte Vierge. Amen (183).
II y a peu de diff6rence entre cette formule et celle qui, des
I'origine, 6tait employee dans la Communaut6 franqaise. On y
noinme un Superieur different ; on y mentionne spkcialement
l'dducation ; on y fait allusion & d'autres devoirs, el on ne parle
de :a Soci6td qu'aux Etats-Unis, mais le sens gdn6ral est identique.
Enfin, la prophltie de la Vierge ImmaculBe dtait accomplie. Les filles ainericaines de saint Vincent, apr&s quarante
ans d'existence, ne faisaieit plus qu'un avec la grande famille
que le Saint Fondateur avail instituee plus de deux siec'es auparavant. Ce que Dubois, Rosati et Deluol avaient entrevu s'dtait
rdalisd. La jeune communautd americaine s'abritait sous le
grand arbre de la charitd et puisait a sa vraie source la spiritualitd qui faconnait les vrais enfants de saint Vincent.
Non seulement la Communauld e:le-meme, mais les prdlats
qui s'intdressaient h son bien, sentaient que cette union dtait
pour les Scours americaines un inapprdciable bienfait.
Mgr Kenrick, 6veque de Philadelphie, assura M. Mailer qu'il
suivrait l'exemp:e de l'archev6que de Baltimore a qui veut que
(180)
(181)
(182)
(183)

Annals 1846-1850, p. 97, ASJCH.
Council Book 1843-1853, p. 60, ASJCH.
Annals 1846-1850, p. 112, ASJCH.
Souvenirs, ASJCH.
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tout soit conforme aux usages de la Communautd en France , (184).

Mgr Fitzpatrick. de Boston, exprimait ainsi sa satisfaction :
<<Nous avons toute raison de croire que son affiliation it
l'admirable institution du Bienheureux Vincent de Paul lui
communiquera une puissance encore plus grande et plus vitale
t la fois pour le bien gdneral et pour la sanctification individuelle n (185).
Le Primat rditdrait son approbation : < Je n'ai pas besoin
de dire que je serat tres heureux de faire de mon mieux pour
rdaliser un projet auquel j'ai pris, de si bonne heure, un intirdt
si efficace ((186).
Mgr Eccleston donna officiellement son approbation, en
signant I'acte suivant du Conseil des Soeurs de Charite de SaintJoseph, qui annulait le controle exerc jusque-la par le Primat
et le Sup6rieur americain des Sulpiciens, et ktablissait. le gouvernement des Soeurs selon le modble des Filles de la Charit4
de Saint-Vincent de Paul :
Attendu que la Communautd des Smcurs de Charitd de SaintJoseph, dans les Etats-Unis d'Amerique a tid unie, du consentement gdanral de ses membres, a la Communautd fondde par
saint Vincent de Paul, et ddsignde sous le nom de << Filles de la
Charite », et que l'ensemble des Sawurs, le 25 mars de cette annee. ou aux environs de ce jour, out fait le voP d'obdissance au
Superieur gdndral de ladite Communautd des Filles de la Charild, en mame temps que les trois vwux habituellement faits dans
cette Sccidtd ;
Et alterndu que celte union a et4 rdalisde avec I'approbation
du T. R. Archevdque de Baltimore, du Supdrieur du Sdminaire
de Saint-Sulpice, Protecteur des Constitutions, et de I'actuel Supdrieur general des Swurs
En consequence :
Par vote unanime de ses membres, le Conseil a ddcide que :
pour le goucernement fufur dc la Conmmlnautd I'administration
de ses biens, la nomination de la Supdrieure, qui prendra dordnavant le titre de Visitatrice, et la nomination des autres Officieres, mmnbres du Conseil, ii a adoptd et adopte par le present
Acte les constitutions de cette Communautd qui fut fondde par
saint Vincent de Paul, et qui est connue dans l'Eglise, sous le
nom et le titre de Puellae Charitatis on Congregatio Puellarum
Gharitatis, - Filles de la Charild, ou, Congrdgation des Filies
de la Charitd - et a rejeld, et rejette par le prdsent Acte, toute
clause des anciennes Constitutions qui ne serait pas en accord
avec celles qu'il adopte aujourd'hui...
Soeur Ann SIMEON,
Secrdtaire du Conseil.
(6 noverbre 1850).
L'Archeveque avait aussi ratifid le retrait du Supdrieur des
Sulpiciens, comme Protecteur des Constitutions (187).
Les Supdrieurs Majeurs avaient invite la Province des EtatsUnis a envoyer quatre Soeurs se former aux usages de la Maison(184) Kenrick-Maller, 29 ddcembre 1849. Letter Book, vi, Suppldment, ASJCH.
(185) Fitzpatrick-Maller, 9 janvier 1850, ibidem.
(186) Eccleston-Maller, 24 octobre 1850, ibidem.
(187) Council Book 1848-1853, p. 67, ASJCH.
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Mere. Le 15 mai 1850, les Sours Mary-Louise Caulfield, secretaire, Vincentia Repplier, Anne de Sales Farren et Valentine
Latouraudais, quittlrent Saint-Joseph. Quand el:es arriverent
au Havre et se firent reconnaltre, elles furent cordialement accueillies par les premieres Filles de la Charit6 qu'elles rencontrerent, qui les accompagn6rent jusqu'A Paris. La. une secr&taire, parlant i'anglais, vint a la rencontre des voyageurs. La
Maison-Mere leur ouvrit tout grand son coeur, et toules sortes
d'attentions furent prodiguees aux nouvelles venues qui, le
7 juio. avaient atteint la maison c oif la Vierge se promene dans
les corridors ».
Le 8 juin, on leur donna l'habit des Scurs frangaises.
Coniie le Tres Honord Pere Etienne etait en Italie, les dUI6gu6es de l'Amnrique furent presentdes au Respectable Pere JeanMarie Aladel, premier Assistant des Lazaristes. et Directeur des
Filles de la Charit6 (188). II serait intdressant de connaitre les
pensdes du confident de Seeur Catherine Labourd, quand il rencontra les reprdsentantes des filles que Madame la Sainte Vierge
s'6tait choisies dauns la lointaine Amerique, les enfants de sa
prophdtie de 1830.
Tandis qu'il se faisait genereusement le guide des quatre
Ambricaines de la rue du Bac, le P. Etienne n'oubliait pas les
Scours restees de l'autre cadt de l'Ocean. Le i1 novembre 1850,
il leur adressa une circulaire qui rdvile sa paternelle sollicitude et son affection pour la Province la plus recente de la famille de Saint-Vincent. Le Supdrieur g6ndral rendait hommage
& Mere SgroN et aux Sulpiciens, premiers guides de la Communaut6. 11 ddclarait aux Sceurs : icL'union qui vient de se consommer est la rdcompense de votre amour pour les pauvres, et de
votre zdle d pratiquer les vertus qui composent l'esprit de saint
Vincent. , II leur pr6disait : c Vous deviendrez la joie, la consolation et la gloire de I'Eglise des Etats-Unis, et Dieu se servira de vous pour faire d I'Evangile des conqustes innombrables. ,
Le second Fondateur de la double famille insistait sur I'uniformitd qui dolt caractlriser tous les jmembres et tous les 6tablissements de la Communautd. La bonne volontd d'adopter cette
uniformit6 dtait dvidente, particulibrement chez les Scours am6ricaines envoydes A la Maison-Mere, qui ddifiaient tout le monde
par leur bon esprit et leur ardeur.
La precipitation est contraire i I'esprit de saint Vincent ;
aussi n'y eut-il pas de rdvolution violente. Les Saintes Regles
devaient 6tre transmises & chaque maison, et on commenga h
les pratiquer.
Scour Etienne Hall fut nommde Visitatrice et le P. Mailer.
Directeur de la Province des Etats-Unis. Ils devaient administrer directement les affaires de la Province, car ils dtaient gdographiquement plus pres des problemes locaux, mais on rappelait aux Scours que les Supdrieurs Majeurs seraient heureux de
communiquer avec chacune.
Aprbs avoir affirmd son affection pour toutes les Provinces des Filles de la Charit6, le TrBs Honord Pere soulignait sa
predilection particulibre pour celle des Etats-Unis. qui s'dtail
jointe a la grande famille sous son supdriorat. II considdrait
cette union comme c un des falls les plus importants de mon
(188) Annals 1846-1850, p. 113-125, ASJCH.
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geniral't ,. coumne je n'en doute pas, ii sera ma << j-ie et ma
couronne , (189).
La Province des Etats-Unis, officiellement 6rig6e par tette
circulaire, comprenait environ trois cents Soeurs (190) et trentesix maisons (191).
En avril 1851. Seur Etienne. Visitatrice, et Sour Anne Simeon, econome, avaient rejoint les autres Amdricaines A la rue
du Bac. Le Journal de la premiere Visitatrice reflbte sa profonde reconnaissance de son union A la famille de saint Vincent,
ainsi qu'une vive gratitude pour la bontd des Scmurs et des Lazaristes. Le 21 juin, Soeur Etienne revint a la Maison Centrale,
et s'appliqua des lors 6nergiquement A en faire une vivante rdpliquo de la Maison-MWre (192).
En octobre, la premiere retraite des Soeurs Servantes fut
dirigde a Saint-Joseph par le P. Mailer (193), qui avait Rtd remplac6 comme Visiteur, afin de pouvoir se consacrer entierement
h la direction des Soeurs (194).
Mariano-Joachim Mailer itait le digne successeur de ses
predecesseurs immCdials, Mgr Dubois et M. De:uol. Comme eux,
it avait et6 victime de la fureur r6volutionnaire. Comme eux,
il avait rendu des services signales a J'Eglise, dans son pays
d'adoption.
N6 pres de Barbastro, dans l'Aragon, en 1817. Mariano fut
6levd au sein d'une famille profonddment chritienne. Apr's de
brillantes 6tudes secondaires, il denianda son admission dans la
Congregation de la Mission. Ecart6 d'abord parce qu'il n'avait
que seize ans, Mariano fut accept6 A la suite d'une lettre d'admission destinee a un autre postulant et qui lui fut adressde.
Des lois anticldricales obligerenl Mariano et d'autres dtudiants
lazaristes A fuir de Madrid en Catalogne, et c'est It qu'il prononga ses vceux. Une nouvelle persdcution obligea Mariano et
trois autres Seminaristes a chercher refuge en France, o6 ils
firent leurs etudes de philosophie a. Montolieu (Aude). De IA
les quatre exilds furent mandes a Paris pour la th6ooogie. A
Saint-Lazare, Mariano se fit remarquer par sa profonde pi6te,
sa precision dans I'expression, son jugement correct et solide.
Diacre h vingt-trois ans, M. Mailer fut envoye en mission
aux Etats-Unis, oi il devict prdfet des etudes au collge des
Barrens, dans le Missouri. En 1841, il fut nommr au Sdminaire
Saint-Charles Borromde de Philadelphie, oi Mgr Kenrick estimait grandement M. Mailer, et le considdrait, en ddpit de sa jeunesse, comme le pretre le plus sage et le plus accompli des
Etats-Unis.
C'est pendant qu'il dtait A Saint-Charles que M. Mailer
exerqa son minislere aupr;s des Soeurs de Charitd amdricaines,
comme confesseur et predicateur de retraites. Les Soeurs apprdcierent bientdt ses qualitis, et attendaient avidement ses conferences, qu'elles transcrivaient pour les autres maisons.
Son zele, sa prudence et son ddsinteressement, se manifesthrent dans sa conduite, pendant les anndes antdrieures a l'af(189) T.H.P. Jean-Baptiste Etienne, C.M., Circutaire P" no\veilre
1850, ASJCH.
(190) Maller A Elienne, 3 novembre 1849, AMML.
(191) Mission History Register, ASJCH.
(192) Mere Etienne, Journal 1851, ASJCH.
(193) Annals 1851-1859, p. 11 a-12, ASJCH.
(194) Etienne-Maller, 22 oclobre 1850, Letter Book, vu, Supplement,
ASJCH.
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filiation avec la France, alors que les Supdrieurs d'Emmitsburg
recouraient a ses conseils et a son aide, aussi bien que pendant
les n6gociations pour I'union.
En 1848, apres de vaines tentatives pour 6viter cette charge,
il fut nommd Visiteur de la province amdricaine des Lazaristes.
Comme ses lourds devoirs de Visiteur dtaient incompatibles avec
la direction des Scours, ]e P. Mailer exposa ses difficultds aux
Sup6rieurs Majeurs, qui furent d'avis que ie mieux etait pour
lui de rester Directeur de la nouvelle Province des Filles de
saint Vincent.
II s'installa donc
a la maison Saint-Lazare, en dcembre
1849, et en 1852 r6a'isa Ic desir de feu Mgr Ecc!eston, qui avait
confi6 la paroisse Saint-Joseph du village d'Emmitsburg aux Lazaristes. Le P. Maller etait tres aim6 de ses paroissiens, et ils
s'unirent aux Soeurs pour deplorer son depart pour le Bresil
en 1853.
Ce changement de M. Mailer avait ethi cause par sa nomination a un devchý. Craignant d'etre sdpar6 de sa chore CongrBgation, le ddvoud Lazarisle avait expose l'affaire au Tres Honord
Pere Etienne. Ce dernier confia a sa sollicitude les Filles de la
Charitl du Bresil, en m6me temps que la direction du Seminaire de Mariana et plus tard de celui de Caracas.
En 1861, le P. Maller etait ddput6 h l'Assembl6e generale
et fut Blu assistant.
Cinq ans plus tard, il fut nomm4 Visiteur des Lazaristes eL
Directeur des Filies de la Charit6 en Espagne. Mais les missionnaires furen!. chasses par la Rdvolution de 1868. et chercherent
un refuge en France.
En 1874, le P. Mailer et ses confreres avaient, h force do
travail et de pers6v6rance restaur6 la Province d'Espagne si
dfrement dprouvde. Quand il mourut, le 20 fevrier 1892, k
Madrid, le P. Mailer terminait, une vie de services dminents rendus a I'Eglise et a la double fami!le. Trois continents avaient
reconnu et admire ces exemples parfaitement vincentiens A195).
Vers la fin de la premiere annie du mandat de M. Mailer,
comme Directeur des Soeurs des Etats-Unis, les Soeurs amiricaines commencerent a ressembler extirieurerent a leurs sceurs
des autres pays. Le 8 decembre 1851, la cornette et I'habit grisbleu furent donnes A la Maison Centrale aux Seurs qui avaient
fait les vceux (196), et les Soeurs du Seminaire recurent le costume meme que portait la confidente de I'Immaculde lorsque la
Vierge lui avait predit qu'une communautd demanderait ha tre
admise au nombre des Filles de saint Vincent.
Apres avoir considdr6 le fait de leur affiliation, il serait
bon de discuter. h la iumiere qu'apporte 1'exp6rience d'un sibcle, quelques sentiments relatifs a cette union d'une Communautd am6ricaine avec une Communautd d'Europe.
On a dit que cette union etait contraire aux Constitutions,
parce que l'opinion de chaque Scour n'avait pas Wt6 specialement
demandde. Le compte rendu du Conseil du 6 novembre 1850,
(195) Annales de la Congrdgation de la Mission, LIX, p. 70-78;
xxxIX, p. 22 ; Three Centuries of Vincentian Missionary Labors, 16171917 (Philadelphia : The Miraoulous Medal Press Association, 1917),
p. 90-106 ; Centenario de los Padres Paules en Madrid (Madrid : 1928),

p. 144-145 et passim ; ASJGH : Letter Book, vn et Suppldment ; Scur
Etienne, visitatrice, Circulaire du 1" avril 1853 : Talks.
(196) Annals 1851-1859. p. 12. ASJCH.
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que Kla communautM des Seurs de Charitd de
Saint-Joseph, des Etats-Unis d'Amerique, du consentement general de ses membres s'etant unie d la Communautd fondee par
saint Vincent de Paul, sous le noin de Filles de Charitd , suffit
A rdpondre A cette objection.
Si ce qui precede n'y suffit pas, on peut citer 1'affirmation
suivacte d'un prdlat qul, vers 1850, ne temoignait pas d'une
faveur excessive a 1'affiliation : a J'ai, d maintes reprises dit a
nos Scurs qu'elles pouvaient en toute sccuridl entreprendre tout
ce qui deatt entrepris par les Swurs de France et approuvd par
les Superieurs v (197).
On a d'autre part affirmd que les Superieurs de France
dtaient avides d'accueillir les Soeurs amrricaines. M. Deluol,
M. Burlando et ie Conseil de la rue du Bac sont d'accord pour
rappeler les demarches antdrieures A 1848, d4marches qui
n'avaient pas eth prises en sdrieuse consideration. Le livre des
Conseils de Saint-Lazare a Paris, enregistre deux refUs de ce
genre, en ju:i. 1842, et en novembre 1848 (198).
Le fait que le Visiteur des Lazaristes et ses confreres du
Texas demandaient I'6tablissement de Saours europ6eenes dans
deux villes du Texas, et la prise en consideration de ces demandes par les Superieurs Majeurs semblerait indiquer que ces
derniers pensaient envoyer des Scaurs d'Europe aux Etats-Unis,
plut6L que d'adjoindre une communautd amrricaine a celle d'Europe.
On a dit aussi que la Province amdricaine possddait des
biens de nature a altirer les anloritis francaiies. En lait, la
Communautd d'Amdrique s'dtait endettde et 1'Atait encore, comme
le prouve la lettre de M. Deluol & la SOur Econome, en aott
1849 (199). M. Mailer 6tait egalement au courant de cela. comme
le montre clairement une lettre, non datee, ecrite N Mere Etienne.
La SupBrieure de Saint-Joseph lui avait demand4 son avis reladivement au maintien d'dcoles payantes, et il avait repondu :
£ Je ne possade pas des faits qui baseraient ma rdsolution une
connaissance qui permettrait de parler d'une opinion. n Et ii
faisait ensuite allusion c aux dettes, aux difficultds de les payer.
et aux fdcheuses consdquences qui resulteraient de ces dettes demeurdes sans paiement pendant plusieurs ann4es.. , (200).
Prddite par la Vierge Immaculde, c I'Unique Mere des Filles
de la Charite ) I'affiliation des Saeurs amdricaines fut rdaliske
avec une maturitU de rdflexion qui lui donna ]e cachet vincentien. Sous la direction que le Saint Fondateur a sagement fix6e
pour ses filles, la Province des Etats-Unis a connu les lutles et
les joies dun sitcle d'existence. Ses Filles sont infiniment reconnaissantes A la Mere couronnde d'dtoiles, gardienue du
Monde occidental, dont le cceur malernel, est alEd les decouvrir
au fond des bois, a renversO de nornbreuse; barripres et les a
conduites dans cette famil!e dont Ia Maison-MIire est sa salle de
reception. Suivant l'avis qu'Elle a donnd dans le sanctuaire de
Ia rue du Bac en 1830, elles viennent au pied de I'autel, et 1i

ot il est specifii

(197) Purce:l-Maller, 26 mars 1850 (copie) 25-Q-24, BCA.
(198) Procbs-verbaux des Conseils du 27 juin 1842 et 14 novembre
1846, AMML.
(199) Deluo!-Norris, 5 aolt 184-9 Letter Book, v. 82, ASJCH.
(200) Mailer-Hall, non date, ibidem, v. 39, ASJCH.
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r6pe6ent la pribre de leur dernier Sui6rieur, Sulpicien, et de
leur premier PBre. Lazariste : c Puisse Celui qui a commencd
csuvre la conduire d sa perfection I
Emmitsburg, mai 1950.
Sceur John Mary CRUMLISH.
(Traduction Ecole Louise de Marillac, Paris).
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LES MAISONS DES FILLES DE LA CHARITE DEPUIS

1850

En 1850, quand fut consomm6e l'union avec la France, les
Scours des Etats-Unis ocupaient pres d'une quarantaine de maisons. St Joseph d'Emmitsburg, fond6 par Mere Seton, dbs 1809,
devint la maison centrale de la nouvelle province. Elle comptait
un illustre et florissant College pour jeunes filles, une ecole
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externe pour les enfants du voisinage, un orphelinat, un noviciat, qui allait devenir le Sdminaire des Soeurs, et une infirmerie. Tout proche, au Mont-Sainte-Marie, les Sceurs, depuis le
temps de Mire Seton, avaient en charge le temporel du Coll6ge
et du Sdminaire sulpicien. A Baltimore, siege de Monseigneur
I'Archevdque Eccleston, qui avait grandement favorisd I'union
avec la France, les Sceurs dtaient employees dans plusieurs 6tablissements. Elles dirigeaient I'orphelinat Sainte-Marie et I'dcole
qui lui dtait annexde. Elles pourvoyaient aux soins et a la direction de I'infirmerie du Maryland, hi'pitat auquel dtait adjointe
une dcole mddicale. Elles dirigeaient I'Ecole Saint-Pierre et
Saint-Vincent, daas ces deux paroisses. La Couniiunautd avait
recemment acheld, au nord-ouest de la ville, ce qui devait devenir le Mount-Hope : Btablissement cdiýhre dans le soin des
alidnds, bien qu'il comptit egalement des services pour les autres maladies.
A Philadelphie, I'Orphel!iat Saint-Joseph, premiire fondation, dtait encore florissant. En 1833, en cette mame ville. les
Soeurs prirent en charge. 1'Ecole Sainte-Marie. A Wilmington,
Etal de Delaware, ies Soeurs commencerent 1'Asile Sahit-Pierre,
premiere institution pour le soin des enfants ; en 1830, elles
ajouterent une ecole externe et un pensionnat a la premiere
ceuvre de la maison.
Dans le diocese d'Albany, les Soeurs possedaient quatre
6tablissements : Orphelinat Saint-Vincent ouvert en 1846, 1'Orphelinat Saint-Jean, et le College fondd a Utica en 1834, l'H6pital de la ville de Troy, et I'Asile Sainte-Marie, ouverts en
1848.
A Buffalo (N.-Y.), oU les Sceurs furent appeldes en i '48 par
le Lazariste Mgr Jean Timon; premier dvdque de la vile, elles
entreprirent l'hupital municipal, l'Orphelinat et
ecole libre
Saint-Vincent. A Rochester, dans le mdme diocese, les Sceurs
dirigeaient l'Orphelinat et 'tEcole
Saint-Patrice. Boston avait
une maison : l'Orphelinat et 1'Ecole Saint-Vincent oi les Soeurs
s'etablirent en 1832. A Cincinnati, dans l'Ohio. les Suurs tenaient depuis 1829, l'Orphelinat et I'Ecole Saint-Pierre. En
1845, a Detroit, ful fondd par les Soeurs, le premier hMpital
de l'Etat de Michigan.
A Milwaukee, eiles poss4daient deux maisons : l'Infirmerie
Saint-Jean, FOrphelinat Sainte-Rose, et Saint-Jean, ecole y annexde.
A Saint-Louis (Missouri), oil, des 1828, le Lazariste Monseigneur Rosati. avait appel6 les Sceurs, la Communautd dirigeait quatre maisons : l'H6pital Muilanphy, I'Ecole libre SaintVincent, l:Orphelinat et Ecole Sainte-Marie, et I'Ecole SaintePhilomBne.
A Natchez (Mississippi), siege dpiscopal du Sulpicien Monseigneur J.-J. Chanche, avaient itd confids aux Sceurs I'Orphelinat et I'Ecole Sainte-Marie, par ce prelat qui devait prdsenter
avec succes la demande d'union des Soeurs am6ricaines. Le grand
HOpital de la Charitd a la Nouvelle-Orleans, Institution d'Etat.
et I'asile pour orphelines se trouvaient sous la direction des
Scours. A Donaldsonville (Louisiane), paroisse confide aux Lazaristes, la Maisbn Saint-Vincent compreaait un h6pital, un
asile et une ecole. Mgr Portier, de Mobile (Alabama), ami ddvou6 de la Communautd, avait confid dans sa ville 1'Asile et
I'Ecole Sainte-Marie.
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Depuis 1834. A Richmond (Virginia), les Sours dirigeaient
1'Hospice et I'Ecole Saint-Joseph, et on 1848, & Norfolk, dans
le mine diocese, s'ouvraient I'Hospice et I'Ecole Sainte-Marie.
Une fondation des tout premiers jours se trouvait a. Washington (D. C.) of d&s 1825 les Seurs avaient commence l'Hospice et
I'Ecole Saint-Vincent.
De 1'Atlantique au Mississipi, de Boston A La NouvelleOr6ians, environ trois cents Sours de la Province amdricaine.
se ddpensaient en 1850 dans ces orphelinats, hopitaux et deoles.
En 1900, dans ce dernier demi-siecle, les Seurs avaient
port6 secours aux combattants, lors de la Guerre civile de 18611865, lors de la guerre Hispano-Amdricaine, en 1898. En 1896,
elles entreprenaient le service de la Leproserie de Carville
(Louisiana). Des hospices pour aliends avaient det ouverts A
Buffalo (New-York), Dearborn (Michigan), Saint-Louis (Missouri), et Nouvelle-Orlians (Louisiane). L'h6pital Carney, A
Boston, jouissait d'une reputation pour sa chirurgie audacieuse
qui y attirait des clients de toute la Nouvelle-Angleterre. Une
semblable importance s'attachait a I'H6pital Providence A
Washington (D. C.) Vingt-trois autres hopitaux furent successivement ouverts et la plupart comprenaient une dcole d'infirmitres pour un stage de trois ans. L'Hospice infantile de SaintaAnne (A Saint-Louis), fut la premi6re institution de cette sorte
ouverte aux Etats-Unis. Dans ce sillage, surgirent depuis nombre d'autres institutions similaires.
Maintes pensions et dcoles paroissiales. une trentaine d'entre elles, florissantes en 19CO, avaient 6td ouvertes an cours du
demi-sibcle precedent. Parmi les plus celcbres. se trouve l'Ecole
Notre-Dame de l'Immaculde-Conception a Baltimore. Le Lazariste Joseph Giustiniani, envoyd par son Visiteur lombard,
M. Marc-Antoine Durando, pour la mission d'Am6rique, v avait
invit6 les Sceurs. En 1849, Mgr Eccleston, archeveque de' Baltimore, souhaitant la bienvenue aux Lazaristes dans son diocese,
leur avait demandd d'etablir une maison et une dglise dans sa
cite 6piscopale. En 1850, la paroisse de 'Immaculde-Conception
fut inaugurde. Son plus remarquable cure fut ce PBre Giustiniani, dont le z6!e 6tait proverbial. La paroisse exerga une
grande influence dans la vie catholique de la cite, et procura
de nombreuses vocations A la double famille de Saint-Vincent.
II semblait convenab!e que les Seurs enseignassent dans une paroisse dont la fondation etait si intimement associee A notre
union avec la Communaute. Notre TrBs Honor6 Pare actuel,
M. William Slattery, est un enfant de la paroisse et un des 616ves de l'ecole paroissiale. La mission de l'Immaculde-Conception
a Baltimore, doilt tre considerde comme la pierre d'angle de la
Province orientale des Lazaristes dont elle demeure la plus
ancienne maison. De la on peut conclure que la Province lazariste des Etats-Unis tire son origine de notre union avec la
France.
Le fameux College (Academie) de ]a Maison centrale, ajouta
en ce temps une aile nouvelle, le Burland. Buildinr,
ainsi design6 du nom du directeur M. Joseph Burlando qui en encouragea et surveilla I'rdification. DIs 1878, l'Ecole externe qui se
trouvait A Saint-oseph, fut transferee proche I'dglise SaintJoseph, dirig6e par les Lazaristes. Ainsi la toute premiere fondation setonienne : celle d'une 6cole libre pour les pauvres enfants du voisinage, vint s'incorporer a la paroisse vincentienne
d'Emmitsburg.
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En cette periode. des ecoles s'ouvrirent 6galement dans des
paroisses dirigdes par des Lazaristes : Saint-Vincent a La Salle
(Illinois), Saint-Etienne et Saint-Joseph, A La Nouvelle-Orldans.
En 1909, quand le centenaire de l'rtablissement a Emmitsburg eut et6 cel6br6. la Province s'dtendait jusqu'au Pacifique,
au Texas et a Porto-Rico. Le 25 janvier 1909, pourtant, un second
sdminaire avait tdeouvert et commence, i i'unstitution SaintVincent, a Saint-Louis. La Province comptait plus de dix-sept
cent Sceurs et cent vingt-huit maisons etaient dispersees sur un
vaste espace. Des 1908, le directeur lazariste, M. James J. Sullivan, et la Visitatrice, Sceur Marguerite O'Keefe. taient favorables a la division de cette Province, devenue trop etendue
pour les contacts avec les diverses ceuvres, tels que les ddsiraient les sup6rieurs. Le Conseil de la Maison centrale de SaintJoseph se concerta avec les deux Lazaristes : M. Thomas Finney, Visiteur de la Province occidentale, et M. Patrice Me Hale,
Visiteur de la Province orientale. et des prdliminaires d'arrangement furent convenus. Le 16 juillet 1910. le Tres Honord Pere
Fiat publia une circulaire adressee aux Soeurs des Elats-Unis,
leur annonQant 1'drection d'une seconde Province, qui prendrait
le nom d'Occidentale. Elle aurait sa maison centrale A SaintLouis et grouperait les maisons reparties dans les Etats de Missouri, Iowa, Wisconsin, Illinois, Indiana, Tennessee, Alabama,
Mississipi, Texas. Louisiane, Califomie et l'lle de Porto-Rico.
La Province de I'Est comptait neuf cent quatre-vingt-dix Soeurs
dans soixante-dix Maisons situees dans les Elats suivants : Maryland, District de Columbia, Massachusetts. Connecticut, Michigan, New-York, Pennsylvania, Delaware, Virginia, Ouest Virginia, Caroline du Nord.
1950. - Le Centenaire de l'Union avec la France trouve la
Province Orientale avec qua're-vingt-quatre maisons et mille
deux cent trois Sceurs. Ies tendances des quarante dern:'res anndes ont modifi6 un certain npmbre de nos Institutions. Les
ecoles de jours (externats), ont 6t6 s6parees des orphelinats
(asiles). et dans la majorit6 des cas, les enfants qui rdsident
dans des orphelinats, frdquentent les ecoles du dehors. La plupart de ces orphelinats sont maintenant d6signds sous le nom
de Home et d'hdroiques efforts ont 0t6 faits pour adapter les
batiments du style massif au type pavilion. Deux institutions
qui ont t60 remodeldes avec succes sont la inaison de la Providence (pour gareons), a Syracuse (Etat de New-York), et le
Home Saint-Vincent B Washington (District de Columbia). Ce
dernier dtablissement, fond6 en 1825, a des contacts avec I'Ecole
catholique nationale de travail social & l'Universitd Catholique d'Amdrique toute proche. Le Home collabore frdquemment
aux etudes d'6ducation et de psychologie.
Un autre Home d'enfants, dirig6 par les Filles de la Charite, est la Villa Saint-Joseph, a Richmond (Va), le premier etablissement pour u filles n du type cottage, rdussi aux Etats-Unis
orientaux ; il est hautement appreci6 et regoit frequemment
la visite de sociologues, accourus de toutes les parties de cet
hemisphere.
Une autre maison du mame type est le Home Saint-VincentSarah Fisher, pres de Detroit (Michigan). Cet etablissement modole est le centre d'un programme de formation pour le personnel d'Institutions pour enfants. Une pratique courante des
ceuvres de charitd diocesaines est de placer les enfants qui

-

378 -

*d6pendent d'elles dans des maisons d'accueii plutot que dans
des Institutions. Cela explique qu'on ait ferme certains Instituts pour enfants, et qu'on en ait ouvert d'autres, d'un but semblable, diriges par la Communautd dans la meme ville ou le
memee diocese.
Durant les dix dernieres ann6es, on a poursuivi un grand
effort pour readapter des h6pitaux qui, rapidement, dtaient devenus d&modds. Parmi ces centres hospitaliers oi un tel programme a Ret heureusement accompli, it faut mentionner celui
de Sainte-Marie, A Rochester (Etat de New-York), et l'Hopital
de Buffalo, tenu par les Soeurs de Charit4. Avec la cordiale coopdration de Mgr Cushing, archeveque de Boston. on projette un
nouvel hupital Carney. L'hOpital Providence a Washington
se deplacera sous peu pour occuper un emplacement plus proche de l'Universit6 cathoiique. Cette proximitd permettra aux
eludiantes infirmiires de suivre plus aisdment les cours de leur
Ccole. Comme I'HOpital Providence a dieja tlaffilid 1i'Universitd
Catho'ique. ces Otudiantes i;nlirmi&res peuvent obtenir le grade
de bacheiiere es sciences (B.S.), aussi bien que ceiui d'infirmiere
dipl6mine ,R.N.). A Norfolk (Virginie). le nouvel H6pital De Paul
qui a requ un don des fonds du Gouvernement, pour recevoir
le surpeupiement di A ;a guerre, a reconstruit I'ancien HFpital Saint-Vincent. Unique parmi nos h6pitaux dans ia Province
Orienlale est celui de Washington, le Home des soldats des EtatsUnis (U.S. Soldier's Home) oil les occupations des Sceurs ressemb'ent A celles de nos compagnes qui servent dans les h6pitux militaires dc partoul. I.e fameux hopital pour aiidnds A
B:ltimore, connu pendant un sitcle. sous le nom de Mount
Ilone Retreat, a recu I'appe!lation d'lnstilut Selon, quand on y
a inaugure un cours pour la formation de psvclhiAres catloliques. On a crd6 ce centre d'Wludes A la requit'e e la hirarchic des Elap.-Unis. qui Mtait effnry6e par la philosophie matfriniasle sons-jacente h la formation des psychliatres dans les
eco'es non-confessionnel'es. Ainsi, les Filles de saint Vincent
s'adtonent A cette oeuvre A laquelle leur fondateur se consacrait lui-mime avec int de ddvouement dans l'ancien SaintLazare. auprns des alidnes.
De minme, perp6tuant aussi le souvenir de Mere Seton a Baltimore, l'Ecole suplrieure Seton, la premiere ecole archidioedsaine pour jeunes filles, 6lablie par feu Monseigneur I'Archev&que Curley. E'le possbde un vaste corps professoral de Smurs et
environ mille trois cents 6tudianles. Depuis la fondation de
celte vasle Ecole superieure (High School), dans la Province
Orientale. un certain nombre de ses 6l1ves sont entrees dans la
Communault.
De notab'es changements ont eu lieu a la Maison centrale
d'Emmitsburg. L'Acadf'mie a obtenu une charte de college eo
1902. En 1923, le Tros Honord Pere Verdier a bien voulu adjoindre des Lazaristes au corps professoral. La mnme annie
s'ouvrait le a btinment Verdier ,)qui comm6morait la premiere
visile d'un Supdrieur g6naral aux Eiats-Unis. Cet agrandissement a fourni une hibhiothpque, des sal'es de classe des laboratnires, un gymnase, une piscine. En 1926, le bntiment des fondatelprs, en souvenir de saint Vincent. de sainte Louise, et Mere
Seton. a fourni des locaux pour I'adminislration, une saile de
classe, un auditorium et des chambres.
-Depuis lors, un home pour apprendre A conduire une maison a Wt6 construit, et I'ancien auditorium de l'Ecole supdrieure
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a dt6 m6tamorphos6 en bibliotheque, et d'autres parties du bAtiment Burlando ont 6tA cedCes h la Section de la P6dagogie.
En 1946, I'Ecole supdrieure (High School), qui avait cess6
de recevoir des pensionnaires, et etait devenu un simple externat. se transporta dans un nouveau batiment d'architecture attirante, dans la Ville d'Emmitsburg. Cette Ecole supdrieure mixte
reooit l'appui financier de la Maison centrale et sert A des enfants, qui, sans cela, seraient depourvus de l'dducation, en une
Ecole catholique supdrieure (High School).
Depuis 1923, les Soeurs professent h l'Ecole Saint-Antoine,
pres du College et du Sdminaire Sainte-Mariecdans la paroisse
6tablie par M. Jean Dubois, en 1805. La, comme dans le village,
la Communaut6 continue 1'ceuvre primordia'e de lMre Seton :
l'instruction des enfants pauvres de la campagne.
Dans la paroisse vincentienne de Notre-Dame de la M6daille Miraculeuse, A Greensboro (Caroline du Nord), les Souurs
don.nent l'enseignement aux enfants noirs. Dans la paroisse de
Nolre-Dame de la Victoire, A Portmouth (Va.), les Soeurs ont
6galement la direction d'une 6co'e pour les grades, et d'une
Ecole superieure pour les noirs. Dans ces deux endroits, les
conversions sent frequentes, et les Soeurs sont heureuses de cet
apostolat, particulieremenl necessaire aux Etats-Unis.
L'Europe presente et connait depuis toujours ia Fille de
la Charit6 comme visitant et soignant les pauvres malades on
leur domicile. Un relour a. cette ceuvre primitive a et6 rendu
possible au Centre Labour6 et au Centre Sainte-Cecile, lous deux
A Boston, oi aes Soeurs ayant requ la formation d'infirmieres de
la Sante publique, prennent soin des malades a domicile. Le
Centre Labour6 comprend aussi une nursery (une creche de
jour, l'une des quatre, dirigCes par les Sceurs dans la Province).
L'Elat de New-York comprend le plus grand nombre de missions;
parmi celles-ci se trouvent deux centres catechistiques A Oneida et A Canastota, dans le diocese de Syracuse. Des classes de
catochisme, depuis les jardins d'enfants jusqu'aux Eco'es sup6rieures, sent failes r6gulibrement, en faveur des enfants de la
paroisse, qui frequentent les 6coles pubiiques. Des activit.s de
jeunesse rayonnent autour de ce centre, et des cours de vacances, pour quatre semaines d'tlt,
sont avidement recherches. Les visites & domicile pour 6tablir le recensement paroissial
sont incluses dans le programme des Sceurs. Comme fondation,
unique dans son genre en cette province, il faut noler la Villa
Kirkleigh, A Baltimore (home pour dames, qui ressemble aux
maisons de retraite d'Europe), le Home Seton, pour jeunes filles
ouvrieres a Troy (New-York), et I'Hupital Jenkins Memorial,
pour incurables, a Baltimore.
L'appel pour une mission en Orient, fut adress6 personael'ement par le TrBs Honor6 Pere Verdier, le premier Sup6rieur g6n6ral qui ait visitd les Etats-Unis, en 1922. Cette meme
ann6e, les premieres Soeurs partirent pour Shanghai, oh elles
regurent I'aimable direction de la Respectable Soeur Lebrun,
Visitatrice de Chine. En 1924, s'ouvrit I'Hopital Sainte-Marguerite A Kanchow, dans le Vicariat du Kiangsi, nouvellement confl6
aux Lazaristes de la Province Orientale des Etats-Unis. En
1930, une invasion des Rouges obligea les Sceurs a gagner HongKong et peu apres a rentrer aux Elats-Unis. En 1936, elles reprirent Teurs travaux. En 1944, forcdes de nouveau par l'invasion japonaise de se replier sur Kumming, les Soeurs servirent

-

380 -

comme infirmieres dans un h6pital de ]'aviation des Etats-Unis.
Revenues a Kangchow a la fin de 1945. elles trouv6rent la plus
grande partie de ieur mission pillee et ravagde. Reconstruite hativement elle a Wt6 a nouveau engloutie par la vague communiste. Elles dirigeaient un h6pial et une ecole d'inflrmieres,
ainsi qu'une maison pour personnes Ag6es. Une seconde Maison,
B Taholi, a Wt6 d6truite, pendant 1'invasion des Rouges, en 19291930.
De l'enfant au vieillard, les Sceurs de la Charitd de SaintVincent de la Province Orientale des Etats-Unis servent les membres du Christ, de diffdrentes faVons. En depit de la haute valeur professionnelle exigde par 1'Etat. et les <euvres sociales, les
Filles de la Charitd, essayent, comme le dispit le TrBs Honord
PNre Etienne, de suivre l'humanild dans sa marche d travers
l'espace et le temps. Elles benissent Dieu a pour l'accroissement
qu'll a accord6 au mdchant petit grain de moutarde que vous,
Antonio Filicchi, avez place, par la main de Dieu n, en Amdrique.
Elles demandent que leurs services offerts par les mains de
I'unique mere des Filles de la Charitd. puissent trouver faveur

h ses yeux.

MAISONS DE LA PROVINCE ORIENTALE DES ETAT-UNIS, en 1950
EMMITSBURG
A : College and High Schools (Ecoles).
(1) EMMITSBURG, Md. St Joseph's College, fonda en 1809.
(2) EMMITSBURG, Md. St Joseph's High School, fondd en 1809.
(3) BALTIMORE, Md. Seton High School, fond6 en 1926.
{4) UTICA, N.-Y. Utica Catholic Academy, fond6 en 1913.
B : High Schools and Grades (Ecoles superieures et dlementaires).
5) ALBANY, N.-Y. St John's SFhool, fond6 en 1852.
(6) BALTIMORE, Md. St Martin's School, fondd en 1882.

(7)
(8)
(9)
(10)

LYNCHBURG, Va. Holy Cross Academy, fondd en 1879.
MARTINSBURG, W.Va. St Joseph's School, fond6 en 1883.
PORTSMOUTH, Va. St Paul's School fonde en 1876.
PORTSMOUTH, Va. Our Lady of fictory School, fonde en
1930.
(li) PETERSBURG, Va. St Joseph's School, fondd en 1876.
(12) RICHMOND, Va. St Patrick's School, fondd en 1866.
(13) SYRACUSE, N.Y. Cathedral School, fonde en 1917.
(14) WASHINGTON, D.C. Immaculate Conception Academy, tondd en 1865.
C : Grades only (Ecoles lddmentaires).
(15) BALTIMORE, Md. St Dominic's School, fondd en 1919.
(16) BALTIMORE, Md. St John's School, fondd en 1858.
(17) BALTIMORE, Md. St Joseph's School, fondd en 1854.
(18) BALTIMORE, Md. Our Lady of Lourdes School, fondd en
1925.
(19) BRIDGEPORT, Conn. St Ann's School, fonde en 1935.
(20) CAMBRIDGE, Mass. Immaculate Conception School, fonde
en 1948.
(21) EMMITSBURG, Md. St Anthony's School, fondd en 1923.
(22) EMMInsBURG Md. St Euphemia's School, fondd en 1878
(23) ENDICOTr, N.Y. St Ambrose School fonde en 1934.
(24) GREENSBORO, N.C. St Be)edict's School, fondd en 1926.
(25) GREENSBORO, N.C. Lady of the Miraculous Medal School,
fonde en 1928.
(26) HARRISBURG, Pa. St Catherine Labour6 School, fondd en
1949.
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(27) JOHNSON CITY, N.Y. St James School, fond6 en 1935
(28) NORFOLK, Va. Sacred Heart School, fonde en 1920.
<29) PIKESVILLE, Md. St Charles School, fond6 en 1915.
(30) STAUNTON. Va. St Francis School, fonde en 1878.
(31) TROY, N.Y. St Mary's School, fond6 en 1851.
(32) UTICA, N.Y. Lourdes School, fond6 en 1929.
(33) WILMINGTON, Del. St Peter's School, fondd en 1830.
: Day Nurseries, Social Service and Catechetical Centers (Creches ;
service social ; centres catichistiques).
(34) BOSTON, Mass. LabourM Center. fundO en 1948.
(35) ClUMBERLAND, Md. Keating Memorial Day Nursery, fondd
en 1928.
(36) PHILADELPHIA, Pa. Cathedral Day Nursery, fonde en 1917.
(37) TROY, N.Y. Seton Day Nursery, fonde en 1900.
(38) BOSTON, Mass. St Cecilia's Center, fonde en 1949.
(39) CANASTOTA. N.Y. St Agatha's Center, fonde en 1948.
(40) ONEIDA, N.Y. St Joseph's Welfare Center, fond6 en 1931.
: Infant Homes (Matemites).
(41) ALBANY, N.Y. Brady Infant Home, fonde en 1889.
(42) BALTIMORE, Md. St Vincent's Infant Home, fonde en 1856.
(43) BUFFALO, N.Y. St Mary's Infant Home, fonde en 1854.
(44) DORCHESTER. Mass. St Mary's Infant Home, fond6 en
1874.
(45) FARMINGTON, Mich. Sarah Fisher Home, fond4 en 1929.
(46) PHILADELPHIA, Pa. St Vincent's Hospital and Infant Home,
fond4 en 1885.
(47) SYRACUSE, N.Y. St Mary's Hospital and Infant Home, fonde
en 1900.
(48) UTICA, N.Y. St Joseph's Infant Home, fonde en 1895.
(49) WASHINGTON, D.C. St Ann's Infant Home, fondd en 1863.
: Orphan Homes (Orphelinats).
(50) ALBANY, N.Y. St Vincent's Home, fondd en 1846.
(51) BALTIMORE, Ind. St Mary's Villa, fondd en 1821.
(52) BOSTON, Mass. The Home, fonde en 1866.
(53) BUFFALO, N.Y. St Vincent's Manor fond6 en 1848.
(54) DREXEL HILL, Pa. St Vincent's Home, fonde en 1855.
(55) PHILADELPHIA. Pa. St Joseph-GonzagaHome, fond6 en 1899.
(56) FARMINGTON, Mich. St Vincent's Home, fonde en 1851.
(57) READING, Pa. St Catherine's Rome, fonde en 1872.
(58) RICHMOND, Va. St Joseph's Villa, fonde en 1834.
(59) SAGINAW Mich. St Vincent's Home, fonde en 1875.
(60) SYRACUSE, N.Y. House of Providence, fond6 en 1872.
(61) UTICA, N.Y. St John's Home, fondd en 1834.
(62) WASHINGTON, D.C. St Vincent's Home, fondd en 1825.
(63) WILmINGTON, Del. Seton Villa, fonde en 1830.
: Hospitals (Hopitaux).
(64) ALBANY, N.Y. Brady Memorial Hospital, fondd en 1889.
(65) BALTIMORE, Md. St Agnes Hospital, fonde en 1863.
(66) BALTIMORE, Md. Jenkins Memorial Hospital, fonde en 1927.
(67) BINGHAMTON, N.Y. Lourdes Hospital, fonde en 1925.
(68) BOSTON, Mass. Carney ITospital, fonde en 1863.
(69) BRIDGEPORT, Conn. St Vincent's Hospital, fonde en 1905.
(70) BUFFALO, N.Y. Emergency Hospital, fonde en 1901.
(71) BUFFALO, N.Y. Buffalo Hospital of Sisters of Charity, fondd
en 1848.
(72) CUMBERLAND. Md. Alleghany Hospital, fonde en 1911.
(73) DETROIT, Mich. Providence Hospital, fond6 en 1869.
(74) DORCHESTER, Mass. St Margaret's Hospital, fond6 en 1874.
(75) GREENSBORO, N.C. St Leo's Hospital, fonde en 1906.
(76) JACKSONVILLE, Fla. St Vincent's Hospital, fondi en 1916.
(77) LOWELL, Mass. St John's Hospital, fond0 en 1867.
(78) NORFOLK, Va. De Paul Hospital, fond6 en 1857.
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PENSACOLA. F'a. Sacred Heart Hospital, fonde en 1915.
ROCHESTER, N.Y. St Mary's Hospital, fonde en 1857.
SAGINAW, Mich St Mary's Ilospital, fondd en 1874.
TROY, N.Y. St Mary's Hospital, fond6 en 1851.
WASHINGTON, D.C. Providence Hospital, fonde en 1851.
WASHINGTON, D.C. . S. Soldiers Home Hospital, fonde en
1303.
(85) WATERVILLE, Maine. Sisters Hospital, fonde en 1913.
(86) KA.Ncuow (Chine). St Margaret's Hospital, fond6 en 1922.
H : Mental (Alienes).
(87) BALTIMORE, Md. Seton Institute, fond6 en 1840.
(88) DEARBORN, Mich. St Joseph's Retreat, fond6 en 1870.
I : Guest Home for Elderly Ladies (Pension pour dames agdes).
(89) BALTIMORE, Md. Kirkleigh Villa, fonde en 1926.
(79)
(80)
(81)
;82)
(83)
(84)

INDEX ALPHABETIQUE DES MAISONS
(Sc.urs de Saint-Vincent de Paul : Province Orientale des Etats-Unis)
Albany : 5, 41. 50, 64. - Ballimore : 3, 6, 15, 16, 17. 18, 42, 51,
65, 66. 87, 89. - Binghamlon : 67. - Boston : 34, 38, 52, 68.
- Bridyeport : 19, 69. - Buffalo : 43, 53. 70. 71. - Cambtridge :
20. - Canastota : 39. - Cumberland : 35, 72 - Dearborn : 88.
- Detroit : 73. - Dorchester : 44. 74. - Drexel Hill : 54. Emmnlsburg : 1, 2, 21, 22. - Endicott : 23. - Farmmnlon : 45,
56. - Greensboro : 24. 23, 75. - Harrisburg : 26. -- Jacksonville : 76. -- Johnson Cit, : 27. Kanchow : 86. Loiwell :
77 - Lynchburg : 7. - MAlrtinsburq : S. - Norfolk : 28 78. Oneida . 40. - Pensacola : 79. - Petersburg : it. - Philadelphia : 36, 46, 55. - Pikestille : 29. - Portsmouth : 9, 10. Reading : 57. - Richmnnd : 12, 58. - Rochester : 80. - Sa!inow : 59, 81. - Staunton : 30. - Syracuse : 13, 47, CO. -- Troy:
31, 37, 82. - Utica : 4, 32. 48 61. Washinolon : 14, 49, G2,
83. - Waterville : 84. Wilmington : 33, 63.

ORDRE TOPOGRAPHIQUE DES MAISONS
(Les chiffres renvoient aux numdros d'ordre).
Di-TRICT OF COLUMB:A. - Washington : 14, 49, 62, 83, 84.
CtA-NECTICUT. - Bridgeport : 19, 69.
D..AWARE. -

FLORIDA. MAINE. -

Wlmiington : 33, 63.

Jacksonville : 76. Pensacola : 79.
Waterville : 85.

MARYLAND. - Baltimore : 3 6. 15, 16, 17, 18, 42, 51, 65, 66. 87, 89.
Cumberland : 35, 72. Emmilsburg : 1, 2. 21, 22. Pikesville : 29.
MASSACHUSETTS. - Boston : 34, 38, 52, 68. Cambridge : 20. Dorchester:
44, 74. Lowell : 77.
Mlicu•lm N. - Dearboin : 88. - ietro;t : 73. Farmington : 45, 46.
- S'g.nutw : 59. 81.
NEW-YORK. - Albany : 5. 41, 50, 64. Bin.hampton : 67. Buffalo :
43, 53, 70, 71. Canaslota : 39. Endfrolt : 23. Johnson City : 27.
Oneida : 40. Syracuse : 13, 47, 60. Troy : 31, 37, 82. Rochester :
80. Utica : 4, 32, 48, 61.
NORTU CAROLINA. - Greensboro : 24, 25. 75.
I'.v.NSYLvANIA. - Drexell Hill : 54. Hli risburg : 26. Philadelphia :
36, 46, 55. Reading : 57.
VIRI•-NIA. - LynrhbiUtr : 7. Norfolk . 28, 78. Petersburg : 11. Portsmouth : 9, 10. Richmond : 12. 58.
VEsT VIRGINIA. Muarinsburg : 8.
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ORDRE CHRONOLOGIQUE
a109 : ,2.
1821 51.
18~5 62.
1330 33, 63.
183
58, 61.
1840 :87.
1846 50.
1818 :53. 71.
1851 :31, 56, 83.
1852 5.
1854
17, 43, 82.
1815 : 54.
186 : 42.
1857 : 78, 80.
1858 :16.
,AG3: 49. 65, 68.
1865 : 14.
1866 : 1i. 52.
1867 : 77.
1869 : 73.

1870
1872
1874
1875
1876
1878
1879
1882
1883
1885
1889
1895
1899
1900
1901
1903
1905
1906
1911
1913

88.
57, 60.
44, 74, 81.
:59.
:9, 11.
:22, 30.
:7.
:6.
:8.
46.
: t41.64.
48.
:55.
37, 47.
70.
:84.
:69.
75.
72.
4, 85.

DES

MAISONS
1915
1916
1917
1919
1920
1922
1923
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1934
1935
1948
1949

29, 79.
76.
13, 36.
15.
28.
:86.
21.
:18 67.
:3, 24, 89.
66.
25, 35.
32. 45,
10.
40.
23.
: 19, 27.
:20. 34, 39.
:26, 38.

COLOMBIE
MONSEIGNEUR EMILE LARQUERE
(16 mai 1869-3 juillet 1948)
I
CAU : MAISON CENTRALE

Personnel de la residence
MM. BRET, VELTIN, ARBOLEDA, 6ludiants, sdminarisies
Le 5 janvier 1904, dans la soir6e, aprBs avoir navigu6
sur deax Oc6ans : l'Atlantiquc et le Pacifique, traverse A dos
de mulet les c6tes insa'ubres et les dangereuses forets de
la Cordill:re occidenlale des Andes, arrivaient a Call trois
missionnaires francais, qui avaient Lt6affect6s au diocese
de Garzon.
C'6,ait M. Louis Durou, plus tard archevdque du Guatemala, M. Louis Tramecourt, un vetran du ministere sacerdotal, et M. Emi:e LARQUERE, Ag6 de trente-cinq ans seulemcnt, le chef de ce petit groupe de conqudrants d'&mes.
Les missionnaires sbjournerent pendant quelques semaines A Call, ofi se trouvait la Maison Centrale des Lazaristes de la Province de Colombie. Cali Rtait a:ors une petile ville paisible, aiux mo.urs coloniales. On avait d6pose les
armes apres soixante-dix ans de guerres civiles, qui, de 1830
A 1900, avaient fail du so: de la palrie un champ de decombres, et les habilants 6taionl relourn6s A la vie des terriens.
La vall6e immense qui s'6tend A l'Est ct au Sud de la villo
se partageait en domaines, herilages des aieux, les Conqu6rants espagnols. Chaque domaine s'appe:ait a Hacienda *.
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Comme entree, un portail majestueux, en briques, portant en
evidence, sur un dcriteau, le nom de la propriet : (c La Vi9a ). a El Madrofial ), a La Ferreira ». A l'interieur, des

prairies tres 6tendues, ombragees par de sveltes palmiers et
des arbres gigantesques, qui, par la beaut6 de leurs fleurs
et la suavit6 de leurs fruit-, remplissaient d'allegresse.
Dans ces prairies, sous ces ombrages paissaient de nombreux troupeaux de bWtes h comes et de chevaux. D'un c6t6,
ou
Theobroma o
c'6tait de grandes plantations de cacao, de A
boisson des dieux. De 1'autre, on cultivait la canne & sucre,
la banane et d'autres variBtes de produits du pays, puis venait I'indispensable verger.
La maison des maitres se trouvait vers le milieu du domaine. Elle etait entourde de jardins et possedait tout le
confort. que lon pouvait d6sirer a 1'Ppoque en ces pays
d'Ambrique.
A c6lt de la maison des maitres, se trouvait la sucrerie,
et 6parpill6es A travers la grande propriet6, dans les prairies
au milieu des plantations, on apercevail les habitations des
travai:leurs, pour la plupart gens de couleur, et fils d'esclaves liberes, qui, par attachement A leurs anciens maitres,
avaient accompagn6 leurs fils en qualite de serviteurs.
La Province de Colombie ALait administr&e par M. JeanFleury BnET. Francais natif de Lyon. C'otait un homme a
1'esprit superieurement meubl, grand thoologien, latiniste
distingue, auteur d'une excellenle grammaire iatine comparable a ce:le de Caro y Cuervo. II avail lu jusqu'A sept fois le
Don Quicholtte de Cervantes. et sa memoire prodigieuse avait
retenu des chapitres entiers du fameux ouvrage. M. Bret
etait un professeur 6m6rite : son enseignement etait simple,
net, clair el pr6cis. Les leives, avec lui, pouvaient surmonter toutes les difficu:t6s ; aussi, 6taient-ils de bons 61lves
avec des connaissances sAres et de bon aloi.
M. Bret, h Cali, Popayan et Santa-Rosa de Cabal, avaiL
61t le professeur, le maitre de la majeure partie de la jeunesse bourgeoise de ces diff6rentes localit6s.
Les sermons qu'il donnait aux grandes solennit6s, dans
les 6glises de Saint-Pierre et de Sainte-Rose, par 'eur doctrine magistrale et par leur composition. en un espagnol impeccable, attiraient les fidWces et les ravissaient.
M. Constant Ve:tin, un Alsacien, 6tait sous-officier, dans
1'arm6e pendant la guerre franco-prussienne de 1870 quand
la Providence le fit entrer dans les rangs de la Famille de
Saint-Vincent.
A Cali, il remplissait l'office de Directeur des Etudiants
et du Sdminaire Interne. Homme prudent, d'une simplicit6
charmante, connaissant le cceur humain et les aptitudes d'un
chacun. M. Veltin savait indiquer les voies sires. M. Manuel
Antoine Arboleda, futur archeveque de Popayan, nature priviligiee, verse dans les sciences divines et humaines, avait.
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la prestance et la dignit6 d'un grand seigneur, avec la simplicit6 d'un fidele disciple du Christ Jesus.
Entre ses mains, jamais ne se brisa le roseau fragile.
Educateur, il avail grave dans son ame la maxime de Juvenal : " Maxima debetur puero reverentia n, le plus grand
respect est di A l'enfant II en avait fait la regle de sa conduite.
Jamais une parole qui efit pu decourager quelqu'un
jamais chez lui un acte passionne ou injuste. Digne, respectuoux, aimab:e. M. Arboleda attirait une irresistible sympathie.
C'cst a ces trois confrires qu'incombait en 1904 la formation de la jeunesse vincentienne ; ne soyons done pas
surpris de voir accourir, A la r6sidence des Lazaristes de
Cali, comme A un lieu de rendez-vous, dimanches et fdtes.
de midi et demi a quatorze heures, les personnes les plus
distingu6es de la vil'e. Benoit Chaperon, consul frangais, les
Borreros y Sinisterras, Carvajales y Baronas, Sastros y
Guerreros, Scarppetas y Roncifos ; y venaient aussi plus
nombreux d'6minents eccIsiastiques : les Peres Peraza y
Gonzalez, Pizarro y Caicido, anciens 61eves ou coilaborateurs
au S6minaire de Popayan.
Les trois Frangais, nouveaux arrives, furent accueillis
avec des marques de grande sympathie. Le plus jeune,
M. LABQUERE, charma ces Messieurs et gagna l'affection de
tout le monde par sa distinction, sa r6serve, sa prudence et
son adaptation aux usages du pays. G'Utait l'invite pr6f6re
A qui on offrait les p:us belles montures et les promenades
aux maisons de campagne. A partir de ce moment, Cali devint pour M. LARQUIRE comme une seconde maison paternelle.
Le groupe des jeunes gens qui passait par le creuset de
la formation elait bien r6duit : neuf 6tudiants, deux seminaristes. Ils etaient tous pleins d'entrain, d6sireux d'une bonne
formation que, necessairement ils devaient acquerir, ne pouvant faire fi des bons exemples des trois confreres que la
Providence avait places sous leurs yeux.
On 6tait A la vei:le de la d6sastreuse guerre civile des
mille jours, - partout la misere ! A la Maison centrale, la
cuisine 6tait entre les mains de quelques FrBres coadjuteurs
sortis de la classe sociale la plus modeste. Is n'entendaient
rien A la cuisson des aliments et pas grand'chose A la propret6, ces braves serviteurs de Dieu !
Au repas du soir, on servait de nouveau les plats de midi
auxqiels les jeunes gens avaient A peine touche, parce qu'ils
6taient mal cuits et mal presentes. Ii fallait alors les manger ou manquer A la pauvret6 en laissant p6rir les victuailles qu'il faudrait ensuite jeter aux ordures. Pas d'h6sitation !
Ainsi, la maxime connue : a Tout cela doil entrer dans noire formation de Missionnaire ', fut convertie en slogan de
la vie pratique.
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Les voyageurs prirent contact avec les jeunes de la Province, passerent de longs moments a converser avec eux,
faisant echange de langage. Crayon et papier en main, its
prenaient des notes tout en s'exergaut a la prononcialion de
l'espagnol. Les 6tudiants deja formds A l'6tude du francais
et faisaut laIcture au r6fectoire en cette belle langue de
Bossuet et de Bourdaloue, animaient la conversation ; mais,
on entendait souvent de joyeux et francs eclats de rire occasionn6s sans doute par les Bnormites de langage qui se
prof6raient.
On allait en grande promenade a Yuanaconas, la maison
de campagne de la Province. LA, :es etudiants, sous la direction de M. Veltin, faisaient du jardinage, cullivaient des
16gumes d'Europe dans de vastes carr6s de terrains paral161es bord6s de plantes du pays : la yuca, le bananier, :e
mais. L'irrigation de ces terres dessech6as par i'erosion se
faisait A l'aide de canaux et de rigoles creus6s par les 6tudiants eux-memes.
Ces promenades et ces entretiens remplirent les cmurs
de zBle et d'enthousiasme.
M. LARQUERE d6sirait vivement que les jeunes gens et
tous ceux qui, a l'avenir, auraient I'intention d'entrer dans
la Communautd, fussent envoyds en France pour completer
leur formajion. Ce gen6reux dessein rencontra toujours des
obstacles insurmontables. E restait aux 6tudiants I'esp6rance
d'aller travailler un jour avec ces freres ain6s si aimables
et si edifiants, et c'est ainsi que, quclques ann6es plus tard,
trois de ces jeunes gens purent r6aliser leur desir. L'un fut
envoy6 A la pr6fecture d'Arauca et c'est la qu'a travaill6 aupros de Mgr LARQUERE, ce bon M. Cabal ; c'est la qu'il est
mort, cet excellent confrere, que les etudiants avaient surnomme Nathanael, a cause de sa simplicit6 et de son absence de malice.
Un autre exerca un ministere fecond, A Tierradentro,
encore avec Mgr LARQUERE. Quant au troisieme, le ciel lui
a fait la grAce de travail:er vingt-cinq ans en l'aimable compagnie de Mgr LARQUERE : un an, A Nataga, et vingl-quatre,
a Tierradentro. C'est ce confrbre qui a eu le triste el. dou'oureux privilege d'assizter le v6n6rable pr6lat, dans sa longue
maladie, de lui fermer les yeux, et de lui adresser le dernier
adieu.

II
Naissance. - Formation de Lazariste.
Premiers travaux
Emile LARQUERE est n6 en France, au village de Riviere,
non loin du Berceau de Saint-Vincent, le 16 mai 1869, du
manage de Jean Larquere et de Marie-Agathe Chauffourd.
Ce que furent ses parents ! La personnalit6 du fils, qui
s'affirme supirieure, et cela trWs t6t, nous le dit suffisamment.
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P:ac &al'Ecole apostolique de Pouy, le jeune LARQUaRE se
fit remarquer par son bon jugement et son ardeur constante
au travail.
11 racontait, ddja vieux, que pendant ses anndes d'ecole,
il n'etait jamais entr6 dans les chambres de professeurs. II
savait qu'il 6tait interdit de le faire ; el cependant, pour des
motifs vrais ou inventds, souveun on passait oulre. Certains
professeurs conduisaient des 61eves dans leur chambre ou
les y recevaient. LARQUERE proteslail en disant : L
Los Sup6rieurs ont eu ou out des motifs pour porter cette defense ;
il n'est pas permis de la violer. n Les coupables l'accus&rent de pretention et d'orgueil et demanderent, au conseil,
son renvoi, arguant de son effronterie et de son mauvais esprit.
Le Superieur, prudent, ne se pressa point. II finit, sans
tarder, par se rendre compte de la situation et, continuant &
vcil:er sur le jeune homme de quinze ans, d6couvrit en lui,
1'etoffe d'un bon fils de saint Vincent.
Tout cela Mgr LARQUERE le rappelait, en diffdrentes circonstances, pour indiquer que, dans les maisons de formation, on n'agit pas toujours avec assez de m6nagement et
d'6quit6 A l'6gard des enfants et de la jeunesse ; ainsi, on
voit se perdre de bonnes vocations, alors qu'on conserve
d'autres sujets qui, p:us tard, deviennent des tWtes folles et
des scandales dans la Communautd, qu'iis dishonorent
Avec contentement et profit, LARQUERE 6tudia les classiques et les meilleurs poetes latins. Arrive a l'Age de soixantedix-huit ans, i; recitait sans aucun effort de m6moire des
tirades des Eglogues de Virgile, des Odes d'Horace, des vers
d'Ovide, des passages des discours de Cic6ron. Corneille,
Racine et Molibre,'taient
ses auteurs familiers. A dix-huit
ans, il entra au SBminaire interne A Dax, fit les Saints Vceux
le 10 septembre 1887, et fut ordonn6 pretre le 23 juin 1895.
Le Pere Antoine Fiat, Superieur general, qui avait connu
M. LARQUVRE d'abord bl6ve a 1'Ecole apostolique, ensuite theologien A Dax, le fit venir A Paris.
Le chef avait remarqud I'adolescent, puis le 16vite. 11
s'6tait informe et il avait la conviction que le jeune pretre
Btait une pr6cieuse recrue pour la Compagnie. II le nomma
missionnaire A La Roche:le, en meme temps qu'6conome de
la residence. Dans I'accomplissement de cette derniere charge
il r6unit les fonds pour la construction qu'il dirigea de la
spacieuse et belle maison, pass6e A des tiers, lors des expulsions et devenue plus tard le palais 6piscopal, l'vech6.
M. LARQUERE 6tait infatigable au travail : les missions
6taient prech6es dans les bourgs et dans les villages, des retraites se donnaient aux jeunes gens et aux jeunes filles.
Son aile et son savoir-faire furent si manifestes qu'a l'Age
de vingt-neuf ans il fut charg6 par le Pere Fiat de precher
des retraites aux Filles de la Charit6, mission que l'on ne
confie d'ordinaire aux missionnaires qu'apres la quarantaine.
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M. LARQUiRE jetait done A pleines mains la divine semence
sur le sol de -a patrie. La. les gens des champs, les col'.ges,
les Dames de la Gharilt, les Seurs de Saint-Vincent de Paul

-

tout cc monde recevait avec empressement les divins en-

seignements, les traduisant dans la pratique des v6ritables
vertus chretiennes, quand vint, en 1903, la persecution religieuse d'Emile Combes, les missionnaires n'eurent p:us qu'a
se pr6parer a prendre le chemin de l'exil.
III
L'Evdque de Garzon. - Fondation de Nalaga-Missions.
Sur ces entrefaites, parmi ces heures de douleur pour
la France et pour 1'Eglise, un eveque colombien, Mgr Etienne
Rojas, arrivait A Paris. C'etait un 6veque a la saint Paul.
Les jours de fite, a cinq heures du matin, il disait la
premiere messe a Garzon. II enfourchait ensuite sa mule et
allait c616brer la seconde a Timana. a une distance consid6rable. II continuait sa journ6e en a'lant donner la b6un
diction du Saint-Sacrement le soir, A cinq heures, A Pitalito. Il chevauchait ensuite, durant la nuit et A l'aube le lendemain, les voisins de San Aguslin aperccvaient un hamac suspendu dans le corridor du presbytere. Monseigneur
6tait de retour pour chanter un office funebre.
Cet eveque n'avait de repos que quand il avait prech6 a
toutes les ceremonies religieuses. ou offices paroissiaux. Son
diocese s'6tendait d'abord, de la ville de Honda, siiube dans
le bas du fleuve Magdalena, jusqu'aux monts des Andaquies
et de Saint-Augustin - oi le grand fleuve co:ombien prend
sa source.
Rbcemment, le Souverain Pontife avait divis6 ce diochce trop immense pour cr6er celui d'Ibague, et par le fait,
il avait fallu repartir entre les deux dioceses le petit nombre de pretres que I'on avait
Fort preoccup6 des besoins de son troupeau, Mgr Rojas
s'en fut a Rome, d'ob le Pape I'envoya demander du secours au Pere Fiat. Superieur g6n6ral des Pretres de la Mission, et c'est a Paris, que le ciel. dans ses faveurs, tenait en
reserve pour la Colombie, irois hommes, Irois missionnaires,
tels que I'Eveque de Garzon les avait rIves : MM. Louis
Durou, Louis Tramecourt et Emile LARQUkRE.
Quand M. LARQUfRE arriva en Co:ombie, c'6tait un
homme l66gant et sympathique. II avait trente-cinq ans, sa
taille etait au-dessus de la moyenne, le corps bien pris, le
teint d'un blanc rose les yeux bleus au regard ca:me et bienveillant ; des cheveux blonds, 16gbrement fris6s. Sa voix
6tait douce e. bien timbr6e, et son vetement simple, mais
parfaitement dans les convenances et de bon goOt. Quand
il partait A la campagne, il prenait des lunettes A verres fumIs, pour amortir les rayons de soleil, se coiffait d'un chapeau blanc en liege, pareil A ceux que portaient alors les
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etrangers ; ses gants 6taient en peau de chevreau couleur
chocoatL II ressemblait A l'un de ces ing6nieurs suisses qui
s'aventuraieut autrefois dans le pays A la recherche de quelque mine.
Les premiers jours de f6vrier, on vit artiver a Cali un
notable de Huila, avec une suite de domestiques. C'est le
moment de se mettre en route. II faut revdtir la ruana et les
( zamarros ,, pour enfourcher les mules agiles et vigoureuses, parcourir un long chemin vers le sud, grimper sur des
monts escarpes et dangereux, escalader des hauteurs comptant plus de trois mille sept cents metres au-dessus du niveau de la mer, pour redescendre ensuite promptement dans
des plaines brfilies par le so'eil, encercl6es par les rivieres
Paez et Plata, ofi se trouvent les villes de 'a Plata. de Palcol
et de Carnicerias.
Le it fevrier, les habitants de trois villes se donnerent
rendez-vous A la hacienda d'El Diamante situ6e dans la
vall6e du Paez, au pied des derniers contreforts de la Cordillbre. Ensemble et remplis d'allegresse, ils souhaiterent la
bienvenue aux missionnaires et se joignirent a eux dans
'ascension de la colline de la Vierge de la Merci.
Nataga, Paicol et Carnicerias 6taient la avec leurs ames
et leurs coeurs d6bordant d'affectueux sentiments pour les
Peres et pour Notre Dame.
Le soir de cette journ6e du 1i, consacree a honorer la
Vierge de Lourdes, Mgr Rojas prit la parole et c'est en termes pleins d'6motion qu'il exprima sa reconnaissance au
Seigneur et qu'il confia la paroisse et le sanctuaire A M. LARQUERE. II accordait en mime temps au cur6 et A ses collaborateurs, MM. Louis Tramecourt et Marc Puyo, la juridiction pour tout le diocese, et les chargeait de 1'6vang6isation
de ses quarante paroisses.
M. Durou avait 6tB envoy6 pour six mois au S6minaire
de Popayan, comme professeur et pour se perfectionner dans
la langue espagnole.
Les missionnaires s'install6rent dans u•e hutte en paille
qui, chaque annae, servait de refuge au pretre dioc6sain. venant en septembre presider la fate patronale.
M. LARQUARE traga le plan d'une r6sidence spacieuse et
les trois missionnaires s'employerent & diriger l'activitk enthousiaste des habitants de Nataga, de Paicol et de Garnicerias, qui, constitu6s en 6quipes nombreuses et vaillantes,
amenaient A pied d'oeuvre tous les materiaux n6cessaires
pour la construction.
Et 1'on voyait dans ces montagnes une fourmilibre de
gens. Les uns portaient des briques, les autres montaient
des tuiles par milliers. Des bois de toute longueur, de toute
grosseur, 6taient train6s par des centaines d'hommes. De
nombreuses bates de somme ployant sous le poids des sacs
de chaux ou d'autres matAriaux, s'essoufflaient presque dans
ces chemins abrupts et rocailleux. En quelques" mois, la
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maison fut construite. Elle mesurait cinquante metres do
long de 1'est a 1'ouest ; elle comptenait un bon nombre
de chambres, avec tous les dilffrents services ; les corridors
b l'intlrieur, avaient trois metres de large. Elle formait cloitre avec l'eg.ise. La hutte ful. demolie et le terrain qu'cIle
occupait fut converii en jardin d'agrement, au milieu duquel
on 6rigea une statue de Notre-Dame de Lourdes qui, depuis
cette 6poque, a les yeux tournes du c6te de la place, du c6te
de I'Orient, d'oi surgirent les gardiens du sanctuaire.
Les missionnaires, qui avaient (t6 si mal logos, dans :a
hutte de paille au sol en terre friable, et poussifreuse et qui
ignoraient les plaies de la region, sentirent bientot, comme
des brfilures insupportab:es, brIlures occasionn6es par les
niguas (puces p6n6trantes) qui, en grand nombre, avaient.
envahi leurs pieds. Les gens se souviennent encore avec
quel d6vouement et quelle compassion ils allaient d6barrasser les Peres des niguas, et leur indiquaient :es moyens de
s'en preserver. Quatre mois s'6taient deja 6couls, qui
avaient mis les missionnaires en contact journalier avec un
peuple bon et d6vou6, et en mesure de pouvoir precher en
espagnol. Aussi, en juin, lors des fetes solennel:es en l'honneur du Sacr6-Coeur la predication fut-elle reservee aux
missionnaires frangais.
Voici le mois de septembre, le mois de Notre-Dame de
la Merci, avec son octave de fetes. On accourt de partout en
p6.erinages, mais quels droles de pclerinages ! A Nataga,
ce ne sont que distractions malsaines : jeux de hasard, beuveries, superstitions, toute la gamme des disordres, a c6t6
d'une illumination en l'honneur de la Vierge. Personne ne
se confesse, personne ne prie avec devotion ; les fideles parlent et rient dans le sanctuaire, tout :e temps que brfile et
se consume le cierge de la promesse. De pareilles fetes furent une revelation pour les missionnaires parce que le peuple a a foi et un grand fond de religion, mais il est ignorant et superstitieux.
M. LARQUERE annonga aux populations de Huila reprosentees aux fetes qu'elles auraient bientit le bienfait d'une
mission. Les missionnaires iraient les trouver au nom du
Seigneur pour leur enseigner a tous le chemin du ciel.
Apres les fetes, le Superieur r6unit en conseil ses confreres. M. Durou 6tait deja lI. On 6labore le programme des
missions et chaque missionnaire sait, a l'avance quels sermons il doit preparer et combien il doit en preparer.
En octobre commence la premiere tournee apostolique ;
el:e se fait au midi ; elle comprend les localites suivantes :
Pilal, Agrado, Halo, Garzirn, Timana, Pilalilo, San Agustin.
Elle se prolonge jusqu'& la Semaine Sainte de 1905. Ce sent
dos missions de trois semaines, un mois. Les populations qui
accourent de partout, les arcs de triomphe, la poudre qui
par'e, les carillons des clochers, tout cela annonce l'arriv6e
des envoyes de Dieu et les fideles se prosternent avec em-
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pressement et d6votion devant les reprdsentants de J6susChrist, pour recevoir le pardon de leurs p6ch6s.
Le Pere LARQU.RE sut organiser les missions d'une main
douce et ferme, A la fois : travail bien r6paiti, 6vitant et
la perte de temps et la trop grande fatigue du missionnaire.
Lever A quatre heures du matin, coucher A huit heures trente
du soir. Prieres, oraison du matin et du soir, examen de
conscience, office divin, :e tout en commun.
A six heures du soir, apres les trois sonneries des cloches, le Pere LARQUERE faisait son entr6e au choeur et de sa
belle voix argentine qui remplissait 1'6glise il enlunnait le
cantique Pardon, mon Dieu, qu'on entendait du dehors. Que.ques minutes apres, le temple du Seigneur 6tait plein de
fideles impressionnes par le chant
Ce travail suivi et bien ordonne produisait d'excellents
r6sultals. A la fin de la quatrieme semaine toute la localit6,
ses villages, ses isol6s dans la campagne avaient gagn6 la
mission et ils 6taient invites tout naturellement a se rendre
en pelerinage a Nataga - et cette fois le sanctuaire de la
Vierge 6tail bien le centre de la vraie religion.
La premiere chose A faire, dans les missions, 6tail done
d'eloigner du peuple les amusements dangereux et les trop
grandes dissipations, cc qui fut fait avec pleine r6ussite.
Le nombre des pOlerins augmentait chaque ann6e. DBs
juillet, commengaient par arriver en caravanes ceux qui desiraient pouvoir faire dans le calme et sans presse leur confession g6n6rale et passer quelques jours dans la vraie pi6td
aupres de la Vierge miraculeuse.
Les quarante paroisses du diocese eurent chacune leur
mission en l'espace de cinq ans et d6sormais tout le monde
sans distinction de c:asse ou de condition, sut trouver le
chemin du pelerinage de Notre-Dame de la Merci.
Les missionnaires, pleins de talents et de z6le, travaillaient sur un terrain arros6 par les sueurs et par les larmes
d'un saint 6veque. C'est un point qua'i est bon de rappeler.
De nos jours, les habitants du Huila sont des gens d'honneur, de vertu 6prouv6e, des hommes de devoir, et tout cela
est di en partie aux multiples efforts de M. LARQUkRE, car le
ciel s'btait montr6 g6n6reux a son endroit, le faconnant de
telle maniBre que tout chez lui portait A la vertu. Sa voix
forte et harmonieuse r6veillait la pi616, touchait les Ames.
Son port majestueux inspirait le respect, ses bonnes manieres 6taient comme une 6cole d'6ducation et de bon exemple,
mdme en se taisant, M. LARQU•RE faisait le bien. Son nom
devint familier, dans tous les foyers. Pour les pretres, il fut
un mod6Ie parfait ; pour 1'6vdque, un ami at un conseiller
recherch6. Par sa parole, il traga la voie aux gens du Huila
qui, aujourd'hui, par leurs vertus civiques, font l'orgueil
de la R6publique.
L'activite de M. LARQPRE pendant ces cinq ann6es fut
intense et vraiment salutaire. PRsidence spacieuse, dont les
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corridors a 1'6poque des fetes, pouvaient servir d'abris, pendant la nuit, a plus de huit cents pelerins ; maison de 'a
Vierge, refuge des pelerins, college et ecoles, conli6s A la
direction des Filles de la Charitk ; beau carillon pour i'6glise.
Quarante missions prechees, organisation des fctes religieuses assur6e. Ce fut une vague de vraie devotion qui deferla
en dehors des limites du diocese. et I'on vit arriver et se
multiplier les pelerinages venant de bien lointaines contrees.
IV
Consulteur de la Province. - Visite de la Maison
de Sainte-Rose de Cabal. - Fruclueux ministire a Cali.
En 1910, c'6tait d6ja un axiome parmi les Lazaristes de
Colombie d'affirmer que la prudence et le don de conseil
curaclbrisaient M. LARQUERE, aussi fut-il appele a Cali en
quahllt d'assistant de M. Bret. II aiderait ce dernier A concuire avoc assurance la Communault dans la bonne voie.
Voila M. LARQUERE qui, en 1904, s'6tait gagne les sympathies de la meilleure societk, en passe de devenir, en 1910,
soU ami de predilection. En chaire, il portait la lumibre dans
les Ames ; au confessionnal, il consolait et reconfortait les
cceurs.
En 1911, M. LARQUERE fit la visite canonique de la maison de formation, install6e alors a Santa Rosa de Cabal. Ses
ordonnances apporterent d'heureuses reformes a cette jeunesse vincentienne. On avait voulu procurer des ressources
a cette residence dans le dessein d'en ouvrir toutes grandes
les portes A un plus nombreux personnel. On avait achetl du
terrain, construit une maison de campagne et pour ce faire,
on diminuait en quantite et en qualite i'ordinaire de la Communaut6 au detriment des santes.
Avec M. LARQUARE on dut changer cette manibre de voir
et ces proc6des.
Quand, en 1911 et 1912, M. Bret fut envoye A l'Equateur
et dans 1'Amerique Centrale pour y faire la visite canonique,
ce fut M. LARQUERE qui le remplaca. II cumula ainsi pendant
quelque temps la charge de Procureur provincial et celle de
Visiteur.
L'6veque de Cali demanda A M. LARQUERE de donner
une conference au clerg6 de sa ville 6piscopale et lui en indiqua meme le sujet : Visites des Prelres. Le conferencier
demontra 'inconvenance des visites faites la nuit. Quelque
temps apres, la mere d'un eccl6siastique vint Lrouver M. LaRQUkRE pour le remercier et pour lui dire que depuis la conference, son fils n'ktait p:us sorti pour faire des visites la
nuit. M. LARQUERE prechait aussi les retraites pastorales du
diocese, et c'est peut-etre grace aux fruits de ces saints exercices, joints a la formation du S6minaire, que le nonce du
Pape, Mgr Frangois Ragonesi, pouvait dire, apres avoir vi-
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site tous les autres dioceses : le meilleur clerg6 de Co:ombie, c'est le clerge du Cauca.
V
Retour de M. LARQukiE aux missions du Huila. - Il est nommd Inspecteur des Ecoles de Tierradentro. - II va fonder les Missions de Boyaca.
En 1912, M. LARQuiRE retourna aux missions du Huila.
Ce fut Mgr Rojas qui 1'amena & Garzon, dans le but d'y
preparer et d'y tenir l'important synode diocesain dont les
sages decrets touchant le gouvernement des paroisses sont
encore en vigueur dans le diocese.
La penurie de personnel a toujours &tA le problme angoissant dans la Province de Colombie oi les oeuvres par
une favour visible de la Providence, ne demandent qu'a naitre, se d6velopper, se multiplier et prosp6rer.
En 1913, la situation Btait telle que M. Bret, apres avoir
consult6 le Superieur general, se trouva dans l'obligation
de reunir les missions du Huila et de Tierradenlro et de les
rattacher A une seule residence : la residence de Nataga,
avec M. LARQUiRE comme Superieur. Ce dernier, en tant que
Superieur de Tierradentro, etait Inspecteur des ecoles, et
c'est pour accomplir les devoirs de sa charge qu'A plusieurs
reprises, il visita cette region ob les difficultls ne faisaient
que croitre et se multiplier. Les indigenes, d'une pauvrete
extreme et A moiti5 sauvages, se laissaient conduire par quelques individus de race blanche a des id6es sectaires, la plupart transfuges de la derniere guerre civile, et anticlbricaux
acharn6s. Ils luttaient sournoisement contre les pretres et
parfois les d~nongaient an gouvernement, les accusant de
transgresser les lois scolaires.
Ils exigeaient A tout prix, ces energumenes, qu'on imposAt A des sauvages les programmes en usage parmi les civilises. M. LARQUIRE n'6tait pas homme A composer avec de
pareils individus dont la mauvaise foi etait 6vidente. I1 informa le gouvernement de 1'6tat encore sauvage of se trouvait la race indigene. Ce dernier 1'approuva et lui accorda
des pouvoirs dtendus. Plus tard. ces mimes adversaires de
1913, devinrent des admirateurs et les pandgyristes de
M. LARQUERE. Sa dignit6, sa loyaute, sa prudence et par-dessus tout, sa grande bontd qui jamais ne manifesta ni ne
garda le moindre ressentiment, finirent par triompher des
pr6jug6s de ses ennemis.
Son Excellence Mgr Edouard Maldonado Calvo, v4Aque de Tunja, desirait ardemment. des Missions Lazaristes
dans son diocese. On lui envoya, en 1913, M. LARQUERE.
Mgr Maldonado Calvo, qui appartenait A l'aristocratie
de Bogota, 6tait un homme de distinction et de culture raffin6e. 11 avait passe un certain temps en Italie et obtenu le
grade de docteur A l'Universite gregorienne. M. LARQUEkR
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trouva en lui un ami incomparable et leur entente fut complete d&s leur premiere rencontre.
Mgr Maldonado Calvo, ayant accompagne M. LARQuEIIE
en queiquc mission, ful emerveilE6 de la mrehode, du bon
ordre et de l'experience du missionnaire. Tel 6tait I'enthuusiasme des populations qu'il fallait faire appel i grand nombre de prdlres, pour entendre :es confessions.
Pendant les semaines de dltente n6cessaires apres de
si durs travaux, Monseigneur amenait A l'6vech6, le Directeur des Missions : a Venez avec moi, Monsieur LARQUkRE,
nous avons tant a converser, ici, au palais. n
VI
En Arauca
La Colombie a toujours Wetun pays de foi, soumis aux
lois de 1'Eglise catholique ; mais il s'y trouve de grandes
r6gions, oi, jamais on ne voil pEnetrer de pretres. Dans :es
n (Plaines Orientales)
territoires appels acLlanos Orientales
la foi fut imp'antde par les T eres Jtsuiles. Apres leur expulsion. au xvur si;ce, par le roi d'Espagno Charles 11I,
les habitants des pla.nes, sans guides spirruels, melfrent
la superstition aux croyances chrCtiennes, et leurs moeur,
se re.ach&rent au souille des passions humaines.
En 1916, le Souverain Pasteur des ames, plein de compassion pour cette partie de son troupeau, fit 6riger :a Prb'ecluie d'Arauca et 1'homme que l'on jugea le plus capable
de organiser et de la gouverner fut M. LARQUERE, Ie compag:ion et I'ami de I'Evcquc de Tunja. La nomination arriva
de Rome. Le zi6 el obeissant missionnaire jeta alors un regard scrutateur sur son nouveau thWitre d'action et, d'un pas
assure, r6solu, se mit en route vers ces plaines torrides
d'Arauca, r6gions presquse sans limite, brOlees I'616, par un
so!eil tropical, et converties en mares d'eau pendant Chivcr.
C'1lait dans ces plaines, temoins muets de leur hbroisme,
que des milliers c nommes. en 1817 et 1818, s'tlaient exerce
a l'6quita'ion et au maniement des armes, pour ensuile, malgr6 les froidures d'un h:ver ricouroux, aller sc r6unir aux
forces du g6unral Bolivar, :cquel s'avancait dans les laudes
de Pisba. pour aller bat're le 7 aofui 1819, dans les plaines de
Boyaca, les neuf mille Espagnols command6s par Barreiro.
Ces mdmes pampas virent plus tard le Prdfcl aposlolique, Mgr LARQUERE, a la recherche de leurs habitants, auxquels il apporlait .a libert( des. enfants de Dieu. I1 lui fallait traverser ds rivirecs profondes et torrentueuses. sc divisant en plu-ieurs bras, qui serpenlaient, et so cachaient
parfois silenciusecment et Iraitreusemenl dans la brousse ;
l'inltrpide missionnaire, monlI sur use vigourcuse mule b:en
conduile et slimulee par les indigines, 6chappait a tous :es
dangers. II allait, au nom du Seigneur, aur6ole de charil,
fraternelle.
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Le souvenir de M. LAQUERIa est encore vivant dans ces
plaines orientales et on y retrouve encore marques :es jalons de son aposlolat h6roique. Chita avec ses quinze mille
chr6tiens, disperses dans la froidure des montagnes ; Salina, Tame, San Lope, Beloyes, Macugnane el Satibon, avec
leurs dix mille habitants diss6mines dans I'immensit6 : Arauca, la cite joyeuse, cosmopolite et sans souci ; Banadia, la
fordt sombre oih pullulent les betes fauves et les serpents. II
faut trois jours pour traverser ceite forct. La nuit se passe
a vei'ler a cot6 d'un grand feu allume pour Bloigner les bdtcs fcroces. Puis c'est la travers6e des dangereuses rivieres
Ele, Lipa, Cravo, qui cherchent leur confluent du c6t6 de
l'Arauca ou de 1'Orenoque.
D'une 1eape A l'autre, les distances sont consid6rables,
les pistes d6sertes, et il faut voyager toute :a journde avec
quelques tasses de cafe bues le malin, avant le d6part ; le
soir, on suspend le hamac aux branches des arbres ou aux
pqutrel:es de quelque mis6rable huttc. Heureux pays que
ces contries l, 16moins de tant d'h6roisme !
Dans sa pr6fecture, Mgr LARQUIRE 6tablit trois r6sidences : une A Chiia, les deux autres A Tame et & Arauca. 11
installa aussi les Fi"les de la CharitB6 Chita au milieu d'une
population simple et paysanne, B Tame, situd au milieu de
la plaine, cenire de rdvo:utionnaires r6fugies dans celte r6gion ; A Arauca. vil'e proche de la frontiire du Ven~zu6la.
Dans ces trois localil6s, les collges et les 6coles dirigcs par
les Sxrurs de Saint Vincent de Paul ne tarderent pas A faire
sentir :cur salutaire influence. Partout ob Mgr LARQUiRE etablit des residences, soil pcur les Missionnaires, soit pour :cs
Senurs, il veilla A ce qu'elles fussent bien construites, salubros et confortables. C'Mtait assurer :a san!6 des ouvriers
6vang6Eiques, la joie et I'entrain dans le travail.
VII
A. -

A TIERRADENTRO
Les Paeces. - Premiers travaux des Lazarisles. - Le
Prefel apostolique. - Ses premieres entreprises. - Ses

tournmes pastorales. -

Dangers auxquels ii est expose.

Tierradentro forme comme un labyrinthe de mon'agnes
au sud des neiges du Huila, dans la partie centrale de la
Cordillere des Andes. C'est lh que vivent les descendants de
ces redoulables indiens Paeces, que ;es ConquBrants, malgr6 leur puissance et leur t6nacit6, n'ont jamais pu soumettre. Des ccntaines, des milliers d'Espagnols, avec leurs
vaillants chefs : Jean de Ampudia, Garcia 'ovar, Dominique
Lozano sont tomb6s sous les traits doe eurs fleches empoisonnCes ou ont e6 ecrasds par les ava:anches de pierres
que ces cannibales el terribles Indiens faisaient rouler des
montagnes avec une 6nergie farouche.
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Sebastien de Belalcazar, le fondateur de Popayan, et
Jean de Borja, parent de saint FranCois de Borgia, g6enral
des Jesuites, puur ne pas exterminer cette race qui, avec tant
de vailance et d'heruisme, avait combattu pour dfl'endie
son indtpendance, resolurent de laisser aux Indiens Paeces,
leurs forkts, leurs rivieres et de les abandonner a leur sort.
Cet Blat de choses dura des si6cles.
Les Paeces furent peu 6vang6lis6s par suite de la penurie de pretres, et parce que le pays pauvre 6tait p:ein de
dangers ; cette race inspirait la crainte. Les Indiens 6taient
disperses dans les forets et vivaient dans de miserables
huttes. Les riviires aux eaux profondes, sans ponts, etaient
in fran chissables.
Au cours des diflfrentes guerres qu'eut a soutenir le
pays, qui forme aujourd'hui la Republique de Colombie, depuis que fut pouss6 le cri de I'ind6pendance en 1810, jusqu'&
la fin de la derniere guerre civile en 1902, en tous temps, les
Paeces ne cesserent de combattre. Contre les Espagnols
d'abord, qu'ils d6testaient en souvenir de leurs vexatior.s.
Ensuite, its prirent part aux guerres civiles, A cote des revolutionnaires qui les groupaient par centaines, et les langaient
sur 1'ennemi comme des fauves. Au XIx* sieele, les Paeces
inspiraient la terreur aux populations du Cauca et du Huiha.
Les ennemis qu'ils faisaient prisonniers etaient precipites
dans des abimes on apres les avoir attaches coude a coude,
on les jetait tout vivants, dans les eaux torrentueuses de
leurs rivieres. Ces scenes de barbarie hantent encore les mmoires.
En 1905, Son Excellence Monseigneur PArcheveque de
Popayan pria les PBres Lazaristes de vouloir bien prendre le
soin spirituel de ces regions consid6r6es comme pays de mission.
Les missionnaires obtinrent, en 1907, du Gouvernement,
la division en deux departements.de cette masse de montagnes de dix-huit cents kilometres carres : au nord, Pon
forma le d6partement de Paez, qui comprit vingt-quatre r6ductions d'Indiens encore sauvages ; au sud, celui de Inza,
avec une douzaine de tribus parmi lesquelles se trouvait un
bon nombre d'61ements civilises.
On avait travaill6 avec entrain et avec fruit ; la foi se
reveillait et la pratique religieuse allait en progressant.
Au mois de f6vrier 1924, les habitants de Tierradentro,
en groupes presses, se dirigeaient du c6te des montagnes
orientales de la Cordillere. Ils chantaient, pleins d'all!gresse
des hymnes de reconnaissance et d'amour en attendant Parriv6e du Prefet apostolique, que le Souverain Pontife daignait leur envoyer. Le Saint-Pere avail pens6 que les Indiens Paeces. bien que pauvres et simples, meritaient d6ej,
un dignitaire ecclIsiastique, qui prit soin de leurs int6rdts
spirituels. Ce Pr6fet apostolique fut Mgr Emile LARQUERE,
dont le nom est foujours en v6enration parmi les Indiens. Le
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nouveau prelat commence alors une vie d'un labeur ficond,
dont les fruits se r6pandent sur tout le territoire qui lui est
confle. Son premier souci est de donner un air de civilisation aux deux capitales : Belalcazar et Inza.
A Belalcazar, il fait construire une 6glise paroissiale en
grande partie A ses frais. II batit deux grands et commodes
immeubles :dans 1'un fonctionne le College des Demoiselles,
espece d'6cole normale destinee a fermer des maitresses
pour la Prefecture ; il abrite aussi l'6cole des filles ct I'a-ile
des enfants.
Dans le second batiment se trouve la maison de bienfaisance. Mgr LARQUERE dirige en persunne la construction
des reservoirs qui fournissent l'eau aux fontaines de la place
de la ville. II installe la lumiere Mlectrique, un moulin et
une machine & d6cortiquer, fait don d'une pharmacie et crde
un dispensaire, auquel il procure les instruments de chirurgie.
A Inza, il construit deux maisons de deux 6tages, Pune
pour les Missionnaires, I'autre pour les Filles de la Charite ;
une grande maison de charit6, un dispensaire auquel il
fournit aussi des instruments de chirurgie. Aux dispensaires
accourent les malades, pour avoir des remedes et se faire
soigner. Les 6glises des deux localites se montrent toutes
fieres des belles cloches que Monseigneur a fait venir de
Lyon. Toute initiative tendant a am6liorer la situation mat6rielle des communes 6tait favorablement accueillie et efficacement recommand6e par le chef de 1'Eglise de Tierradentro.
Pendant vingt-quatre ans, Mgr LARQUkRE multiplia dans
routes les directions, les visites pastorales dans un pays de
montagnes abruptes. Les pistes 6taient toutes dangereuses ;
les unes c6toyaient des rivieres torrentueuses, dont les eaux
en furie venaient battre violemment le sentier du voyageur;
les autres serpentaient au milieu d'une brousse inextricable ; par ici, le chemin, apres deux ou trois heures de marche, se dresse vers des hauteurs prodigieuses, passant de
quatorze cents m6tres a deux mille cinq cents au-dessus du
niveau de la mer ; par 1a, il faut monter en zig-zag, sur les
pentes raides des versants. Les pistes, les plus anciennes,
sont des tranchees profondes qui escaladent les hauteurs en
forme de tire-bouchon. A Tierradentro, la journ6e du missionnaire en voyage est une lutte continuelle contre la nature et ses obstacles, qu'il doit vaincre pour arriver le soir
a une hutte oi la pauvrete de l'endroit le regoit dans ses
bras.
Dans ses courses apostoliques, Mgr LARQUiRE se trouva
bien des fois en danger de mort.
Un jour, il se rendait A Turmina par un chemin 6troit,
taille & vif dans le rocher ; le cheval fit un faux pas et roula
dans l'abime. Le Prefet apostolique resta enchevdtr6 dans
les broussailles, d'oi, apres les efforts hdroiques, son vieux
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compagnon de route parvint heureusement A le d6gager, et
Monseigneur, tres calme, de dire : a Ce n'est rien, hilonsnous, parce que l'on nous attend ! II allait precher, confesser et confirmer.
Mgr LARQUERE, qui avait organis6 les pieux pelerinages
de Nataga, ne manqua pas dis son arriv6e A Tierradentro,
en 1924 et jusqu'en 1947, de retourner aux fetes de NoireDame de la Merci, et de Notre-Dame de Lourdes. Cette exactitude a se rendre, deux fois par an A Nataga, laissait supposer qu'il accomplissait un veu.
Un 19 septembre, Monseigneur tout content, cheminait
en chantant des cantiques a la Vierge. Soudain on arrive a
un tournant trbs 6troit, bord6 d'un pr6cipice, et on se trouve
en face d'un cheval lourdement charge ; le choc 6tait in6vitable, il fut violent ; le cheval du Pr6fet fut d6vi6 et tomba
la t6te la premibre dans le pr6cipice. Monseigneur fut relev6
d'un las de pierres par le manoeuvre et par le prýlre qui I'accompagnait. II saignait abondamment de la face et de la
tate. II s'6tait cassd une clavicule. Apres un pansement hatif, avec des moyens de fortune, dans cet endroit d6sert, on
se remet en marche, I'accidente aussi tranquille que s'il
n'6tait rien survenu. Huit heures apres, il arrivait au sanctuaire de la Vierge, oi I'attendait une besogne qui devait
durer cinq jours et cinq nuits.
Tant de randonn6es avaient pour objet de s'enqu6rir des
besoins des populations, meme de celles les plus retirees et
d'acces difficile ; d'administre.r les sacrements, sp6ciaIement
la confirmation, de donner plus de solennit6 aux f6ees, de
precher, de presider les examens, d'encourager les maitres
et les 61eves. La divine parole sortait des tevres de Monseigneur pour 6clairer les Ames, r6chauffer les coeurs, fortilier
.cs vo:ont6s. Quand il ne pouvait pas parler, parce que ses
auditeurs ne comprenaient pas l'espagnol, il 6difiait par la
majeste de sa presence, sa generosite, sa bont6, ses caresses
fraternelles, et la foule se tenait devant lui, retenant son
souff:e, comme sid6ree. E'le se retlrait en soup'rant, satisfaite ; elle n'avait pas entendu des paroles, mais elle avait
eu la vision de la vertu, et elle avail contemp:6 le vrai portrait de Jesus-Christ
B. -

Monseigneur LARQUERE aspire au relhvement de la jeunesse. - Disillusions. - Fruils. - Epines. - Grandeur

d'dme.
Mgr LARQUiRE voulait meltre la jeunesse de Tierradentro sur le mcme pied d'6galit6, d'6ducation et de culture que
celle des au!res Provinces du pays. Dans ce but, il ouvrit
des eco:es missionnaires, presida les examens, distribua des
recompenses pour slimuler les 61lves. II choisit des enfants
ct les envoya dans des col:'gcs oh ils rccevraient une meilleure education et une instruction plus soign6e qui leur ou-
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vriraient des horizons plus vastes, de grandeur et de sup6riorit6.
Mais, qu'elle est ingrate la lache d'6lever l'homme et de
le passionner par un ideal sup6rieur! II sera toujours vrai
de r6p6ter la parole, l'homme est un mysltre, mystere que
ses agissements ! mystere que sa conscience ! mystere que
son avenir ! et de nombreuses et be:les illusions du pasteur tomberent et s'6vanouirent, A son grand regret.
Des jeuues, qui promettaient beaucoup par leur conduite et leur pi6tW ne pers6v6rerent pas. Ils reprirent le chemin de leur village, pour se lancer dans le tourbil:on du
monde. Cependant, l'6chec ne fut pas complet. Dans plusieurs maisons de Fil:es de ]a CharitB, comme aussi dans un
certain nombre d'h6pitaux, Mgr LARQUARE entendit des paroles de satisfaction et d'l6oges. Les jeunes filles sorties de
Tierradentro pour se faire Soeurs de Saint-Vincent, sont loutes pin6lr6es de 1'esprit de leur vocation et fort comp6lentes dans leurs offices.
QuClques jours avant sa mort, Mgr LARQUERE se fit porler A l'egise ; 14, d6bordant de joie, il fit monter vers le
ciel des cantiques de louanges et d'actions de graces, en entendant le premier pretre de race Paez, un confrere, entonner solonnellement le Gloria in excelsis Deo. C'6tait :e premier fruit que donnait la semence, apres vingt-quatre ans
de culture et de soins.
En f6licitant ce confrere, qu'il considerait comme l'enfant de ses attentions et de ses veilles, Monseigneur lui dit:
r Je vous passe les armes, soycz un missionnaire suivant
le ceur de Dieu ! IIt aurait pu ajouter : ccJe vous ai donn6
l'exemple ! ,
A partir de 1932, le fleau de l'anticl6ricalisme s'abattit
sur le troupeau de Tierradentro, population simple et bonne
et pour cela meme se laissant trop facilement entrainer au
mal. En majorite, elle adhere A une secte qui porte dans ses
entrail:es la haine du pretre, et cette adhesion est telle qu'elle
imprime dans los ames comme un caractrre ineffacable, de
maniere qu'elle les livre a la merci, aux caprices de chefs
violents, ennemis de l'Eg:ise de Dieu.
Une dame appartenant A la race blanche, personne toute
d6vouee aux bonnes aeuvres, collaboratrice des missionnaires, mais infecfee du virus liberal, recevait un jour les felicitations et :es t6moignages de reconnaissance d'un missionnaire. A briile-pourpoint, ce dernier lui dit : , Eh bien !
Madame, si votre parti donnait l'ordre de nous enchainer,
de nous chasser. de nous exiler, quel'e serait votre attitude ? , - a Pere, si le parti commande, il n'y a qu'k
ob6ir, sans aucun doute ! » r6pondit tranquillement cette
pieuse et charitable matrone.
En juillet 1932. on regut l'ordre d'assi6ger les missionnaires dans leur propre residence, et, suivant les d6clarations de l'un des chefs, de les 6gorger.
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Vers minuit, une bande de gens ignares oh Blaient m&16s des nbgres, des Indiens et des milis, sous la conduite do
chefs fourbes et m6chanls, encerclait la maison et se pr6paraii A l'occuper. L'6nergie indomptable d'un ing6nieux
missionnaire fit Bchouer le coup de force de ces sauvages,
et la prestance du pr6lat devant la foule, ses paroles pleines
de mansuetude et d'A-propos 6loigrnrent tout danger pour
la nuit.
A cinq heures du matin, la porte de la residence s'ouvre
et Monseigneur sort pour aller dire :a messe, A la chapelle
des Sceurs. situde au bout de la place, a quatre-vingts metres de distance. Une voix se fait enlendre du groupe d'hommes qui cernaient le devant de la maison. c Demi-tour, Monscigneur ! Vous ne devez pas sorlir, parce que nous allons
perquisitionner chez vous ! ) - a La maison est IA. Quant
a moi, je vais dire la messe. a Telle est la rdplique du pr6lat, et il continua son chemin. Les autres missionnaires demeurerent prisonniers dans la residence ; les heures s'6coul1rent dans une activit6 confuse ; dans la soir6e, le calme
parut renaltre.
Avec une astuce consomm6e el voulue, ces individus
revinrent a la maison, avec des propositions de paix, et Monseigneur, A l'Ame loya:e et droite, s'y laissa prendre, comblant tous ces bons amis de d6licates attentions. ieur adressant des paroles cordiales, leur offrant mdme des cadeaux.
La trag6die continua pendant la nbit, Mgr LARQuiRE et ses
confreres restcrent quinze jours prisonniers dans leur residence. gardes a vue, surveiles, espionn6s dans leurs conversations, sans reliche. Leur correspondance fut violde ;
toute personne qui les visitait etait minutieusement fouillee en entrant et. en sorlant de la nmaison. Ces proc6des inqualifiables de flls sans entrail:es ne purent tarir ni I'affection, ni la g6n6rosite du PNre. II pers6vdra dans son affectueux et gen6reux d6vouement, procurant, peu de temps
apris, des emplois lucratifs et de confiance A de nombreux
proches parents de ces tristes personnages.
Certain membre du gouvernement en tournbe officielle
visita de nombreuses localites. Les residences de missionnaires lui ouvrirent leurs portes et pendant plusieurs jours
et plusieurs nuits, il devint leur c h6le d'honneur
Cela ne
1'emp6cha pas de prononcer. devant une foule immense.
une violente diatribe contre les missions en presence de leur
,chef, Mgr LARQU~RE. Le prelat garda son calme, les nobles
traits de son visage ne furent point alt6res et il continua
jusqu'au depart de trailer son h6te avec les memes delicates
attentions.
Monseigneur ne voulut faire aucun commentaire sur
cette incartade qui d6shonore un gouvernement. On eut plusieurs fois l'occasion de s'entretenir de cette visite officielle.
Monseigneur LARQUERE garda toujours un silence obstin6.
Ainsi il respectait l'autorit6. Sa vertu allait jusque-14 !
'.
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On vit arriver un jour A Tierradentro, veuant de Bogota, un groupe de jeunes licenci6s en ethno:ogie, ethnographie, arch6ologie. Ils promenarent leurs loisirs un peu partout. Mgr LARQUERE, apres les avoir combles de gentillesses,
voulut, par une ddicate prevenance A leur endroit, les faire
assister, dans une r6duction d'Indiens encore primitifs, A
une des cer6monies religieuses suivant les rites antiques, cr6monies aujourd'hui supprimbes parce qu'entachees de superstitions. Pour ob6ir A leur 6v6que, et dire agr6ables a
leurs visiteurs, les Indiens y consenlirent volontiers. Comme
cela se pratiquait anciennement, on d6posa des offrandes.
De retour A Bogota, nos licenci6s userent el abuserent de
;eurs grades. Dans leurs entretiens, ils se firent forts de raconter ce qu'ils avaient vu et entendu, A savoir que le seul
but des missionnaires de Tierradentro 6tait d'exploiter les
Indiens, en les maintenant dans la superstition. Une telle
vilenie surprit et indigna la population de Tierradentro. On
r6clamait une protestation. Monseigneur repondit : ( Laissons toiber tout cela. Ce sont des licenci6s ; qu'ils en profitent et disent ce qui leur plaira ! Pour nous, poursuivous
notre tAche. »
VIII
Le Supdrieur
Les parents de Mgr LARQUERE lui apprirent, d&s son jeune
Age, A se comporter, toujours, avec grande et parfaile honndtet6. 11 grava dans son coeur cette recommandation et sa
vie fut toute de droiture et de loyautk. Jamais on ne remarqua en lui la moindre dissimulation ; d'oiU la confiance
qu'il inspirait A ses confreres. II avait pour regle de conduite de les estimer, d'avoir confiance en eux, et de les soutenir dans leurs initiatives. Tout cela, bien entendu, quand
il n'avait pas de raisons s6rieuses pour adopter une autre
facon de faire.
Le municipe de Paez 6tait completement isol6, Bloign6
de toute civilisation ; il fallait lui mcnager un d6bouche du
c6te de la vallee du Cauca. Monseigneur chargea un de ses
confreres d'une entreprise qui paraissait hasardee : a Tracez, lui dit-il, une route puisque le gouvernement ne veut
plus s'en charger ! ) I1 s'agissait d'ouvrir un chemin A travers des forets mill6naires et des landes inhospitalieres,
s'blevant jusqu'A trois mille cinq cents metres au-dessus du
niveau de la mer. On put juger ainsi de la g6n6rositB et de
la noblesse du patriotisme co:ombien du Pr6fet apostolique.
II mit A la disposition du missionnaire une somme de plus
de trois mille pesos et il se rendit lui-mdme plusieurs fois
sur les lieux pour visiter les travaux. II inaugura le premier cette route dans un voyage a Cali, et c'est toujours
avec plaisir qu'il en parlait a des amis.
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En 1912, Btant nomm6 inspecteur des Ecoles de Tierradentro, Mgr LARQUARE partit de Nataga pour remplir les devoirs de sa charge dans la Pr6fecture, laissant 1'adminislration de la paroisse A un jeune confrere : il se passa dans
cette population des choses bien regrettables. Avec une ardeur juvenile, le missionnaire, du haul de la chaire, sligmatisa les mauvaises actions et les scandales donn6s. Les coupables envahirent le presbytere, exigeant du missionnaire
une retractation qu'il ne pouvait pas faire. On envoya alors
& son Superieur des lettres d'accusation. Mgr LARQUERE
6couta ensuite les explicalions de son confrere et, bien renseign6 sur 1'incident, lui dit, calme et souriant : a Vous avez
agi parfaitement bjen. n
Un de ses confreres qui travaillait seul dans la partie
la plus arriiree de la Prefecture, sans succ6s apparents,
voulut se menager de bonnes auxiliaires pour I'enseignement
de la doctrine, la visite des malades et des moribonds. Pour
cela, il eut la pensee de faire venir, dans le pays, des Sceurs
missionnaires de 1'Immaculee-Conception et de Sainte-Catherine. Il fit part de son projet &Mgr LARQUERE qui r6pondit : <( Faites-les venir ! , Elles 6tablirent deux residences.
Le prilat alla visiter ses nouvceles paroissiennes, voir comment elles 6taient log6es et se constitua leur bienfaiteur en
leur accordant des subsides mensuels.
Le communisme odieux eut la prt6ention de penetrer
dans la Prefecture, pour gagner le peuple B sa cause. A cet
effet, arriverent de Bogota et de Popayan des 6missaires qui
parcouraient le pays, se disant envoyds par le Gouvernement national, tout en exhibant de faux papiers. Contre le
missionnaire qui veillait et defendait 1'ordre et la propri6td
ils inventerent force calomnies qu'i:s envoyerent au gouvernement de Bogota, avec un grand nombre de signatures
d'Indiens. Ils demandaient l'expulsion immediate du missionnaire et 1'exil. Une commission de justice arriva pour
informer : elle ne trouva pas le corps du dWit. Cependant,
la residence du missionnaire, les locaux scolaires, les couvents des religieuses 4taient r6duiis en cendres, le missionnaire fut condamn6 A 1'exil, et menace de mort.
Mgr LARQUcRE prit la defense de son confrere, 6crivit
au Nonce apostolique et au Gouvernement civil pour faire
son Bloge et lui donna deux mille pesos pour construire une
r6sidence dans une autre localit6.
Ce prelat, qui 6tait fort estim6 par les personnes du
meilleur monde et qui recevait d'elles des temoignages de
grande d6efrence, gardait toujours sa simplicit6 naturelle.
Tout le monde pouvait I'aborder, et Pabordait avec confiance. I1 recevait avec une bonte delicate. ParticuliBrement
attentif a rendre service aux Filles de la Charit6. II allait
voir chez elles ce qui leur manquait, les r6parations qu'il y
avait A faire.
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Lui-mdme, & Belalcazar et A Inza, barda de fer les fourneaux qu'il leur avait achelts sur place. I; enseignait aux
ouvriers la maniere de construire, les canaux d'irrigation
et les r6servoirs d'eau, la proportion de ciment el de sable
qui entre dans le morlier et la facon de :es melanger. Quand
ces memes ouvriers livres & eux-mdmes, travaillaienl mal
ou gaspillaient les materiaux, Monseigneur A son relour,
ies trouvant tout confus et ddcourages, :eur disait aimablement : ( C'est en gachant plusieurs fois la besogne qu'on
arrive a la bien faire. Nous allons encore essayer. n
a Voyez, disait un manoeuvre, Monseigneur, qui, de
loin, parait si r6serve et si austere, se montre avec nous plein
d'amabilite. II nous exp:ique et nous instruit comme si nous
t6ions ses 6gaux. P Jamais il ne s'adressait A ses confreres
sur un ton de commandement ; toujours il se conlentait
d'insinuer ses volontes. a II serait opportun de commencer une tourn6e d'une quinzaine de jours du c6L6 des
monts. , II laissait ensuite au missionnaire le soin de I'organisation de la randonnde et s'y conformait.
Ami passionn6 de Pexactitude, il donnait A chaque confr6re une montre pour son usage personnel. A Inza et b
Belalcazar, il fit placer des horloges A I'6glise, A la r6sidence des Missionnaires et A la maison des Sceurs.
Lui-meme, il s'assurait de leur bonne marche, pour que
tout Ie monde : missionnaires, Sceurs, serviteurs, ouvriers,
puissent vaquer A leurs tlches aux heures indiqu6es at pendant les heures prescrites.
Cette habitude trop commune de se faire atlendre lui
d6plaisait souverainement. 11 annoncait toujours A I'avance
le jour et I'heure de son d6part, ne s'attardait pas en route ;
de cette maniere, les gens qui devaient le :oger et les populations qui Pattendaient ne se trouvaient pas frustres dans
leurs pr6venances et pr6paratifs de reception.
Monseigneur se levait toujours A quatre heures du matin. A quatre heures un quart, il 6tait au pied du SaintSacrement. A cinq heures et demie, ii cle6brait le SaintSacrifice de Ia Messe, toujours ponctuel aux trois examens
de conscience, et aprbs huit heures du soir, fidele au grand
silence. 11 arrivait le premier A tous les exercices de la communaul6. Quand ses confreres, la plupart du temps en
mission, aux prises avec de durs travaux, rentraient a la
residence, fourbus, briles par le soleil, ou trempis par la
pluie, ils pouvaient se reposeren paix ; les allees et venues
de Monseigneur n'dtaient pas de nature A les incommoder. II
glissait comme une ombre dans les corridors et les autres
pieces de la maison ; telle etait sa delicatesse.
Lorsque les missionnaires Btaient empech6s de suivre
les exercices prescrits, Mgr LARQukRE personnifiait la Communaut6 qui se mouvait avec gr&ce et ponctualite dans l'accomplissement des Saintes RBgles.
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Estime que poriaient d Monseigneur LARQUERE
de haules personnalitis
En 1908, la politique dite d'Union Nationale, commencait a battre son plein. L'Ame g6ndreuse du President de la
Repub:ique, le GAn6ral Raphael Reyes, I'avail inauguite et
elle 6tait appuyee avec un z!le tout apostolique par le Nonce
de Sa Saintete, Mgr Ragonesi : mais, pratiquement, on se
trouvait en face de grosses diilicultis que s'appliquaient a
vaincre d'insignes patriotes parmi lesquels on pouvait
compter el des premiers Nos Seigneurs les Evdques.
Mgr Ezechiel Moreno Diaz, 6veque de Pasto, et Mgr
Etienne Rojas, eveque de Garzon, lors d'un voyage a Bogota, s'6taient donna rendez-vous pour se concerter A la hacienda , El Diamante n. situde au pied de la montagne de
Nataga.
Dans le dessein d'Cchanger des idees et d'accorder leur
maniere de voir, les deux illustres pre:ats dcrivirent a
M. LARQUkRE et le sommarent de se pr6senter en personne
au Diamant, pour prendre part aux entretiens. Mgr LARQUHRE parlait plus tard de ces deliberations avec une evidente satisfaction.
Les illustrissimes seigneurs Etienne Rojas et Edouard
Maldonado Ca:vo recevaient dans leur palais, pendant des
periodes de jours, Mgr LAHQUimE. ( Venez, Monsieur Emile.
car nous avons beaucoup d'affaires a discuter et de choses
a dire. , Ainsi s'exprimait avec une insistance affectueuse
1'evique de Tunja. , Prenez le chemin de Garzon, Monsieur
LARQUERE. J'ai besoin de vous voir ,. disait a son tour Mgr
Rojas.
Mgr Manuel Joseph Caicido, archev~que de Medellin,
dans les Commissions qu'il avait A presider a 1'6poque des
Conferences 6piscopa:es, choisissait toujours Mgr LARQUinE
pour le seconder dans son travail. L'Archeveque l'appelai t
toujours , Pore LARQUERE ,, meme apres qu'il fut nomm6
pr6lat. Ce mot de , Pere n disait beaucoup A l'Ame de 'Archeveque. et il se plaisait de 'e r6p6ter a son ami. Leur dernibre entrevue eut lieu en 1935. On disait que Mgr Caicido,
gravement malade, avait perdu connaissance, qu'il delirail.
Mgr LARQU•RE alia lui faire une visite.
L'Archevdque ouvrit de si grands yeux qu'on semblait
les voir sortir de leur orbite. 11 eut un l1ger sourire. fit le
geste d'ouvrir les bras et s'ecria : a Padre LARQUERE, Padre
LARQUERE ! , La conversation dura quelques minutes. Quand
le PrCfet apostolique de Tierradeniro se rendait t Bogota,
Mgr Herrera lui demandail deux choses : de dejeuner A I'archev&chU, et plusieurs visites, parce que cet archeveque aimait beaucoup la France et qu'il desirait honorer lui-m4me
les Frangais de distinction.
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Son Excellence Mgr Louis-Xavier Munoz, archevwque
exile du Guatemala, fut charge par Rome de faire la visite
des Missions de Colombie. Ces fonctions le retinrent une semaine & Tierradentro, oh il mena la vie de famille et de
communauth. De retour & Bogota apr6s une randonn6e consid6rable, ii declara ; << De toutes les missions, la mieux organisee est celle de Tierradentro. ,
De grands personnages 6taient attires A Tierradentro,
par la sympathie qu'inspirait Mgr LARQUERE. On voulait &tre
chez lui, partager le pain de sa table, dormir Sous son toit,
connaitre le thialre de ses travaux, converser avec les gens
qu'il avait. evangBlisBs ; c'est ainsi qu'on vit arriver successivement a Iaza, Belalcazar et Huila, Son Excellence le
Nonce apostolique Paul Giobe, Mgr Panico, Mgr Lunardi.
Mgr Andre Restrepo Saenz, vicaire g6enral de I'Archeveche
de Bogota, M. Louis, ministre de France, et M. Jacob, gros
industriel.
En 1945, la Pr6fecture apostolique c6:6bra les noces d'or
sacerdotales de son prelat. Des pretres eminents des dioceses voisins, et des notables de plusieurs cites accoururent A
Inza et A Belaleazar, pour s'associer aux fetes de cordial
hommage a Mgr LARQUERE.
A cette occasion, le Pape Pie XII. g:orieusement regnant,
envoya au Prefet de Tierradentro la b6nediction apostolique avec une letire oh l'on peut lire les passages suivants :
<<II nous est certainement agrdable de profiler de la
prJsente occasion pour vous manifester publiquement loute
notre bienveillance.
Nous n'ignorons pas les grands merites que vous avez
acquis par voire zile d propager la foi, et par vos services
rendus d l'Eglise a travers ce long espace de cinquante ans.
De tout ceeur et avec une intime satisfaction, nous nous
f[licitons avec vous, Fils bien-aimi, pour ce ministhre fecond que vous avez exercd avec tant de persiverance pendant de si longues annJes, et il nous plait de vous souhaiter
pour I'avenir la plus abondante moisson d'dmes. ,
X
Ce que trouva Mgr LARQU:RE.

Ce qu'il a fait. -

Ce qu'il n'a pu rdaliser

Un jour, contre toute attente, Mgr LARQUERE partit de Nataga, pour une tournee A Tierradentro. Un enfant l'accompagnait. Les indigines de ce cote de la riviere Rio Negro de
Narvaez, 6taient aussi timides que feroces. Ils poursuivaient d'une haine mortel:e les habitants de Nataga et les
blancs du Huila. C'6tait la politique qui empkchait toute
communication avec les populations des vallees du Magdalena.
On revenait aux jours de 1600 oh l'on vit les Paeces et
les Pijaos s'opposer aussi pendant de longues annees aux
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communications des Blancs des r6gions du Magdalena a\ec
les habitants du Cauca. Le PEre LARQUkRE trouva deux 6coles
et cent 6leves. En 1947, il y en avail cinquante avec deux
mille enfants. Aussi, dans toule 1'6tendue du pays, sur les
plus hauls sommets, sur les versants les plus inclines, dans
les endroits les plus recu:es, partout oi l'on trouve un groupement d'Indiens, peut-on apercevoir une blanche maisonnette dans laquelle on voit une reunion d'enfants attentifs &
leur tache d'6coliers.
Trente-six mil:e ames peuplent la region qui forme la
Prefecture apostolique de Tierradentro. AprBs vingt-quatre
ans passes, dans un pays oi I'histoire des guerres, des revolutions, des haines est si riche, Mgr LARQUERE pouvait
certes presenter un beau chiffre de resultats parmi ceux qu'il
ambitionnait.
Des trente-six mille habitants de Tierradentro, quinze
mille possedent la mentalit6 colombienne et sont fiers de
leur patrie. Ils prennent part aux differentes activit6s des
citoyens. Ils ne cachent pas leur origine et sont tcut heureux
de se proclamer au loin les descendants des Paeces, et cela
fait .upposer que :e pays est en marche vers la civilisation.
De leur plein gre, cinq mille Indiens sortent des fordts qui
les ont vus naiire, pour rechercher avec empressement le
missionnaire, pour participer aux fetes religieuses, patriotiques, pour recevoir les sacrements. Parmi ces cinq mille
Indiens, la langue espagnole est comme une langue officielle qu'ils emploient dans leurs relations avec les missionnaires, avec les autorit.s civiles, et idans leurs negoces.
Quand ils veulent se confesser, ils s'adressent A un prktre
qui les entend en langue paez. Cultivateurs laborieux, ils
vont 6couler leurs produits i Popoyan, A Call, A la Plata, A
Garzon. Us se rendent A la ville correctement vetus, et c'est
avec une adresse consomm6e qu'ils traitent leurs affaires.
A la mort de Mgr LARQUERE, il restait encore seize mille
Indiens menant la vie primitive et toujourS imbus des pr6jug6s de leurs ancktres. Ils vivent, dans les regions :es plus
lointaines, les plus montagneuses, et les moins accessibles.
Calderas, Sanla-Rosa, Tagoima, Chinas, Suin, Tame. San
Jose sont des groupements isol6s, caches dans les plis presque inabordables des CordillBres, qui surgissent au-dessus
des plaines, et sur l'inclinaison desquelles, de 1'est A l'ouest,
on peut considerer les profondeurs terrifiantes des abimes,
et entendre le fracas des eaux des rivikres torrentueuses.
Les fils de la forkt sont reveches, durs. comme le pays
qu'ils habitent. Les hommes connaissent peu ou prou la
langue espagnole, mais d6fense est faite aux femmes de
I'apprendre, dans la crainte qu'elles ne lient amiti6 avec :es
Blancs. Ils estiment que trois choses leur sont utiles : le
baptfme, le mariage et la confession A l'heure de la mort.
Cette ultime confession du pauvre Indien primitif oblige le
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missionnaire & des voyages incessants et devient pour lui
un tourment continuel.
Quand le missionnaire exhorte l'Indien et qu'il insiste
pour le faire assister, :e dimanche A la messe, il repond :
a PNre ! I'Indien aime A voir naiire et mourir le Dieu JesusChrist ! >
Les joyeuses fetes de la NativitB et le deuil solennel de
la Semaine Sainle semblent seu:s l'int6resser. Vingt-quatre
ann6es de s6jour au milieu des Paeces gagn6rent le cmeur
de Mgr LARQUkRE, qui eut pour eux une affection vraiment
paternelle. Aussi voulul-il dormir son dernier sommeil au
sein de sa nouvel:e famille. c Je relourne chez moi ,,r6petait-il a Paris, A son dernier voyage. Belalcazar. Tierradentro, le pays des Paeces, c'6tait sa demeure.
L'Assemblee gindrale. -

XI
La maladie. -

La morl.
En 1947, I'Assemblee provincia:e de Colombie nomma
Mgr LARQUERE, deput1 a&I'Assembl6e generale, qui devait
se tenir A Paris, pour 1'Blection d'un Superieur general. Bien
que deja mine par la maladie qui devait :e conduire au tombeau, Mgr LARQL•RE se mit joyeusement en route. II allait
contribuer par son vote consciencieux a 1'6lection du missionnaire qu'il jugerait le plus digne de devenir ;e successeur de saint Vincent de Paul. 11 se rejouissait aussi A la
pensee de pouvoir assister A Rome aux fetes de ia canonisation de Sosur Catherine Labour6, de voir le Saini-Pere, de
lui parler de sa Mission de Tierradentro. IE pourrail entin,
etre present a la cel6bration des noces d'or du sacerdoce de
son ancien condisciple, M. Edouard Robert.
Apres I'Assemble, qui nomma M. William Slattery, Superieur general, Mgr LARQUERE partit pour Rome, assista
aux fetes de la canonisation, mais son 6tat. de sante devint
si delicat qu'il ne put approcher le Pape, se contentant de
l'apercevoir de loin.
A son retour A Paris, la maladie s'aggrava considerablement ; tous les jours, Ie venBre Superieur general allait
lui rendre visite A l'infirmerie. Les m6decins se declarerent
impuissants A conjurer le mal. Mgr LARQUERE n'avait plus
longtemps A vivre. II Ie comprit et il ne pensa plus qu'A
hater son voyage de reiour en Colombie. Les prieres de sa
famille, les instances de ses meilleurs amis ne purent le d6cider A demeurer dans la mire-patrie. C'est en Co:ombie
qu'il avait son tresor, en Colombie que se trouvaient les enfants que Dieu lui avait donne : a Je retourne d Belalcazar,
je vats chez moi. I Ces paroles. il les repetait souvent, dans
une :ettre A M. le Supbrieur general.
11 fit un voyage atroce. Quand, A Cali, on le vit arriver,
pli6 en deux par la douleur, devenu presque un cadavre, on
voulut A toute force le garder. II fut intraitable. II sentait que
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la moit entrait en lui, telle une fl4che empoisonnee, et qu'elle
commencait ses ravages, aussi, avait-il hate d'arriver chez
lui, de retrouver ses enfants, pour leur consacrer ses souffrances. qu'il surmontait toujours avec une nouvelle force
d'Ame.
Dans son d6lire, il ne parlait que de courses aposloliques b travers la Prefecture. Son imagination le transportait de ville en ville, de bourgade en bourgade. Il s'empressait pour qu'on fit diligence. c Allons, allons, Pere, disait-il,
1 Ne faisons pas attendre ces pauvres
pas lant de ddiours
gens qui sont si bons ! ) Les acces du mal 6taient parfois
si violents qu'on Pentendait s'6crier : " Mon Dieu ! Mon
Dieu ! Pourquoi m'accablez-vous ailsi ? ) Mais aussit6t ii
prenait son crucifix et le baisait avec amour. Dans les moments de repit, ii gardait le silence, s'entretenant interieurement avec Notre-Seigneur et la Sainte Vierge.
De ses lIvres sacerdotales qui toujours s'ouvrirent pour
proclamer la verite, on entendit sortir ces paroles : a Soyez
bdni, mon Seigneur el mon Direu ! ,a ( J'ai accompli ma Idche, j'ai fail ce que fai pu... ) C'Utait le Consummatum est
du divin Sauveur. le Bonum cerlamen certavi, cursum consummavi de saint Paul. 11 ne manquait plus que 1'appel an
serviteur fidble pour entrer dans !a joie de son maitre.
Le dernier mot que Mgr LARQUERE a kcrit de sa main, a
Call, est le suivant : ccJ'accepte volonliers et avec tranquillitl
la sainte volontd de Dieu, et je meurs content dans 1'Eglise
catholique, apostolique, romaine et dans la Congregationque
j'ai aimies et que je desire servir jusqu'd mon dernier souffle. Je demande pardon d tous ceux que j'aurais pu offenser
ou d qui j'aurais pu faire de la peine. )
Le 3 juillet 1948, a dix heures du soir, le cancer, qui avail
gagn6 la face, acheva son oeuvre de destruction et de mort
en provoquant une hemorragie qu'on ne put arrater.
La CommunautW entourail Monseigneur, toute p6n6trWe
de compassion et de tristesse. Le pr4tre le plus ancien, son
compagnon pendant vingt-cinq ans. lui avait d6ja administr4 les derniers sacrements, lui redisait distinctement et lentement les prieres de l'Eglise, !ui murmurait A l'oreille, de
pieuses oraisons jaculatoires, et le malade r6petait toutes
les formules, jusqu'au moment oil it ne put plus parler.
Cinq minutes avant d'expirer, Monseigneur essaya de se
redresser sur son lit et dit d'une voix forte : M
Mon Dieu I
Mon Dieu I Pere, Pere ! a
On vit bientat arriver les Filles de la Charit6 et une demiheure plus lard la population se mettait en marche vers la
residence des missionnaires. Le corps fut revetu des ornements pontificaux et. resta pendant trois jours en chapelle
ardente. Des milliers de personnes vinrent prier devant la
d6pouille mortelle du prdlat.
Son Excellence l'Eveque de Garzon, Mgr Gerard Martinez Madrigal, les directeurs du Grand S&minaire et quel-
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ques autres pretres assisterent aux funerailles.

On chanta une messe pontificale et le plus ancien missionnaire prononca les paroles d'adieu, I'oraison funebre,
prenant pour texte ces paroles de la pr6face des d6funts :
Pour vos fidbles. Seigneur, la vie change, e:le ne leur est
pas enlev6e. Tuis enim fidelibus, Domine, vita mulatur non
lollitur.

Des milliers et des milliers de personnes de la Prefecture de Tierradentro, de Nataga, de la Plata, et d'autres regions plus lointaines vinrent prier devant les restes de Monseigneur, assisterent a la messe des fun6rai:les ; puis, en
une procession solenuelle, elles accompagnerent le pr6lat
jusqu'A sa derniere demeure. R. I. P.
15 janvier 1950.
David GONZALEZ, C. M.

(Traduction Gaston RousTAIN.)
PARIS
L'ASSEMBLEE DES ECOLES APOSTOLIQUES
Une Assembl6e des Ecoles Apostoliques de France s'est tenue
a la Maison-MBre, du 24 au 28 juillet 1950. Etaient representds,
par leur Sup6rieur et deux confreres ddhlgues, les quatre Ecoles
Aposto'iques pures: Berceau, Gentilly, Loos, Marvejols; les
deux 6tab:issements mixtes : Cuvry, Prime-Combe, et ic college
diocesain d'Ardouane. Les directeurs de Sdminaire et des Etudes
prdsentaient leurs desiderala. Un Visiteur, M. Mailhd, honorait
I'assembl6e de sa prdsence assidue. La prdsidence dtait confide
au Premier Assistant: M. Scamps (1).
La premiere rencontre entre gens du meme metier se devait
d'etre tres cordiale. Naturellement et comme toujours, dans les
couloirs, les Supdrieurs ddploraient entre eux les imperfections
(1)

PARTICIPANTS

:

a) Supdrieurs : AIM. Louis Gallon (Marvejols), Gaston Pierre (Berceau), Henri Siffrid (Gentilly;, Rend Philliatraud (Prime-Combe), AlIlhiuns Druilcourt (Curry), Andre Montagne (Loos). Andre Grinneiser
oArdouane).
0) Professeurs : MM. Thdobald I.alanne <Berceau), Julien Hauspie
Ardouane), Jean-Marie Bonjean (Gentilly), Henri Bombbke (PrimeCombe), Edouard Devernay (Prime-Combe), RenO Thliry :Loos), Marius
Conteslin (Cuvry), Ars\ne May&s-at i(larrejols), Norbert Holstein 'Cuvry), Norbert Feck 'Berceau), Raymond Mur ;lArdouane), Jean Alet
ýLoos).
COMMISSIONS

:

Questions Odndrales d'organisation : 1MM.Pli:lialraud, Bonjean,
Holstein.
Les Maltres : MM. Gallon, Siffrid. Hauspie. Contestin.
Sdlection et culture des vocations : MM. Pierre, Bombeke, Thiry,
Feck.
Formation physique et intellectuelle : MM. Droitcourt, Grinneiser,
Lalanne, Mayssat.
Formation morale et spirituelle : MM. Montagne, Devernay, Mur,
Alet.
(Note des Annales.)
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de leur personnel ; celui-ci se plaignait parfois des d6ficiences,
de I'administration locale, quitte, dans les groupes mixles,

regretter a l'unisson la carence de I'administration superieure.
On ne serait pas Francais sans cela, et une Assemb!ee n'estelle pas r6unie essentiellement pour signaler des abus et y
porter remide ? Toulefois, des que es seances s'ouvrirenl et que
le premier a Veni Sancte , fut rdcitd, apparut au grand jour
l'unanimitd des coeurs, des bonnes volontes et meme des points
de vue sur tous les paragraphes essentiels.
L'ambiance initiale fut teint6e d'un certain scepticisme
mdlancolique. C'est que la gendration acluel'e avait dedj vu trois
congres des Ecoles Apostoiiques. six inspections generales, qui
avalent alourdi les etageres des Archives de plusieurs rames de
papier, mais n'avaient produit aucun remous sensib e sur les
surfaces toujours Iranquilles. Et que deviendrait le nouveau
dossier que nous allions constiuer ? A quelle vitesse se d.placerait-il Aujourd'hui, on peut aler en visite extraordinaire &
Madagascar en trois jours, au lieu de trois mois; mais. d'une
porte a l'autre, on comprend fort bien qu'un dossier ne puisse
apais, il demandait
guere al!er plus vile qu'autrefois. S'il Otait
des semaines et des mois pour aboutir au point terminus. Qu'en
serail-il aujourd'hui ? Alais es derni.res prnnosilions et les derniers gestes montrrrent une telle volontl.d'aboutir que l'on se
quitta dans I'optimisme.
Le travail de l'assemhlde fut tres facile, parce que admirab'ement prepard. Un questionnaire tres d6tailld avail Wtd distribud plusieurs mcis auparavant A tous les professeurs des
Ecoles Apostoliques. On I'avait discut6 en maison. Les rdponses
avaient etd centraiisees ; puis la synthese en avait d16 faile en
cinq chapitres par cinq Supdrieurs. L'assemblde nomma cinq
commissions pour les revoir et les comp'eter, avant de les disculer finalement en assemblCe pldniere. Tous les aspects des
questions avaient done did examines h plusieurs echelons par
tous les intdresses. On ne nous soumettait que du condens6 de
sagesse. sur lequel I'unanimild se faisait si bien que pas une
fois on n'en vint au xote et h compler des voix. En neuf seances
de Irois heures, le questionnaire fut ent.irement couvert.
L'assemblee, redoulant des ddlais d'ex6cution, aussi vraisemblables que ndfastes dans cerlains cas, separa prudemment quaIre questions plus importantes et pius urgentes, les rdsuma en
trois pages et les pri&enta comme priorilaires a I'examen du
TrCs Honor6 Pre. Mentionnons les deux premieres qui apportent des dldments de nouveauld :
Devant I'i:nefficacit6 des moyens traditionnels de recrulement, I'assemhlee proposait la creation de que!ques Prd-SWminaires ou , Foyers a de jeunes vocations (9, 10. 11 ans), dans
les mei'leures regions de France, se substituant discretement
h des orphelinals d6jh existaints, ou les doublant.
DBque par le manque d'iniliative et de constance dans les
entreprises qui caracldrisent le pasEs de noire recrutement apostl!ique, et convai.ncue que cetle inertie est due surtout A. abpersonne le et d'un commandement
sence d'une responsahilift
unique, I'as.ombhle souhailait la nomination rapide d'un Haut
.Drecteur des Eco'es Apos~tliques, installd au coeur du Grand
Conseil, leur servanI de procureur et d'animateur gdndra' sur ie
plan national. (11 pourrail 4tre douhid d'un inspecteur technique.)
Ce premier point acquis, le resle devail suivre plus facilement.
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affermirent I'optimisme de ia derniere

heu're, surlout quand notre d6voud President nous eut assure

qu'il ne considdrait pas sa mission comme termiane, qu'il veillerait sur nolte enfant commun, le Rapport, jusqu'h ce qu'il
fat arrive A bon port, nous avertissant, mois par mois. de ses
progres et des rdalisations en cours Nouveauld g6niale dans ]e
monde administratif, au fond tres !ogique quand on y rfldchit,
et combien consolante pour les pauvres membres d'assemblees,
jusqu'ici trop semblables au crocodi'e des plages qui pond
amoureusement ses coufs daes le sable et s'en va, condamn6 a
ignorer s'ils doivent de:ore un jour.
Thdobald LALANNB.

ESPAGNE
MONSEIGNEUR CARMELO BALLESTER
(1881-1949)
C'est a ,Iarliagene, Province de Murcie (Espagne), en 1881.
Un bebd, nd le 15 fevrier, vient de recevoir au saint baptlme 'e
nom de Carmelo. II sera toute sa vie un apitre de Marie. On le
porte aussitut & la Maison des Filles de la Charit6 dont sa mure
est une grande amie et une d6voude collaboralrice. La Supirieure, Scur Massoe, prend I'enfant, le porte A la chapelle, !e
d6pose sur i'autel que surmonte la statue de la Vierge Immacul6e, et demande A Marie d'en faire un saint missionnaire.
Quelque temps auparavant, l'6vque de Carthlag-ne, Nlgr Thomas Brian, oncle de Sceur Hltrddia, future Visilatrice des Filles
de !a Charit6 en Espagne, n'avail-il pas beni MIme Bal'ester et
dit du b6b6 qu'elle attendait : Je crois que ce sera un garon,,
Les blanches ailes
et je demande a Dieu qu'il soit un saint.
de la cornelte voletaient sur le berceau de celui qui devait leur
consacrer !e meilleur de sa vie.
C'est a leur ombre que s'dpanouit son enfance. II a quair'
ans et il attend chaque dimanche la voiture qui conduit Sceur
Massol venani chercher sa mere pour a!ler, en sa conpagnie.
faire le catdchisme a l'dglise de Notre-Dame des Dou'eurs. It
est lout A la joie de recevoir caresses et bonbons. Un jour-mnme
ii se prdcipita sous les pieds du cheval qui, 6 surprise, tint !ev6s les pieds de devant jusqu'I ce qu'on ait recueil'i renfant.
C'est encore A l'ombre de la cornelle qu'il commenqa ses
e6udes au College Saint-Joseph. qui, transfnrmd plus lard en
palronage y vit fleurir une association d'Enfants de Marie dont
le jeune Carme'o devint le president aim6 aulant que z61e.
II revait d'etre militaire ou torero, quand, alors qu'i' atteignait sa treizieme ann6e, une bonne Seur lui donna une
image du Bienheureux Perboyre. , Depuis ce moment, dCd!ara-til plus lard, j'ai entendu I'appel de la grace qui m'inspirait
d'embrasser la vie religieuse. , Aussi, conserva-t-il jusqn'h la
fin une vive devotion envers le saint martyr, et une grande reconnaissance A I'dgard de la Sour qui le lui avail fait connallre,
et qui vit encore.
C'est A M. Irlandes, Supdrieur du Seminaire d'Oran, qui
dtait alors charg6 des Filles de la Charit6 du Sud de 1'Espagne,
qu'il confia les desirs de son Ame. Celui-ci, plus tard, le presenta
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aux Superieurs de Paris. Le jeune BALLESTER avait ce digne
pretre en v6ndration, et disait-il, a il serait plus tard missionnaire comme lui. et comme lui il precherait a tris fort , aux

Soeurs. »

En attendant, ii entrait au Sdminaire et reput la tonsure.
L'heure venue. il sut courageusement vaincre les difficultes qui
s'opposaient A son depart, et d'accord avec sa soeur, ii prit en
cachette le chemin de Paris, oi Dieu le voulait.
EN FRANCE (1898-1903)
Le 22 septenbre 1898, il etait reQu an Siminaire Interne.
Des I'abord, au milieu d'une centaine de jeunes gens de differentes nationaliis, il attira I'attention. 11 elait le seul Espagnol et, bien loin d'etre brun, conme on pouvait I'atlendre d'un
meridional espagnol, il avait les cheveux blonds et frisds, les
yeux bleus clairs, une laille au-dessus de la moyenne, une sveltesse et une aisance toute juv'nile. Un hidalouaimab:e et toujours souriant. Et avec cela, une pield eclairee surprenante
chez ce jeune homme de dix-huit ans, qui connaissait deja fort
bien, pour les avoir frdquentIs, les grands spirituels espagnois.
Louis de Grenade, et surtout sainte Thdrese d'Avila et saint
Jean de la Croix. Ses conversations et ses conferences allaieni
jusqul' enthousiasmier ses compagnons. D'autre part, on pouvait noter les s6rieux efforts qu'il faisait pour se vaincre et
conquerir la perfection, pour orienter sa vie intdrieure. En
effet, il 6tait jeune et naturellement sujet a des ecarts de jeunesse. II aimait lout ce qui est beau et en particulier la musique, pour laquelle il etait sp6ciaiement douE. II s'adonnait
mrme a la composition. Or, voici que Perosi, maitre de chapelle h la Sixtine, vint a Paris, dont il soulevait le monde artistique et religieux par 1'execution de ses a Oratorios m. Et, un
jour, le frere BALLESTER qui en avait eu vent, confia a quelques
intimes qu'il composait un Opdra dont il avait achevd 1'ouverture et qu'il fallait I'essayer. Les mansardes du Sdminaire
devinrent salles d'essai, mais les essais d'un a Opdra , ne se
font pas sans bruit. Le Directeur informd demanda des explications, ne partagea pas 1'enthousiasme de I'auteur, jugea qu'un
Opdra n'entrait pas dans le cadre austere du Sdminaire, et pria
le maestro de le d4truire : I'Opira mourut avec son ouverture
Ce ne fut sans doute pas une grande perte pour 1'Art, mais cet
incident lit reflichir frlre BALLESTER, qui s'adqnna A 1'etude de
musique plus eccldsiastique : chant grdgorien et musique de
genre palestrinien. qu'il propagea plus tard avec un z6le entendu.
Frere BALLESTER fut admis a prononcer les Saints Vceux
le 23 septembre 1900. I1 dut ensuite, pour raison de santd, aller
a Dax, oft il fut ordonnm sous-diacre, le 1" juin 1902. C'est alors
qu'il eut entre les mains la premiere ddition de la Vie de sainte
Thrdrse de l'Enfant-Jdsus, dent itse fit I'ap6tre et pour laquelle
ii eul toujours une tendre ddvotion. Revenu a Paris, ii reout le
diaconat le 6 juin 1903 et fut ordonn6 prdtre le 16 aoit de la
m&me annde, par Mgr Cantel. dveque d'Oran.
Au PORTUGAL (1903-1918)
Le 21 septembre 1903, le jeune pretre 6tait envoyd a la
Maison Saint-Louis des Francais a Lisbonne. L'dglise SaintLouis 6tait frdquentde, non seulement par la colonie franoaise,
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mais encore par nombre de pieuses personnes appartenant aux
milieux les plus choisis de la ville. . BALLESTER, par sa distinction native, sa pidtd et son zeie, ne pouvait qu'agr6er h ce
groupe d'dlite. Sa direction prudente et surnaturelle attira &
son confessionnal de nombreuses Ames auxquelles il donna des
regles de perfection, au dire de plus d'une, extraordinairement
justes et fecondes. II aimait les enfants. Aujour-d'hui encore,
certaines dames portugaises, devenues grand'mbres, se souviennent avec emotion de ses catdchismes prdparatoires A ia premiBre communion. Mais la trame normale de son ministere devait 4tre soudain modifide. En 1910, la Republique est proclamee au Portugal et une violente persecution religieuse dclate.
Deux Lazaristes, MM. Fragues et Barros Gomes, sont martyrisds. M. BALLESTER n'dtait pas menace, car la residence de
Saint-Louis dtait sous la protection de I'Ambassade de France.
Mais sa charit6 fraternelle le pousse a aller aider ses confreres
de la Maison Centrale en danger, et un jour, poursuivi lui
aussi, ii dut s'enfuir, dCguis6 en mecanicien et se refugier dans
la maison de campagne d'une dame qui frdquentait Saint-Louis.
Quelque temps apres, il se ddvouait A MadBre, comme auminier
de 1'Hospice Marie-Amdlie. Un an plus tard, il dtait de retour
& Lisbonne.
C'est alors qu'il donne sa mesure. Profilant de la demiliberlt dont jouissait 'deglise Saint-Louis, sous la protection du
drapeau frangais, il se met a l'ouvre. Par suite de la mort de
M. Fragues, ii devint directeur des Enfants de Marie. II les
anine at les guide. De cette Association, naitra l'Action Catholique au Portugal, sortiront deux fondations de communaut6s
religieuses, actuellement en pleine prospdritd. II les pousse &
6tablir des dcoles et -i se ddvouer
l1'enseignement chretien ;
avec elles il organise un Institut professionnel fdminin dans la
maison de Sainte-Marthe, dont les Filles de la CharitI ont BtA
expuls6es, et qui, grace A iui, ne sera pas confisqude. Quels ne
furent pas les sentiments de reconnaissance des Sceurs, quand
revenues, en 1933, elles purent se reinstaller dans cette maison
et y rdorganiser la Province du Portugal ! Toujours avec l'aide
des Enfants de Marie, il fonda des cours commerciaux, une
6co:e mdnagre et un ouvroir. Sous I'impulsion de M. BALLESTER, ces jeunes filles donnaient avec gdndrosit6 leur devouement
et leurs ressources.
En bon fils de saint Vincent, it n'oublie pas les pretres qui
ont Wtd atteints par la persecution. Beaucoup d'entre eux et
jusqu'A des dveques recourent a ses conseils et A ses directives.
II preche des retraites eccl6siastiques et il est plus d'une fois
sollicitl d'accepter la direction de Skminaires ,diocdsains. II
faut lire le magnifique temoignage que l'dvFque d'Evora, qui le
connut intimement. rend A son action et A son influence.
Entre temps, M. BALLESTER commence la publication de sa
traduction du Nouveau Testament. On se souvient encore a Lisbonne de ses fameuses confdrences des mercredis de Car4me
sur I'histoire de Judith et d'Esther. II avait r6uni a Saint-Louis
une mattrise qu'il dirigeait, et composd un a Cantuale n qui,
aujourd'hui encore, est d'un precieux usage.
I. - Directeur de la Province des Filles de la Charitd
de Martinez Campos
Nous avons note chez M. BALLESTER un devouement total
aux ceuvres des Filles de la Charitl ; il fut vraiment .!'Homme
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de la Cornette -. La Providence le destinait k I'etre davantage
encore. En 1918, il dtait envoyd a l'Aumonerie des Soeurs A Cor.
nette. & Madrid, 'et le 7 octobre 1924, ii devenait le Directeur
de leur Province. Durant vingt ans il la dirigea avec tout son
ceur. II voulait que les Soeurs soient intensdment surnaturelles.
Convaincu, comme saint Vincent, que le grand moteur qui anime
la veritable charit6 n'est autre que la vie interieure, lui qu'on
avait surnommd , le Pare int#rieur ,,consacra tous ses efforts i
la fortifier et a la dBvelopper dans l'Ame de ses filles. Les confdrences, instructions, publications, tous ses travaux enfn, r6velent cette constante prdoccupation : J'avancement dans la perfection, I'accroissement de l'union intinie avec Dieu par la fid6litd6
la rggle, aux usages, la correspondance a la grace et aux
inspirations de 1'Esprit Saint. Sans 4tre orateur, ii atteignait au
profond des Ames par I'esprit surnaturel dont il vivait. Durant
ces vingt annees, sous I'impulsion combinde de la Respectable
Somur Heredia et de M. BALLESTER, les maisons se multipliaient
et les ouvres diverses. entre autres les ceuvres de jeunesse, se
developperent extraordinairement. En outre, soucieux de l'avenir de ces oeuvres et attentif aux exigences de la Socidtd modenne, ii poussa dnergiquement les Soaurs a une preparation
technique appropride. II y voyait le moyen non seulement de
maintenir les oeuvres existantes, mais encore de les d6velopper
et d'dtendre ainsi I'action chr6tienne et charitable.
II est une de ces ceuvres a laquelle il se consacra avec une
ferveur plus marquee : 1'Associalion des Enfants de Marie Immacuide, dent il fut Dircteur national en Espagne. II faudrait
des pages pour decrire ce que fut parmi ces jeunes filles son
activit6 et son influence. Elles se resument, en les considdrant
par les sommets dans le soin qu'il donna It ce que -outes reoivent une instruction religieuse 6clairde et solide. une direction
spirituelle suivie et assiduc ; il chercha, en outre, a leur infuser une intense vie de pidtd, a les unir le plus 6troitement possible dans une vie d'association, qui devait faire leur force
et les lancer prudemment mais efficacement dans le travail
apostolique et social.
Et en 1936, malgrB les difficult4s crd6es par un pouvoir
antireligieux, il reussit a rdunir en CongrBs les Enfants de Marie d'Espagne et du Maroc, sous la prdsidence du Nonce apostolique et du cardinal Primat.
Et quand les troubles surviendront que les Filles de la
Charitd seront contraintes de s'dloigner, comme autrefois au
Portugal, M. BALLESTER trouvera dans les Enfants de Marie, de
genereuses auxiliaires, qui essaieront de sauver les ouvres et
les dooles en p6ril.
Heures dramatiques et Consdcration dpiscopale
Et voici qu'en 1931, la Rdpublique est proclamee en Espagne. V'est le debut d'une persecution religieuse qui devait s'achever dans la guerre civile et dans des flots de sang. L'education
religieuse des enfants est menacde. M. BALLESTER prie et fait
prier, mais aussi il agit. II ne craint pas de faire connaltre au
Gouvernement de Azana les raisons qu'on peut amener pour
empecher que les Filles de la Charitd soient incluses dans la
loi nouvelle sur les Congrdgations religieuses. Azana, etonae.
doit se rendre. Le ministre de la Justice rdsoud r'affaire par dCcrets (28 et 29 mars 1934). Les ecoles des Filles de la Charite
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sont sauvdes et avec elles beaucoup d'autres, dirigdes par des
conmunuaut6s qui peuvent invoquer les memes arguments que
ceux'presentds par M. BALLESTER. Mais, pour avoir droit A cet
avantage, it est ndcessaire de justifier d'un titre officiel et le
Directeur pousse dnergiquement les Sceurs A conquerir les grades requis. Cependant, 'orage couvait, qui 6clate en 1936. Le
21 juillet de cette annee, une troupe d'hommes armds envahirent la Maison centrale et I'AumBnerie. fouilant partout. Malgr6 la rigueur de la perquisiluwi, et on ne sailt
comment, M. BALLESTER, qui travaillait dans son bureau, Bchappa aux recherches.
Et ensuite, apres qu'il eat distribu6 la Sainte Communion a
toute la communaut6 reunie, sortant de la chapelle, ilcroisa un
groupe de miliciens ; ceux-ci. par une protection de Marie Immaculee, sans doute, ne lui pretlrent pas - attention, et il put
leur 6chapper.
Ce furent ensuite des mois d'angoisse, d'dpreuves de toutes
sortes. D'action et de confiance indbranlable aussi. Passant a la
zone nationale, il organisa des hopitaux de guerre, installa un
Sdminaire A Oyereguy, et rdussit. contre vents et mardes, A maintenir et m6me A ddvelopper la partie de la Communautd dont
it Rtait chargd. Et cela malgr6 des incompr6hensions p6nibles, des
heurts indvitables et douloureux.
Et voici que le 15 mai 1938, nous retrouvons M. BALLESTER
dans la cathddrale de Pampelune. Obdissant . la volontd du
Souverain Pontife, nommd6 dvque de Ldon, il s'incline sous
I'onction sainte et regoit la plenitude du sacerdoce des mains
de Son Excellence Antoniutti, Ddldgud Apostolique en Espagne,
assistd de l'Archevdque de Valladolid et de l'Evfque de Pampelune.
II n'avait pas ddsird, ni meme envisage6 1'piscopat. Son acceptation obdissante fut un sacrifice bien senti ; il devait rdsigner la Direction des S&eurs, celle des Enfants de Marie et des
Louise de Marillac, qui lui tenaient tant a cceur, auxquelles ii
avait voud sa vie. LA. c'est vers eiles que son regard emu se
dirigea au moment de sa premiere bendliction episeopate.
L'anneau qu'il portait sur la perle duquel etait grav6e la Vierge
de la Mddaille Miraculeuse le bel ornement et la riche mitre
byzantine sur laquelle dtaient brodes les ecussous de la Mission
et celles des Filles de la CharitU. et les scenes des Apparitions
de la rue du Bac, ne lui avaient-ils pas 6td offerts par ses filles
reconnaissantes ?
L'Episcopat (1938-1943 : Uon ; 1943-1949 : Vittoria)
Mgr BALLESTER devait demeurer sur le siege dpiscopal de
Vittoria, oL itdeLdon de 1938 k 1949, et fut alors transfd6rd
meura jusqu'h sa preconisation au siTge archidpiscopal de SaintJacques de Compostelle et A sa mort (1949).
A la lecture du r6cit, meme abrdge de son action dans ces
deux dioceses, on se pose la question : a Comment a-t-il pu faire
tant de choses en si peu de temps ? , La rdponse est simple ; il
etait supdrieurement doud de qualitds naturelles, et surtout profond6ment plongd dans le surnaturel. II sut Atre l'instrument.
mais I'instrument prudent, courageux et docile entre les mains
de Dieu. Certains parfois lui reprochaient la lenteur de ses dBcisions ; comme saint Vincent, ij prenait le temps de prier et
de riflichir, d'obtenir le secours des pribres et des sacrifices des
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Ames sainles. de ses Filles de la Charit(, de 'es Enfantsi
de
Marie, - et quand il lui semblait avoir reconnu la volontl divine, ii se lanpait en toute confiance. II savait, en outre, vaillamment porter la croix, cette terrible et feconde rauvun des
Ames. Lorsqu'il arriva A Ldon, surtout dans la partie montagneuse, les ruines des 6glises et des habitations ravagdes par les
rouges en fuite. taient encore fumantes. Malgrd lo danger d'etre
attaqud par des groupes encore cachds dans le maquis, il tint
a aller les rdconforter et a leur porter des socours. Son clerg6
6tait dans la detresse, pus. d'un pretre reduit a la misere ; il
s'ing6nia pour les soulager, soucieux de leur valeur morale,
il convoqua a une Semnine Sacerdotale ,, fonda un secretariat
de catdchismes et de missions, un Institut d'Etudes religieuses,
et reunit pretres et fideles dans une ,( Semaine de l'Evanuile ,.
Pour le recrutement sacerdoial il dtablit dans tout le diocese le ,( Jour du Smninaire '., agrandit le Sminaire de Valddras
et fonda le petit Seminaire de LIon. II fit donner une mission dont il confla les pr6dications A quarante-deux missionnaires de diffrrents ordres. II procura a la cathedrale un orgue digne de lglise 6piscopale, et apr6s la restauration de l'antique
coll6giale de Saint-Isidore, obtint pour elle le titre de Basi:ique
mineure : embellit et dota d'une tour qui lui manquait le anctuaire tres vdener de Notre-Dame du Chemiron, A Leon.
II entreprit la reconstruction ou la reparation de cent trentedeux eglises devastdes, s'ingdnia pour bitir des presbyteres convenables pour les cures sans refuge, etc., etc...
Et c'est durant son sejour A Leon qu'il publia Plmiluation de
Jdsus-Christ, et une nouvelle edition des Saints Evangiles, dont
la presentation soignde fait grand honneur au Livre espagnol.
A Vittoria, son zele pastoral et son activitd ne se ddmentirent pas. Des problkmes de meme genre qu'il avait dft rdsoudre
a Leon attiraient son attention, et sur lesquels ii se pencha aveo
la meme ardeur. En Biscaye, ii entreprit ia construction de
nombreuses dglises ; A Bilbao, notamment ; A Vittoria, ii reprit
les travaux de la nouvelle cathedrale, qui avaient 6tW interrompus depuis 1914, et en Guipuzcoa il commenga la construclion d'un petit s6minaire a Saint-Smbastien.
Il institua les CongrBs eucharistiques dans les archipretrds,
qui firent naltre les projets d'une 6glise votive au Saint-Sacrement a Bilbao, et d'un monument au Sacr--Cour au Mont Urgulle.
II n'oublia pas de faire cedibrer la a Semaine de l'Evangile , dans chacune des trois capitales de Province qui se trouvent dans le diocese, crda des ecoles normales pour les religieuses, A Bilbao et Saint-Sebastien, et pour !es religieux a Irun.
Et il benit, aida une oeuvre tout a fait speciale pour laquelle il obtint la reconnaissance canonique. Un groupement de
prdtres de son diocese revait de se rdunir pour aller de concert, porter i'Evangile aux pays paiens. Apres les d6marches ndcessaires, le 3 octobre 1948, fete de Sainte ThdrBse de I'EnfantJesus, le premier groupe faisait scs adieux A Mgr BALLESTER,
ui offrit A Dieu le sacrifice d'excellents pretres, en faveur du
icariat apostolique de Los Rios, dans la R1publique de l'EquaD'autres rfa!isations 6 taient en train. d'autres projets hantalent l'esprit du pasteur, quand soudain parvint I'annonce de
son t61ation au sige archiepiscopal de Saint-Jacques de Compostelle.
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Les derniers jours
Au moyen age, il arriva A plus d'un de ces gtnereux pelerins, qui suivaient le chemiin de Saint-Jacques, 'eltre arrates en
route par la fatigue et la maladie et de terminer leur pieleri•iage
au Ciel. sans avoir atteint Compostelle.
Ainsi en devait-il Wtre de lgr BALLESTER. Depuis assez longtemps, il souffrait de 1'estomac. Son 6nergie surmontait le mal,
au point d'en ddrober Ja conaaissance m6me A des personnes de
son intimit6. Mais, a partir du mois de novembre 1948, accidents divers et frequents vomissements firent concevoir des inquietudes et on diagnostiqua un cancer.
Mcuseigneur alors se ddcida A se rendre A Madrid pour consulter des sp4cialistes, et dans l'interet de ,,Suntingo ,,chercher i recouvrer une sante que rdelamait la direction de son
nouveau diocese. La radiographie revela un cancer dtjh avance.
Cepondant on gardait I'espoir qu'un (raitement sdv6re aurait
raison du mal. Hdlas ! une broncho-pneumonie se declara et tous
les espoirs s'dvanouirent.
II fallait songer A proposer A Monseigneur les derniers sacrements. Celui-ci les accepta volontiers, s'en remettant absolument a la volontd de Dieu. et offrant sa vie pour l'Eglise et son
diocese. II tint A ce qu'ils lui fussent administrds avec la simplicit4 en usage dans la Congrdgation de la Mission, A laquelle
il demeura toujours attach6 du plus profond de son cceur, et en
presence seulement des membres des deux communautds ; Lazaristes et Filles de la Charit6, Son Excellence le Nonce Apostolique voulut lui administrer le Saint Viatique et avant de le
recevoir, Mgr Ballester r6cita. d'une voix ferme, la formule des
Saints Vceux.
Durant les jours qui suivirent, il ddifia son entourage par
son abandon aux divins vouloirs, sa ddlicatesse A I'egard de tous,
son ob6issance aux prescriptions des medecins.
On arrivait au 17 janvier 1949 : les docteurs r6unis en consultation jug6rent qu'une intervention chirurgicale seule pouvait laisser un dernier espoir. Le malade accepla et fut transporte au sanatorium ,,La Milagrosa ,.Le rdsultat fat la triste
constatation de la gendralisation du mal ; il n'y avait plus de
remade. A cette nouvelle, le pieux 6veque rdpondit par un plus
fervent acte d'acquiescement aux desseins de Dieu sur lui.
Et le mal alla en progressant. Quand, le 31 janvier, on sugg6ra au malade que le moment paraissait arrive de reciter les
prieres des agonisants, il accepta immediatement et il s'y unit
autant que sa faiblesse le lui permit.
Et une de ses dernieres paroles fut une promesse de prier
au ciel, pour la Province des Filles de la Charit6.
Vers dix heures du matin, comme envelopp6 dans une atmosphere de prieres, il entra dans le coma. Le Vicaire general
de Vittoria present, profitant d'un instant de lucidit6 du mourant, s'dcria :
Monseigneur,
M(
gu revoir au Ciel I , Quelques
soupirs et 1'Ame du Fils de Saint-Vincent, du pieux et vaillant
6vAque, s'envolait en son 6ternitd.
La ville et ie diocese de Vittoria lui firent des obseques
triomphales. II repose dans 1'antique cath6drale, en attendant
qu'il puisse Are transf6rd dans !a nouvelle dont il avait repris la
construction abandonnde.
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Nous n'essaierons pas un dloge. Les oeuvres de Mgr BALLES-

TER sont le plus eloquent et le plus vrai temoignage en sa fa-

veur. II se montra toujours un authentique fils de Saint Vincent de Paul et son dpiscopat fit vraiment honneur a I'Espagge
et &la Sainte Eglise.
Maurice COLLARD.

MAISON-MZRE
Le Catalogue de la Bibliotheque (1902-1904)
En date da 15 mars 1902, dans les Annales. t. 67, p. 3.05,
M. Alfred Milon, dans sa premi.re Lettre d'un bibliothdcaire,
annonoait tout joyeuz : i Ce que l'on vous a dit, Monsieur et
cher Coll6gue, est exact. Notre Catalogue de la BibliothBque de
la Maison-MBre a Paris, est termind. Je ne suis plus de la categorie des honintes bibliothdcaires qui pensent & faire le Catalogue, ni de celle de ceux qui, plus courageux, ont commence
le Catalogue : ils soot nombreux aussi. Nous sommes parmi les
bibliothAcaires, moins nombreux et plus heureux qui, I'ayant
entrepris, Pont termind. Le Catalogue g6ndral est en fiches : et
comme dans une nombreuse communautd on rencontre des gotts
diffdrents, nous nous donnerons le plaisir de les satisfaire tous,
autant que possible, en redigeant notre Catalogue, sous une seconde forme, celle de Registre. a
Quelques mois plus tard, le premier des trois Registres
mastodontes (Catalogue gdndral) prenait rang sur la table d'entree de la Bibliothbque. Depuis bientct un demi-siecle, et encore
de nos jours, ces prdcieux rdpertoires, d la reliure fatigude, cassee, mais fort bien ecrits, servent toujours.
Ce patient et soigneuz travail de copie ouvre considerable et anonyme des S&minaristes d'alors, - suscita la verve d'un
clere de ce temps, d la plume facile, a l'imagination mnridionale,
frere Joseph Baeteman, qui, depuis lors, a fourni de multiples
preuves de son savoir-faire et de son savoir-4crire.
Dans les papiers de M. Milon, s'est exceptionnellement conserv6 jusqu'd nos jours, ce compliment juvenile - dfiment enlumind, - que lui adresserent les seminaristes d'ators. A litre
de curiositd instructive, insrons dans les Annales, en note compldmentaire auz Lettres d'un Bibliothdcaire ces pages suggestives : fantaisie de jeunesse, ovation au premier in-folio du Catalogue gnadral... pour la Bibliotheque de la Maison-Mere : ou
de nos jours, patiemment s'aligne, enfin dans un fichier, le
rdpertoire dilatd des livres actuels encore utilisables.
F. C.
Depuis longtemps, ddj&, dans l'antique poussiere
Les gros in-folio, dans leur cuirasse flere,
Les n-douze, in-dix-huit, les petits in-trente-deux,
Relevaient leur crinirre et murmuraient entre eux :
" Depuis cent ans, amis, cette bibliotheque
" Nous conserve en dp6ot comme des hypotheques I...
" Qui viendra nous tirer de cette longue nuit
SOi depuis plus d'un sikcle on nous ensevelit ?
, Nous, les vieux v6tdrans, les enfants du gdnie,

-

419 -

a Souvenirs glorieux d'un pass6 qu'on oublie I...

, Nous, qui ranges en ordre et comme un regiment
i Supportons sans broncher les outrages du temps I
a Nous, ces vieux dl6aisses, h la mine sd6vre,
a Dont le front est marqu6 d'un bandeau de poussi6re I...
" Dans nos antiques flancs, on vient creuser parfois,
a Quand on veut consulter les savants d'autrefois ;
a Que de choses, pourtant, ont passd sur nos totes I
SNous avons vu des deuils, nous avons vu des fetes,
, Nous avons vu des Saints, Ap6tres et Savants I...
i Nous avons essuyd les obus allemands I...
i Que de fronts soucieux ! que de mornes visages,
a Que de sombres minois, sur nos antiques pages,
, Sont venus se pencher ! Que de gens m6contents !
< Et nous I pauvres vieux morts, au milieu des vivants,
t Nous dimes supporter leurs atteintes cruelles
, Mais que notre vertu fit n'etre pas mortelles.
, Mais pourquoi rappeler ce triste souvenir ?
a Une Bre de bonheur sur nous vient de s'ouvrir L...
, Un homme I oh I celui-la I bien doulce est sa m6moire L.
a Nous devons le chdrir et c6lebrer sa gloire !
ccII a st r6parer-nos membres en lambeaux
a II a st nous tirer de la nuit des tombeaux !
A Quand il parut, notre gloire amoindrie

i Perdait son lustre et son prix par lambeaux ;
t Le deuil planait sur notre ombre meurtrie
i C'etail ]a nuit, sans astres, ni flambeaux !
a Son ceur s'6mut et sa main tendre et sTre
a A ces blessed qui criaient : t Au secours I
a Versa de I'encre et ferma leur blessure
c Dieu fit le reste... et leur donna des jours.
SDes jours I c'6tait bien peu ! trop grand 6tait I'ouvrage
, Et sur nos flancs meurtris, trop rude le ravage,
< Nous .rner ae nouveau, nous faire refleurir I
, Pour qu'il pOt a lui soul tenter de nous gudrir,
a Un secours s'imposait... Mais les S6minaristes
SQui sent toujours contents, qui ne sent jamais tristes,
a Qui saveat travailler..., qui sent de bons enfants,
a S'en vinrent commencer leurs travaux de g6ants.
D6s lors, on put les voir, A I'appel de la cloche,
I
a Accourir tout joyeux, les deux mains dans la poche,
1c Courber leur front pieux, coller matin et soir
c Une 4tiquette blanche, un matricule coir...
a Tous, nous les avons vus I leur face r6jouie,
ccLeur silence eloquent (que parfois on oublie) I
a Leurs deux grands yeux reveurs, d'ordinaire joyeux,
a Qui jetaient dans nos flancs des regards curieux I...
" Puis quand nous efmes tous recu notre etiquette,
" Quand tout fut bien ordre et la place bien nette,
a Quand on nous vit enfin dans nos rayons places,
a Comme au Palais-Bourbon, les nobles ddputes ;
a Alors, I'homme bdni, notre ami, notre pere,
a Qui toujours eut pour nous des entrailles de mere,
SVoulut donner encore A son premier exploit
SUn complement superbe auquel nous avions droit I...
a Avec un soin jaloux tous nos noms il fit prendre,
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" Le nom de notre auteur endormi dans sa cendre
" L'an d6ej

bien lointain ou nous vlmes le jour

" Et jusqu'a la longueur de tout ootre contour !...
a C'est alors qu'on !es vit, tous ces infatigables.
a Venir deux fois le jour, se-courber sur nos tables,
a Pour nous donner a touk une fiche (un bijou 1)
I'aide de laquelle, on peut, dans notre trou
SA
SVenir nous eveiller, nous tirer par l'oreille

" Nous ouvrir nos deux flanes, et puiser a merveille
a Dans notre sein vieilli, mais qui reste ficoad
a Ces tresors g6enreux, si purset si profonds I...
SMais on sait que toujours, chez les ames bien naes
a Valeur ne compte pas ]e nombre des annmes I...
a Et ce qui suffisait pour un homme commun
a Pour notre pBre, a nous: tout cela n'dtait rien !...
i I1 avait deja fait presque trop pour sa gloire
a Mais il voulut marcher de victoire en victoire I
a Nous etions divises en plusieurs r6giments
a Solidement campds dans nos compartiments...
a II voulut faire plus ! et, nouvelle entreprise..
" Un jour, il nous causait une douce surprise...
a A chaque r6giment, il donna son drapeau 1
a Id est : un catalogue et si propre et si beau
a Que tous, durant ia nuit, dans 1'ombre et le silence
a Nous allions contempler la muette eloquence
a De tous nos noms cheris, et dont I'aspect flatteur,
a Par un secret instinct faisaiant bondir la c3ur.
a Ce n'etait pas toujours un rigoureux silence
a Lorsqu'ensemble, ta nuit, nous faisions notre danse,
a Les gros im-folio nous regardaient passer
a Car ils 6taient trop lourds eux, les vieux, pour danser I
a C'est alors qu'on eut vu Dame Philosophie
a Donner son bras reveur i la Thdologie,
a L'auteur moyennageux d'un raide Droit-Canon
Coudoyer Vigouroux et Virgile Marron,

a

SL'inventeur bilieux de Dame scholastique
a Saluer en passant la candide mystique,

SEt I'affreux Rodriguez, au teint pale, amaigri,

a
a
a
a
a
a

Prendre par les cheveux Monsieur Scaramelli !
Et tous, en road, en chceur, durant la nuit entibre
Nous dansions, nous chantions, comme des mousquetaires.
Mais, lorsque notre cloche au son pur argentin,
Tintait timidement quatre heures du matin,
Nous nous tirions A tous, alors, la rdverence
aEt chacun regagnait sa demeure en silence !

a
a
a
a
a
a

Faut-il encore le dire ?... oui, cela ne fait rien I...
II est fort bon, parfois, de rappeler le bien !...
Et celui qu'aujourd'hui notre langue publie
Nous le pardonnera ! Car son ame marie
Avecque la douceur, la sainte humilit6,
D'avance, nous savons qu'il nous a pardonn6 I

Ils allaient continuer leur muette harangue
Que chaque auteur clamait on respective langue
Lorsque l'on entendit au fond du corridor
Un bruit qui grandissait et devenait plus fort I
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Chacun des ouvriers avait gagnd sa place
Et leur plume courait et devorait 1'espace,
Car on leur avait dit que bientdt on verrait
Ce fameux catalogue ot chacun travaillait !..
On garderait silence, une fois, par m6garde,
Mais on n'a pas besoin, nous autres, qu'oa nous garde.
Nous savons, s'il le faut, 6tre d'un skrieux
Capable de surprendre un stylite pieux !
Tandis qu'on travaillait... par la porte qui s'ouvre
Apparaft rayonnant dans l'ombre qui le couvre,
Monsieur Milon lui-mmme, apportant sous son bras
Quelque chose de lourd, qu'on ne distingue pas !...
Un ceil mieux exercd, perce enfin le mystere :
- ( Voici le Catalogue ! u - Et soudain, ventre A terre,
La gent SBminariste accourt en acclamant
Ce produit magistral, cet enfant de gdant,
Que le monde dira sa huitieme merveille ;
Que nos petits-neveux porteront a Marseille,
Car, seule, oette ville a le droit d'enfanter
De pareils monuments ; et dans le monde entier,
J'espere qu'on verra, tout comme au moyen Age,
Nos descendants venir en leur phlerinage !...
Et pourtant ! Qui dira les multiples combats
Qu'il fallut endurer et qu'oo nc compte pas !
Qui dira ies m6pris, les dedains, la satire
Qu'il rencontra partout... mais qui, comme la cire
CoulBrent sans laisser de traces derriere eux
Sinon des souvenirs plus ou moins ndbuleux I...
, - Que faites-vous done la, me disait-on naguere ?
, - Monsieur, le Catalogue ! , - ccAh I oui, le Seminaire I
a C'est 1 qu'on vous enseigne a perdre votre temps I
£ Mais, Monsieur, je crois bien !...
- Vous 6tes des en[fants I...
SOn n'aurait jamais di, mcme, oser entreprendre
a Un travail que beaucoup ne peuvent pas comprendre
- cc Eh ! Monsieur I on verra
SC'est presque une folie !
a Si Dieu ious prdte vie, ah I pour sfr ! on rira
c Le jour oi vous verrez ce beau livre apparaltre I...
- Comme je lui causais... je le vis disparaitre !
Or sus I me dis-je alors, ton honneur est en jeu,
L'honneur du Sdminaire I il faut ouvrir le feu !
Et durant quelques mois tous les Siminaristes,
S'en vinrent copier ces gigantesques listes ;
On n'eut jamais besoin d'exciter leur ardeur
Le travail marchait bien, ils y mettaient leur cceur !
Lorsqu'il les visitait, leur vaillant capilaine
Les voyait altel6s, couvrant chaque semaine
Quelquefois plus de cent des pages qu'autrefois,
On avait de la peine a fournir en un mois.
Un jour, c'dtait, je crois, vers la fin de decembre,
FrBre Brulant, joyeux, lui porta dans sa chambre
Un immense monceau de pages a relier I...
Monstre dtait le travail I pour oser I'attaquer
Le relieur se dit, en grattant son oreille :
a Vive Dieu I qu'est-ce done ? quelie est cette merveil!e ?
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, Non, je ne vis jantais un semblable travail I
c Inoui I surhumain I c'est un 6pouvantail I
Mais pourtant allchd, par I'appAt du salaire
Qu'on lui promettait bon (on fait tout sur la terre
DIs qu'on fait miroiter ou briller un peu d'or I)
II convint qu'il pourrait, pour un prix assez fort
Entreprendre un travail que lui soul osait faire I
, - Mais, c'est 6gal, dit-il, j'avoue bien, sans mysthre,
a Jusqu'ici, .j'avais cru que vous autres, cures,
, Au travail, comme nous, n'rtiez habituds !
SEt pourtant, quand je vois et palpe ce volume,
aCes feuilles, ces dcrits, et tous ces coups de plume,
II faut bien avouer, qu'au fond, vous n'etes point
Et
E pour str, de quatre heures du matin
* Des faindants ! a * A neuf heures du soir, ami, la marge est belle,
t( La cloche a chaque instant au travail nous appelle,
a Si vous voulez venir chez nous, pour quelques jours,
aVous verrez qu'un a cur6 , sait travailler toujours I
.. ... ... ... ... ... ... ... ... . .. ... ...
... ... ...
Celui qui lui parlait, eut aussi pu lui dire
Tous les autres travaux que son esprit inspire :
Les Annales, les Caries, les Notes et les Plans,
Qui lui prennent chez lui chacun de ses instants ;
II eut pu raconter les fouilles instructives
Qu'il opere parfois dans nos vieilles archives,
Et qui mettant au jour tant de faits oublids
Evoquent parmi nous tous les siecles passs ;
Qu'il avaiL sous les yeux ce a Bibliotldcaire a
Doot le nom lui fournit plus d'un long commentaire I...
Mais il est des details qu'un vaillant rehleur,
Ne saurait bien priser A leur juste valeur...
Mais ce qu'il n'a pas dit, moi. je tiens a le dire
Puisqu'elle vibre encor laissant chanter ma lyre I
Qu'elle raconte aussi vos dons si gracieux :
Images et bonbons, livres un peu trop vieux..
Tout cela, c'est beaucoup pour des Smninaristes I
Ces bouquins ddmodds, ces pauvres casuistes,
Ces vieux livres noircis par l'injure du temps,
Peuvent encore servir A tous ces bons enfants I.
Nous savons retirer la mirifique moelle
Que ces vieux v6etrans cachent dans leur cervelle ;
Malgr6 les cris confus du bon Pere Petau,
Nous enlevons d'abord ce qui leur sort de peau,
Puis, de nos doigts crochus, nous prenons leur substance
Qui pourra sustenter notre jeune eloquence ;
Et quand tous ces trdsors pour nous sont amassds,
Quand ils sont bien choisis, bien tries, bien classes,
Nous leur donnons alors place dans nos a chemises a
Qui nous servent a nous de roulantes remises
Pour cacher les trdsors, les plans et les sermons,
Que nous pouvons produire on que nous entendons I...
Ah I si j'avais la voix suave et delicate
Comme un doux rossignol
Quand il cesse son vol,
Je voudrais vous chanter une belle cantate !
Si j'avais les accents de la harpe dolienne
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Doucement, je voudrais
Vous dire nos souhaits
Dans une affectueuse et douce tyroli'enne I
Et si le Createur m'avait fait plus po6te,
En de plus beaux quatrains
Que ces vers si vilains,
Je vous aurais chant6 comme en un jour de fete !
Si j'avais de la fleur les senteurs superfines,
Oh I je vous aurais fait
Un beau petit bouquet
Pour offrir aujourd'hui, Monsieur, a vos narines
Je n'avais rien du tout, sinon ma pauvre plume
Et je I'ai fait courir,
Et je I'ai fait bondir.
Elle a laiss6 sa trace au sein de ce volumne I
Si je pars aujourd'hui. d'autres prendront ma place
Et pour mieux travailler
Us n'ont qu'a regarder
Ce premier specimen, brillant comme une glace I
D6ja, dans Ie lointain, on signale son frbre,
Et des lors, tous les deux,
Bien choyds, bien heureux
Montreront qu'on travaille encore au Sdminaire I
Vous A qui nous donnious le gentil nom de c PKre
Qui nous avez trait6
En vrais enfants gAlts.
A votre souvenir nous joindrons ia prirre,
Quel que soit le pays qu'un jour on nous confie,
Les bords du Fleuve Bleu
Oh la Terre de Feu
Ou le sein tout brtlant de noire Ethiopie I
Notre esprit bien souvent se tournant vers la France
Reviendra tout reveur
Passer avec son cceur
Dans tous ces lieux b6nis oh chanta son enfance ;
Un jour, peut-etre aussi, par un bonheur bien rare
Apres mille circuits
Nous viendrons & Paris
Respirer nos parfums laisses A Saint-Lazare
Alors nous gravirons ces superbes dtages
Oh nous vivions joyeux I
Leur souvenir pieux
Viendra nous egayer sur les lointaines plages I
Nous voudrons voir aussi le lieu qu'au Sdminaire
Nous avons occup6,
Lieu toujours parfum6
Par la mystique odeur des vertus de nos frbres !
Et nous viendrons aussi faire un pelerinage
Jusqu'en ce lieu beni
Qu'alors comme aujourd'hui,
Vous avez dgayd, par votre doux visage.
Nous nous rappellerons nos travaux de jeunesse
Et votre souvenir
Viendra vite s'offrir
A des ceurs. que ne peut rendre vieux la vieillesse.

'.
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Au ciel, a ce qu'on dit, on voit Ie bon saint Pierre
Arreter ies passants qui viennent de la terre.
Leur demander a tous leur nom et leur prdnom,
Leur chercher dans son a livre , une destination,
T6t apres ce salut, vers notre bonne Mere
On vole tout joyeux I Et, grande Secr6taire
Des tresors qu'en ses mains son divin Fils a mis
Elle en comble tous ceux que son coeur a chdris.
Mais pour un si grand monde, i'taut bien un grand a livre n,
Un , catalogue n entier sur lequel on derive
Le nombre et la grandeur des bienfaits surhumains,
Qui comme une ros6e bchappent de ses mains I
AprBs cette visite a notre tendre IMre,
Nous allons jusqu'au trone oi siege Dieu le PAre,
Mais avant de vouloir ouvrir son Paradis,
II ouvre un a catalogue , oi nos noms sont dcrits I

... ... ... ... ... ... ... ... ...

.........

Moi, je m'arrete ici I tout d'abord, il me semble
Qu'il taudra pour tenir tous ces livres ensemble,
Un biblioth6caire habile et aguerri...
Pour cette fonction... Vous etes tout choisi !...
Il vous faudra sans doute aussi des secretaires I...
Et, comme en travaillant dans nos rudes carrieres
J'espe.re bien que tous par une belle riort"
Tout contents, tout joyeux, nous vous joindront au port L.
Des lors, pourquoi chercher des dtrangfres plumes,
Pour tenir en dtat ces celestes volumes ?
Si vous nous prdc6dez, vous retiendrez nos noms,
Vous nous prendrez au vol quand nous arriverons I
Quelques-uns d'entre nous (je le dis avee calme).
Apporteront au ciel une brillante palme,
Quun jour I oh I quel bonheur ! 60 e jour triomphant I
Is auront fdcond6e et teinte de leur sang 1
Moi, je voudrais qu'alors, on en fasse une plume
Qui trempde dans leur sang, sur le divin volume,
En des traits enflammds inscrive notre nom !...
Mais le premier de tous, en haut : Monsieur Milon.
Fait h Saint-Lazare, le 15 fdvrier 1904.
Fete de Sainte-Martine.
Joseph BAETBMAN,
i.cd.l.m.
Futur Abyssin.

ETRECHY, EN ILE-DE-FRANCE
Avant-propos. - En marge des travaux et des multiples occupations que lui donne son usine de roulements d billes (S.K.F.),
bdtie d Etrechy, sur les bords de la Juine, M. Georges Harld s'intiresse entre temps au passe historique de sa paroisse. Ces recherches font successivement I'objet et le theme de plusieurs
communications d la Socidtd des Amis d'Etampes et de la region. Dans le texte de cette causerie et de la prdsente communication sur saint Vincent de Paul, tott n'est pas igalement sir ;
il y a de 1'excellenl, du solide. Le loyal renvoi aux sources per-
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met ais6ment de soupeser l'un et I'autre, et de faire la discri.
mination dans des affirmations qui recueillent avec complaisance et soin les souvenirs et la petite histoire d'Etrechy en
le-de-France.
F. C.
MONSIEUR VINCENT
Par ac:te du 23 juillet 1635, u presente en sa personae, Dame
Charlotte de Ligny, veuve de feu messire Fichel Vialard, vivant
seigneur de Laforest (1). Herse et autres lieux, conseiller du
Roi en ses conseils, son ambassadeur en Russie... a recounu et
confessd avoir dound, cedd, quittd, transport6 et ddlaissd, et par
ces pr6sentes cede, quitte, transporte et delaisse du tout des
maintenant et toujours par donation pure et simple et irrdvocable faite entre vifs en la meilleure forme que donation peut
avoir lieu, d la Congr6gation des pretres de la Mission ldablie
dans le prieurd Saint-Lazare-les-Paris,ce acceptant par Monsieur
Vincent de Paul, pretre superieur de ladite Congr6gation et autres pretres de ladite Mission pour ce presents, le fond et propridtd de deux fermes appartenant d ladite Dame de son propre : celle de Frenne-ville, paroisse de Valpuiseaux, et de Mespuits, au pays de Beauce... , (2).
Madame de Herse avait d6jh appr6ci6 les heureux effets de
la Confrdrie de la Charit6 en sa terre de Laforest, c'est pourquoi elle a a d6sir6 prccurer ce bien aux sujets et habitants de
ses terres a perpdtuite. D
C'est ainsi que Monsieur Vincent out I'occasion de venir
lui-mime plusieurs fois dans la region d'Etampes, de la connattre et de l'aimer.
En 1652, il avail I'expirience de la charit6 qu'il savait
iil avait reconnu t qu'avant de songer a saua lourde ~ porter
ver les ames, il fallait d'abord s'occuper des corps et leur assuC(3), et des qu'il apprit le miserable dtat
rer le gite et le pain
de la ville d'Etampes et de ses environs, apres le depart des
arm6es du Roi et des Princes (4), il y envoya plusieurs de ses
missionnaires pour secourir spirituellement et corporellement
les populations dprouvdes.
a Les Relations de ce qu'ils nous ont donnds de ce qu'ils
ont veu, sent dignes de larmes, et nous marquent a quel point
Ia main de Dieu est appesantio sur nos testes. Ils ont veu par
les villages des personnes qui ressemblent plus a des morts
qu'A des vivans. La ville d'Estampes toute ddmolie, environnde
de corps morts ; ce qui reste de maisons plain de malades qui
n'ont que la peau colede sur les os, et n'ont pas mesmes un verre
d'eau pour les soulager. Le village d'Estrechy oif les armees
ont campd remply de mourans et de morts. [Is ont donnu la sdpulture a ceux qui estoient exposez a la pasture des bestes (5),
(1) La Foret-Sainte-Groix, commune du canton de M~reville. a
9 kilomftres S.-E. d'Etampes.
(2) Archives Nalionales. S. 6668.
(3) Jean Anouilh. Monsieur Vincent, film de Maurice Cloche, grand
prix du Cinema francais de 1947.
(4) Turenne, commandant 1'armde du Roi, venait de lever le siege
d'Etampes et avait camp &bEtrechy. Cf. Alphonse Feuillet. La Misere
au temps de la Fronde et saint Vincent de Paul :Bibl. Nat. Lb37 4508).
(5) Des loups etaieni signalds dans la r6gion et y r6pandaient une
terreur justifie.
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et dont la puanteur infectait I'air. Ils ont trouvd les vivans avee
les morts. Un pauvre garcon qu'ils croyoient mort, et que l'on
portoit dans la fosse, ayant remud la main, recent les Sacremens, apres avoir languy tres long temps entre deuz corps morts
de faim sans aucun secours. Its ant estably six marmites, deux
pour les malades d'Estampes, dont le nombre est trWs grand ;
une a Estrechy, I'autre & Ville-Conin ; la cinquidme d Guiller.
val, laquelle sert pour trois villages ; la sixibme d Saint-Amoul.
L'on va faire partir de Paris des Filles de la Charitd pour soulager les malades, y songer aux remedes temporels pendant que
les prestres s'adonneront aux spirituels, pour tenir la place des
cures dont la plupart sont malades. Cette entreprise a besoin
d'un grand secorurs... n (6).
Certes, Vincent de Paul demandait a ses Filles de la Charit6 qui a allaient aux pauvres , de a garder leur sourire n (7),
mais, c comme loutes ces assistances spirituelles et corporelles
ie se pouvaient pas rendre sans des pemes et des fatigues extremes, et sans s'exposer au danger de contracter les memes maladies auxquelles on tLchait de remedier, a cause de l'infection
des lieux, il arriva que plusieurs de ces bons missionnaires
tombxrent malades et consumbrent leur vie dans ces exercices
de charit ,) (8).
Monsieur David tomba le 15 juillet 1652 b Etrechy a dans
le champ de bataille, et, s'il est permis de dire, les armes d ia
main a (9).
Ce d6ecs frappa beaucoup Monsieur Vincent qui en fit part
& Monsieur Jean Gicquel, pr6tre de la Mission, au Mans, par sa
lettre du 24 juillet, et le lendemain a Monsieur Patrice Valois,
pretre de la Mission, a Genes :
Paris, ce 25 juilet 1652.
Monsieur,
La grdce de Notre-Seigneur soit avec vous pour jamais...
Aujourd'hui je vous dis que le divine Providence a attir6
& lui feu Monsieur David, pretre de notre Compagnie, auquel it
se peut dire qu'en peu c explevit tempora multa
({10). II n'y
avait que dix ou quinze jours qu'il assistait les pauvres malades d'Etampes, oit 'armee de Messieurs les Princes a sdjournd
longtemps et a laissd un air corrompu, quoique non contagieux,
Monsieur Deschamps, avec lequel ii etait, m'a mandd qu'il y a
fait ce que pourrait faire un homme venu du ciel, & l'agard des
confessions, des catdchismes, de l'assistance corporelle, de l'enterrement des morts pourris de longue main. II en fit enterrer
douze d Etrechi, qui infectaient le village ; en suite de quoi it
tomba malade et en est mort. II me mande qu'il eut quelque apprdhension de la justice de Dieu queuelque temps avant sa fin et
qu'il s'dcria : a N'importe, Seigneur, quand bien vous me damneries, je ne laisseraispoint de vous aimer en enter, a Monsieur
de la Fosse a demand4 de grand cotur qu'on lut permit d'aller
prendre sa place, et notre frare Ferot de l'accompagner.lls par(6) iHecuell des Relations, contenant ce qut s'est fait pour 'assistance des Pauvres (Bib!. Nat. R 8370 : Bibl. Mazarine, A 10759).
(7) Jean Anouilh, op. cit.
(8) Abb6 Pages. Essal d'histoire de saint Vincent de Paul dans le
diocese de Versailles, arrondissement d'Etampes, p. 70.
(9) Louis Abelly, EvAque de Rodez. Vie de saint Vincent de Paul,
Instituteur et premier Supdrieur general de la Congrdgation de la
Mission, I, p. 256 (Bibl. Nat.. Ln27 20587).
(10) Livre de la Sagesse, IV, 13.
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tirent hier avec un frere coadjuteur, cGinune irois cictimes qui
seront sacrifides pour le bien du prochain. Je les recomnuanade
d vos prires, et dix-huit ou vingt malades que nous avons
ceans. i'oubliais de vous dire de Monsieur David qui est le premier de la Compagnie que Notre-Seigneur a pris ca assistant
corpcrellement le pauvre peuple...
Vincent DEPAUL,
Indigne Pr6tre de la Mission (11).
Le dernier jour de juillet. Monsieur Vincent annoncait la
mort de son frbre & Mademoiselle David ; il lui demande de
trouver um adouoissement 4 sa peine dans , la volontd de Dieu,
qui a voulu rdcompenser cette chere dine des services qu'elle lui
a rendus et de ceux qu'elle avait affection de lui rendre n, et de
consid6rer a l'eercice dans lequel il dtait lorsque la maladie le
prit, qui est des plus saints que l'Pn puisse faire sur la terre,
d savoir d'assister les membres souffraits de Jdsus-Christ spirituellement et corporellement en la personne des pauvres habitants d'Etampes et des environs oil I'armee ayant sojourna
longtemps, les a laisses quasi tous matades et tout ruinds, en
sorte que la plupart eft peri sans le secours de Paris, qui leur a
Otd portd par ce bon massionnaire, et par quelques autres qui
sont encore sur les lieux * (12).
Le souvenir de Monsieur David revient f ,quemment dans
la correspondance de Vincent de Paul ; ce dernier aooit 1652, il
ecrit & Monsieur Bonichon, pretre de la Mission, B Cahors : a La
plupart des ndtres gudrissent, grdce d Dieu ; mais iten tombe
d'autres qui prennent lear place. Monsieur de la Fosse, qui assistait les paucres d'Etampes, en est revenu avec uie fievre.
D'autres sant allds prendre sa place comme ii avait pris celle de
feu Monsieur David, decdd en ce lieu-ld et dans cette sainte
occupation, ainsi que je vous ai mandd. Nous ressentons tous les
jours la perte d'un si bon ouvrier , (13).
L'auteur du a Magasin charitable » dcrivait d'Etampes en
janvier 1653 : a Les pauvres et les malades y sont en trop grand
nombre, pour en faire un rdle, parce que tous, gdndralement
parlant, sont malades ou pauvres, et dans le dernier abandon.
Ces bons missionnaires out rdtabli l'h6pital et ont soin des malades, avec les Sceurs de Charitd, et ont une marmite pour pras
de deux cents pauvres dans Etampes. Ailleurs ils out diabli quatre marmites : I'une d Etrdchy, I'autre d Villeconin, la troisibme
d Saint-Arnoult, la quatrieme d Guillerval. La marmite d'Etrechy
est pour trente-quatre pauvres, veuves et orphelins ; douze pains
de huit sols, et soixante sols par semaine et ainsi les autres &
proportion a (14).
Monsieur Vincent suivait avec sagesse et 6nergie toutes les
oeuvres qu'il entreprenait. c Ses nobles travaux p6rterent d'heureux fruits : l'ordre et la paix se rdtablirent par degrds dans
les cantons ois venaient de rdgner le trouble et la misdre * (15).
Huit ans plus tard, Vincent de Paul dc&edait, dans la quatre-vingt unieme ann6e de son Age. En 1737, le Pape 014(i) Correspondance de saint Vincent de Paul, dditde par Pierre
Coste, pretre de la Mission, IV, p. 432 et p. 136.
(12) Ibid., IV, p. 441.
(13) lbid., IV, p. 464.
(14) Le Magasin Charitable, p. 12.
d'Etam(15) Maxime de Mont-Road. Essais historiques sur la Ville de
saint
pes, II, p. 127. - Pierre Collet, pretre de la Mission. Vie
Vincent de Paul, I (Bibl. Nat., Ln27 20585).
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ment XII le canonisait ; plus tard, le pape Leon XIII le proclapatron des ceuvres charitables ,.
malt tc
*
**
Monsieur Vincent de Paul sejourna plusieurs fois au Petit
Frenneville (16), d'oil il en\oya quelques lettres (17) ; il celdbra dans la petite chapelle de Notre-Dame de Varennes (18).
Mais sa prdsence k Etampes ou a Etrdchy n'est mentionnee dans
aucun document authentique. 2anumoins le souvenir de sea
ceuvres y demeure.
A Etampes, une salle de l'H6pital porte encore le nom de
i Saint-Vincent de Paul n.
A Etrechy, l'emplacement de la ,, marmlte a n'est pas
connu ; certains la situent dans l'i6tel-Dieu, dont la position
est d'ailleurs ignoree, d'autres la placent dans la maladrerie
Saint-Nicolas, au lieu actuel du Pont Royal ; il est possible que,
sous deux appellations diffBrentes, il s'agisse du mnme dtablissement.
Seul, un vitrail de 1'dglise rappelle le souvenir de Monsieur
Vincent, le montrant dans l'exercice de son charitable ministlre.
Vincent de Paul est reprisent6 portant deux enfants dans
ses bras ; une femme A genoux lui en prdsente un autre.
Ce vitrail porte 1'inscriplion suivante :
1632 Mme Gous(sault S") des Dames de la Charit6.
1640 Les P(retres) de la Mission 1898 (19).
Genevieve Fayet avait 4pousO, en 1613, Antoine Goussault,
seigneur de Savigny. conseiller du roi et pr6sident de la Chambre des Comptes de Paris, et avait eu cinq enfants. Veuve en
1631, elle se consacra, avee un ddvouement inlassable, aux ceuvres de charitd. Elle eut la premiere idee d'une association de
Dames pour le soulagement aes malades de l'Hi5tel-Dieu et en
fut la premiere Sup4rieure (20).
Madame Goussault a connu Etrechy ; elie y passa en 1633,
alors qu'elle se rendait de Paris A Angers. A son arrivde dans
cette ville, elle ecrivit i Monsieur Vincent de Paul une lettre
dathe du 16 avril :
u Mon rdvdrend Pere, par la misdricorde de Dieu, nous
avons tous les jours entendu la sainte messe. Des que nous dtions
en carrosse, je disais c in viam pacis n et tous me rdpondaient.
Quand nous passions en quelque village, nous saluions I'ange
gardien. A Etrdchy, notre premier diner. J'arrivaia l'dglise et
demandai s'il y avait un H6tel-Dieu. Je trouvai quelques petits
enfants avec lesquels je m'arraisonnai ; et me vint en pensde
qu'ils 6taient enfants de Dieu. Je ressentis une joie avec eux en
(16) La ferme oO demeura Monsieur Vincent au Petit-Frenneville
existe encore ; on y voit la fenatre de la chambre qu'il occtipait.
(17).Seize lettres connues. signdes : Vincent Depaul, eont datles de
Frenneville : novembre et decembre 1636, juin 1638, decembre 1638,
octobre 1644, janvier et f6vrier 1649.
(18) La chapelle de Notre-Dame de Varennes est situde pros de
la route d'Etampes a Maisse, & la hauteur du Petit-Frenneville. Pille
et detruite par la Revolution, elle fut reconstruite en 1872, puts rdparde
en 1909.
(19) Le vitrail est signa : L. Koch - Beauvaie (Oise). Le carton est
de MM. Houille pire et flls.
(20) Pierre Coste, pretre de ]a Mission. Monsieur Vincent, I, p. 158
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leur faisant dire leur Pater, qui ,ae fit passer la petite tristesse que j'avais eue la matinde de mion ddpart... . (21).
Faut-il admettre une lge6re erreur de date et penser que
1632 fut mis, sur le vitrail. pour 1633 ?
En 1638, Vincent de Paul ayant rencontr6 un mendiant qui
deformait les membres d'un malheureux enfant trouve dont it
devait se servir pour exciter la compassion publique, le lui arMalheureux, je vous avais
racha des mains en lui disant :
d'abord pris pour un homme. , 11 l'emporta dans ses bras et le
confia aux Dames de la Charilt. Ce fut l'origine de l'reuvre des
Enfants Trouvds, qui se deveLoppa rapidement.
De douze, le nombre des enfants trouv6s monta plus haut
au fur et & mesure que les ressources le permirent. Enfin, apris
deux ans d'essai. Vincent de Paul comprit que le moment dtait
venu d'embrasser l'<euvre enlibre. Ii assembla les Dames le 17
janvier 1640 et leur dit ce que Dieu attendait d'elles (22).
Les deux dates de 1632 et de 1640 semblent ainsi rappeler
le passage de Madame Goussault h Etrechy, et 'ceuvre h !aquelle elle se ddvoua.
Quant b celle de 1898, c'est celle de l'erection du vitrail.
*

Une parcelle cadastrale du territoire d'Etr6chy porte le
nom de , Saint-Vincent *, et la rue qui y conduit est la u rue
Saint-Vincent ,.
Ces appellations ne sont pas rattachees a la mdmoire du
, P6re des Pauvres ,. It s'agit plut6t de saint Vincent, diacre
de Saragosse au iv* sciele, honor6 par 1'Eglise le 22 janvier, et
que les vignerons se sont donnds pour r( patron n.
Deux raisons militent en faveur de cette opinion :
L'appellation est ici : u Saint-Vincent ,, et non a SaintVincent-de-Paul ,.
L'importance du xignoble d'Etrichy, connue depuis le
moyen age est suffisante pour la justifier.
*
*t

Quoiqu'il en soit, Etrechy conserve 4 ( Monsieur Vincent a
la plus respectueuse reconnaissance pour 'ceuvre qu'il y a accomplie.
Etrdchy, novembre 1948.
Georges HARLt.
(21) Marthe de Fels. Monsieir Vincent, p. 91. viave, ms 3277, fo 283 et ss. ;Orig.)
(22) Pierre Coste. Op. cit., II, p. 458.
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BIBLIOGRAPHIE
Mauricio COLLARD. - Coragao de Apostolo : Josd Baeteman. Edicao da Editorial Evangelizare, Rua do Seculo 152-1*, Lisboa, 1950, 272 pages.
Traduction portugaise de la biographie de M. Baeteman,
que nous devons & M. Collard. Toute traduction, ou correspond
a un besoin, ou souligne un succs. Cette prdsente publication
repr6sente l'un et l'autre : partout il y a grand besom de Cceur
28*
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d'apOtre ; et le dynamisme de cette vie soultve ces pages oii le
heros chrblien transparatt. Signalons, p. 9-17, la prdface du
P. Braulio Guimaraes, C.M., qui. dvoquant ses souvenirs de Dax.
souligne dans le bouillant ap6tre de l'Abyssinie, ui opportun
modDle pour les missionnaires portugais de terres africaines :
enthousiasme et abn6gation I
Catrchisme et mission ouvridre. Du Catdchisme au Catcchumdnat. Simples r4flexions pastorales, par Pabb6 Louis RrTF. Paris, Editions du Cerf. 1950, xxvi-486 p.
Le trente et unieme volume de Rencontres : echo d'expdriences pastorales dans la banlieue parisienne de Colombes doit
ttre sainement compris dans cet axe et ce milieu : Efforts apostoliques pour saisir et christianiser cette masse. Toutes ces pages soot A mediter dans leur programme de vie et de ministere
curial. Signalons ici (c'est le titre ý cette mention en nos Annales) les pages 439-473 : Appendice I. Les leeons de 'histoire :
aux origines de la Communion dite solennelle, du Catdchisme et
du Catlchuminat. Travail dense de a M. 1'Abbd Diebold, professeur au Grand Sdminaire de Nice a. C'est une contribution
avertie de notre confrere et le fruit de se. 6tudes et recherches
parmi les statuts synodaux.
LA aussi, tout est & lire, a soupeser I
F. C.
Jesus MARTwIN-BARRENA, misionero de San Vicente de Paul. La enfermera perfecta. San Juan, P.R., Imperenta La Milagrosa 1950 352 p.
Recueil de conferences adressees par leur aumonier lazariste, aux 616ves infirmieres de Ponce (en l'tle de Porto-Rico),
lors de leurs pdriodiques reunions an I'Hpital Santo Asilo de
Damas. Qualit6s et devoirs- de I'infirmi.re : formation personnelle et sens social de leur labeur quotidien, avec tous les graves problemes qu'il rencontre : euthanasie, embriotomie, eug6ndsie, f6condation artificielle, secret professionnel etc...
La quarante-septieme conference donne une allocution pour
la reception de la cofia (coiffure de I'61Ive-infirmiBre) ; la quarante-huitieme est un discours prnonoci en 1948 pour le soixante-quinzieme anniversaire de l'Association Amdricaine des Infirmieres. fondde en 1873. On volt ais6ment le seas et le but de
ce recueil : prolonger un theme de salutaires et braves rdflexions pour les auditrices d'un jour de r6union.
Achille RIGoIO. - Esclaves et Missionnaires en Barbarie (16721682). Extrait de la Revue Africaine, t. XCIII (1949), p. 38-64.
Les quatorze lettres de Jean Le Vacher ici publides (16721682) ne sont 6videmment que des fragments de sa correspondance aveo .-s Capucins de l'6glise Sainte-Groix & Tunis. De ces
textes en it lien, ici reproduits, I'auteur ddgage rapidement I'administrati•
meticuleuse et parfaite des Lazaristes et leur action dans I' rdre moral : leurs efforts pour empecher parmi les
esclaves les conversions & l'islamisme.
Des notes eclairent quelques points de ces textes pr6cieux,
donn 6 s in-extenso : partie du Corpus 6pistolaire de Jean Le
Vacher, & savoir : 1672: 23 mars, 17 avril, 17 juillet, 2 ao0t,
23 octobre ; - 1673 : 4 juin ; - 1674 : 20 jui ; - 1675 :
6 juillet, 13 aot ; - 1676 : 4 octobre ; - 1678 : 19 janvier ;
1680 : 26 avril ; - 1682 : 19 avril, 5 juin.
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La Obra pedagogica del Rev. Padre lipcAito DUHAMEL por el
Excmo. y Rmo. Mons. Francisco Ruben Berroa obispo de
Huanuco. Lima, Peru, 1945, 54 pages, el 4 hors-iexte.
Fondateur du College Saint-Vincent de Paul & Ardquipa,
Hippolyte Duhamel y arrivait sur la fi- de 1880 pour remplacer, comme Directeur des Soeurs. M. Victor Coutard, qui venait
d'y d6c6der le 28 aott 1880.
Hippolyle Duhamel, ne a Trescault, au diocese d'Arras,
prdtre en 1858, entrait A Saint-Lazare, le 20 novembre 1863. Envoyd a Buenos-Ayres. en 1864, il y fait les vceux le 2 fevrier
1866. Parti pour la Chine en novembre 1866, il ne reste que
quelques mois au Kiangsi. Vu sa santd d6ficiente il rentre en
France pour gagner enfin sans retard son cher Pdrou.
Esprit remarquable, charitd ingdnieuse, d&s avril 1883,
M. Duhamel ouvrait a Arequipa une dcole apostolique SaintVincent de Paul, qui, en quelques ann6es et jusqu'en 1906 a
donn6 et fourni de nombreux et beaux fruits : Mgr Ampuero,
6veque de Puno, Mgr Lisson, jadis archeveque de Lima, Mgr
Guevara, Mgr Domingo Vargas, eveque de Huaraz, Mgr Berroa, Mgr Guillen, quelques' Lazaristes et maints pretres sdculiers (Cf. p. 54). Education religieuse, culture litteraire, formation patriotique pdruvienne, instruction superieure caract6risent cette oeuvre scolaire. Le 29 decembre 1908, M. Duhamel s'6teignait saintement, entour6 de l'estime gd6nrale.
Une statue en bronze, drigde sur la place Dean-Valdivia, temoigne nettenment des sentiments de gratitude que conserve
Arequipa a M. Duhamel, illustre p6dagogue frangais, pretre de
la Congregation de la Mission. Hommage du Gouvernement supreme, de ses disciples et admirateurs. 29 dce6mbre 1943.
Simbolo de gratitud. Arequipa, al ilustre pedagogo frances,
Reverendo Padre Hipolito Duhamel (sacerdote de la Congregacion de la Mision). Bomenaje del Supremo Gobierno, de sus
discipulos y admiradores. Diciembre 29 de 1943.
Le 30 janvier 1944 eut lieu la brillante cdrdmonie d'inauguration de ce groupe de bronze... C'est ce que ddcrit, avec textes et precisions A l'appui, cette plaquette consacrde-a la figure
et A l'oeuvre d'un ap6tre et bienfaiteur du Pdrou.

F.C.

Ecclesia. Anno santo MCML Aprile 4 anno IX, p. 210-215 :
I Missionari di S. Vincenzo, par Annibale Bugnini.
Suggestive et brave dvocation des enfants de saint Vincent
de Paul derite pour le public de langue italienne qui, plein de
bonne volontd, a toujours a apprendre et A feuilleter oe passd
qui vit encore sous sos yeux.
De cette creation de saint Vincent de Pau' (1581-1661)0. les
lignes denses de cet article 6voquent en quelques subdivisions:
les origines, I'organisation, les auvres, la diffusion (1), les missionnaires les plus marquants. I'actualiti de la Missicn.
Sur ce point final, I'auteur, en une sereine compr6hension,
observe fort justement que les Missions (sanctionnees par le
canon 1349 du Code de droit canon) demeurent toujours d'actualit6 quoique leurs modalitds doivent varier ici et l•, et
s'adapter aux populations A atteindre, car il y a lieu de tenir
(1) Notons to! que le Catalogue du personnel de 1950 donne, pour
la Congregation de !a Mission, 37 provinces, 3.681 pretres dont 36 eveques, i73 6tudiants, 471 saminaristes, 578 coadjuteurs.
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compte des inoyens dont on dispose, des aspirations ou exigences sociales ou populaires et des situations diverses. d'oh des
missions motorisds ou sous la tente, etc...
D'un autre c6lt, pour la formation ecclesiaslique, il faut
dgalement suivre et satisfaire les besoins de la clientele ecclesiastique. Les dioceses, tout comme les paroisses et les pays,
ont leurs caracteristiques : leurs niveaux, comine leurs besoins,
s'averent fort differents. Tout cela redit et accentue la complexitd de ces divers problemes : la souplesse de la vie doit
cpouser les contours et les aspdritds du rdel. Nous avons a
faire a une masse vivante qui 6volue sans cesse ; avec elle nous
devons dvoluer et vivre, et vivre c'est s'adapter. Ddlicats et rudes
problemes, qu'il faut imbiber et imprcgner de I'esprit de saint
Vincent de Paul.
F. C.
Edouard ABADIE. - Vie admirable de saint Vincent de Paul, prdsentde par un pritre de la Mission. Commentaire des cinq
films fixes. Tolra, 1950, 40 p.
Cette vie admirable est destinde h illustrer un grand film,
ecrit I'auteur. Notez ces intrepides adjectifs d'un style voyant
et colore ! De fail, cette brochurette est un bref commentaire,
un aide-mdmoire pour commenter quelques vues de projections
fixes, d'inspiration apostolique. D'o%, par exemple, neuf vues
pour reconstiluer graphiquement la lettre ensorceleuse de la
Captivie... et nombre d'autres pour faire connaltre le milieu
vincentien. Un tel effort mdrite des Bloges, car ces films seront
un premier et idifiant contact avec la figure aurdolde de saint
Vincert de Paul. Ils atteindront leur but.
Remy DE RAVINEL, S.J. - Diacre et martyr : le Bienheureux Antoine de Ravinel (1769-1792). Moulins, Crepin-Leblond. 1950,
70 pages.
Biographie d'une des victimes de la sombre tuerie parisienne du dimanche 2 septembre 1792. Aprbs son condisciple,
Auguste Nezel, Antoine est le plus jeune des martyrs et bienheureux des Carmes : il avait vingt-trois ans, un mois. vingt-six
jours. Antoine de Ravinel (bdatifid le 17 novembre 1926) naquit
a Bayon [Meurthe-et-Moselle), le 6 juillet 1769. II fut k Nancy,
du 7 novembre 1785 au 12 aoit 1788, dltve du Siminaire des
.Missions Royales, confid aux Lazaristes.
Le 13 d6cembre 1779, en effet, une convention avail dtd passee entre 1'dveque de Nancy et M. Jacquier Supdrieur general.
La Congregation de la Mission avait a diriger ce Sdminaire et a
assurer, chaque annde, douze missions fonddes par Sa Majeste
le Roi de Pologne, due de Lorraine et de Bar. Ces missions royales, suivies d'aumines considerables, avaient lieu nor seulement dans le diocese de Nancy. drigd en 1779, mais encore dans
ceux de Metz et de Toul. M. Rend-Joseph-Noil de Kersalaun fut
le premier Supdrieur de la Maison, en 1780 (il devait mourir a
Saint-Meen le 7 aoflt 1785). En octobre 1781, M. Jean-Baptiste
Decelers le remplagait (t5 mars 1812. a Nancy). Lors de son passage au Seminaire nanceien, Antoine de Ravinel y connut comme
dconome M. Charles-Claude Thomas (-fi" mars 1836, h Nancy),
Jean-Henri Schuller, sp6cialement charge des missions (tapres
1810), el Adrien-Joseph Flament (t-au diocese d'Arras apres
1817), tous quatre, Lazaristes.
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Antoine de Ravinel avait rqcu la tonsure, le samnedi saint,
26 mars 1785, des mains de Mgr Francois de Fontanges, dans
l'eglise paroissiale Saint-Pierre el Saint-Nicolas. attcnante au
Grand Siminaire. A la fin de son temps de Simi'naire. les ordres
mineurs lui furent confdrds 'en !a cath6drale de Saint-Did, le
samedi-saint 1788. par Mgr de Chaumont de la GalaiziBre !
En septembre 1788, de Ravinel partait pour Paris ; pour
parachever ses dtudes, it entrait au S6minaire Saint-Sulpice le
10 octobre 1788. Vingt-neuf mois plus lard, le 19 mars 1791,
en la chapelle du Seminaire des Irlandais (cher A nos confreres d'Irlande). il etait ordonn6 sous-diaere par Mgr Francois de
Bonal, 4evque de Clermont. Le 29 mai 1792. daas ia chapelle
des Eudistes, rue des Postes, rion loin des Irlandais, it recevait
le diaconat, par l'imposition des mains de Mgr Pierre-Louis de
la Rochefoucauld, 6veque de Saintes. futur martyr ct bienheureux, lui aussi.
Le 15 aoftt suivant, par suite des renous revolutionnaires,
Antoine est inopindment arrtd &hIssy, et interne aux Carmes,
a Paris. AprBs dix-sept jours de prison, il gagne, avec nombre
d'autres, la palme du martyre, dans ce jardin des Carmes, le
2 septembre 1792, entre six et sept heures du soir.
C'est cette breve et noble vie que, patiemment et avec prDcisions, reconstitue un de ses arribre-cousins. le P. j6suite Rdmy
de Ravinel.
Beau modele de biographie, faite de soigneuses notations.
F. C.
Docteur M. CUYLEN. - Maria schenkt der Welt die wunderbare
Medaille. Kanisius Verlag. Friburg, Schw. Konstanz, Baden.
Miinchen, 23. - 1949, 124 p.
Werner DURRER Kaplan. Siegeszug der wunderbaren Medaille.
Kanisiuswerk. Freiburg, Schweiz, 1948, 144 p.
Ces deux volumes suisses, de langue allermande, nobiement
6dits, relatent el vulgarisent I'histoire.-de nous tous bien connue et classique, de la Medaille miraculeuse : marche triomphale
du don de Marie a notre terre.
M. CHALENDARD, docteur es lettres. - La promotion de la femme
d l'apostolat (1540-1650). Paris, editions Alsalia, 1950,
208 pages.
Dans un esprit large et compr'hensif, attentif et sagement
dveillA, l'auteur saisit et retrace, a leur point de depart, les ddbuts et les efforts qui dans 1'Eglise et le monde, vont realiser cet
apostolat collectif et organise, entrepris par des femmes donn6es
. Dieu.
a Marie Chalendard, dcrit Mgr Calvet, dans la Pr6face, expose avec precision les etapes de cette lutte. Angale de Merici
avec ses Ursulines, Pierre Fourier et Alix Le Clere avec les chanoinesses de Notre-Dame, ne rdussissent qu'd moitid, puisqu'elles
doivent combiner L'dducation des enfants avec la cldture. Franqois de Sales dchoue totalement puisque, apres avoir concu ses
religieuses comme des visiteuses des pauvres, il doit s'incliner
devant la volontd de I'archevdque de Lyon et les ramener a la
cl6ture. C'est Vincent de Paul oui arrive & imposer ses Filles de
la Charitd, comme servantes des pauvres, comme religieuses sdculieres. Le pas ddcisif Ldant franchi, enfin les Filles de SaintJoseph du Puy, fonddes par Henri de Maupas du Tour, sent
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agreees par les deux pouvoirs pour s'occuper de toutes les teuvres de mis6ricorde tant spirituelles que temporelles.
Toutes les femmes vont done k I apostolat par 'dducation,
mdme les Filles de la CharitY. L'assertion nettement contraire
de Mgr Calvel (p. 11) etonne sous sa plume : il veut simplement
dire, et c'est exact, qu'elles ne sont pas exclusivement enseignantes. Certes oui, mais saint Vincent de Paul et sainte Louise
de Marillac veulent qu'outre leur ministkre de charit6 aupres
des pauvres, ses Filles s'occupent et prennent soin de I'enseignement des fillettes, des petites 6coles (p. 135-160).
Get envol et cette forme de 1'apostolat moderne remonte
done k la p6riode 1540-1650. Depuis, le rayonnement I'a dilatd,
et a rendu familires dans nos rues la silhouette et I'activit,
conqudrante des corettes et guimpes de tout genre. Nous avons
m6me actuellement, sous un habit commun et anonyme, des religieuses siculirres, I'assistante sociale... etc..
Quoi qu'il en soit, leur champ d'activitd n'est pas restreict,
tout au contraire. L'volution sociale qui, de plus en plus, entraine au dehors les hommes dans des occupations complexes,
confie plus amplement & la femme mari6e le soin du menage
(oh trouver des femmes de mdnage ?), la vie du foyer familial
et d&s lors le sort de la culture. Pour 6duquer cette jeunesse,
an nous bornant ici, volontairement aux euvres et activitds dos
Filles de la Charitd, I'dvolution les entratne in61uctablement a
ces dcoles mdnageres, a cet enseignement pratique, a cette solide formation religieuse, n6cessaires a la femme de demain.
C'est A ces conclusions qu'amine, sans y insister nullement,
1'essai souriant et adr6 de Mile Chalandard, 'active cheville ouvribre de cette Universitd f[minine de l'Institut catholique de
Paris. LA, sans pr6occupation ni recherche de dipl6mes superflus, on prepare nombre de jeunes filles & jouer sdrieusement leur
r6le futur, leur apostolat.
Une verrue gdographique a extirper, p. 140 : Folleville, est
on Picardie, non en Normandie.
F.C.

NACROLOGIE
MISSONNAIRES
15. Biggane (Jacques), pr., dec. 26 fvrier 1950, h Philadelphie ; 53. 33.
16. Jusetin (Michel), o!erc, d6c. 6 mars 1950, & Matrahaa ; 25. 9.
17. Serrano (Joed-Maria), pr., d6o. 16 mars 1950, k Madrid ; 60, 42.
18. Van Woerkom (Antoine), pr6tre, dec. 22 mars 1950, Paris ; 53, 33.
19. Griffin (Jean), prtre, d6c. le 15 mars 1950, a PhiladelpMhe; 76, 53.
20. Ginard (Gabriel), pretre, dec., 27 mars 1950, A New-York ; 65, 49.
21. Rosenberg (Henri), pr4tre, dec., 4 avril 1950, & Niederembt; 78, 60.
22. Potier (Joseph-Marie), pretre, dec., 3 mai 1950, & Chita ; 76, 56.
23. Jakobi (Jean), coadjut., dec., 21 avril 1950, A Lippstadt ; 82, 60.
24. Comez (Robustiano), coadjuteur, dec., 28 avril 1950, Madri; 20, 4.
25. Dequidt (Paul), coadjuteur, dec., 8 mai 1950, A Paris ; 71, 51.
26. Castro (Jedrme), prttre, dec., 1i• mal 1950, Rio de Janeiro ; 68, 49.
27. Lachat {Jean-Baptiete), pretre, dec. le 16 m al £950. A Paris ; 80, 53.
28. Charbonnier (J.-B.),
pr6tre, d6e. 18 mal 1950, Buenos-Aires ~ 87, 65.
29. Kane (D.-E.), pr etre, d6c., le 26 mai 1950,
Rome (6tudes) ; 39, 22.
30. Agnius (Francois), prtre, d6c. le 29 m al 1950, A Lie ; 78, 55.
31. Manzanal (Martin), prftre, dec. le 21 mai 1950, & ManiUe ; 46, 28.

32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
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Althoff (Joseph), coadjuteur, dec. le 26 mai 1905, h Cologne; 73, 55.
Cortes (Joseph), pretre, dec. le 31 mial 1930. & Pisco ; 39, 23.
Laridan (Georges), prftre, dec. le 8 juin 1950, A Istanbul ; 82, 51.
Friedrich (Francois-X.), coadjut., dec. le 5 juin 1950, Pdkin; 67, 43.
Dunn (Jean), pretre, dec. le 5 juin 1950, A Brooklyn ; 54, 35.
Garcia-Navascus (Felix). pr.. dec. le 3 juiiet 1950., Aviaua ; 4i, 38.
Gonzalez (Boniface), pretre, d•e. le 6 juillet 1950, A Madrid ; 53, 41.
Calas <Jules), pretre, dec. le 23 juillt 1950. a Cali ; 67, 50.
Boland {Patrice), pretre, dec. le 26 juillet 1950, A Niagara ; 85, 58.

SCEURS

Ferrier (Marie), Dispensaire, AMi ; 66, 38.
Garnier (Marie), de ChdtiUon-s.-Seine, St-Joseph de Lyon ; 38, 15.
Peyrachon (Sidonie), Maison de Charitd, Marvejols ; 86, 66.
Dupont (Justine), Hopital, Salindres ; 88, 63.
Genevrier (Marie), Paris, d4cedee & Musinens : 72, 51.
Verstraete (Louise), H6pital, Blaye ; 88, 68.
Mirsan (Marie), H6pital, Syra (Grce) ; 83, 57.
Hogan (Mary), de Glasgow, a 1'HOp. de Lanark ; 68, 37.
Shaw (Emily), St Vincent's, Ladbroke Terraco, Londres ; 83, 46.
Zalewska (Ladislawa), Hopital, Miechow tPologne) ; 69, 47.
Karpinska (Julienne), Milanowek (Pologne) ; 72, 48.
Hersog (Marianne), Malson Centrale, Cracovie ; 80, 56.
Abramowicz (Antoinette), Maison Centrale. Cracouie ; 81, 56.
Llorente (Mercdees), Hopital, Cali (Colombie) ; 78, 52.
Leprevots (Paule), H6pital, Senlis ; 47, 24.
Brassier (Rosalie), Misdricorde, Rennes ; 76, 52.
Yver (Marie), Hdpital g6neral, Clermont-Ferrand ; 80, 48.
De Munck IMarie), Hospice, Esltares ; 71, 49.
Facheux (Jeanne), Maison Notre-Dame, Herstal (Belgique) ; 80, 59.
Leclbre (Marie), Mis6ricorde Salnt-Alphonse, Madrid ; 70, 50.
Nicoli {Louise), Maison Centrale, Turin ; 80, 21.
Cesko (Marie), Maison de Charit6, Cukarica (Yougoslavie) ; 42, 19.
Moran (Norah), Institut'Seton, Baltimore (Etats-Unis) ; 83, 47.
Barnoya (Agnis), Maison Gentrale, Guatemala ; 77. 45.
Chaize (Marie), Hopital, Fontenay-le-Comte ; 80, 61.
Brunhes (Marie), HCpital, Constantine (Algdrie) ; 84, 64.
Marsal {Henriette), Hdpital, Guyaquil (Equaleur) ;47, 24.
Lambert (Marie-L.), Hopital, Guayaquil {Equateur) ; 46, 20.
Moreno (Barbara), Orphelinat Miguel Leon, Cuenca (Equateur); 83, 63.
McNamara (Jane), H6pital Ste-Marguerite, Montgomery (E.-U.); 76, 49.
Barton <Elizabeth), de Dunfermline (Ecosse), Lanark ; 55, 21.
Marvasi (Caroline), Ecole Anna Rossi, Cerignola (Italie) ; 79. 61.
Carmone (Marie), Sanatorium, San Lorenzo CoUi (Italie) ; 60, 26.
Beizo (Marguerite), Maison Centrale, Turin ; 73, 55.
Vanni (Emilie), Petit Hopital, Bologna ; 85, 63.
Poggio (Agustina), College San Jose, Cobreces (Espagne) ; 74, 45.
Munarria (Calixta), Maison Ste-Louise, Rafelbuno (Espagne) ; 85, 61.
Mingo (Anastasia), Maison Sainte-Louise, Rafelbunol (Espagne) ; 78, 58.
Zabalza
~
Mercedds), Casa Amparo, Barbdstro Espagne) ; 52, 31.
Dellostas (Benita), Foyer provincial, Ciudad Renal Espagne) ; 71, 51.
Galar (Lucia), Foyer N.-D. des Victoires, Malaga (Espagne) ; 68, 46.
Herrera (Aldagunda), Residence provinciale, Oviedo (Espagne) ; 70, 43.
Rodriguez (Maria), Sainte-Famille, Las Palmas (Canaries) ; 22, 2.
Peyroux (Marie), Hospice de la Grave, Toulouse ; 42, 16.
Larremendy (Gracianne), Asile d'alidn6s. Agen ; 84, 57.
Boiteau (Florence), HApital, Angers ; 72, 48.
Escribe (Jeanne), Orphe!inat, Constantine (Algrite) ; 56. 27.
Tesshdre (Marie), Sainte-Louise, Magdelena del Mar (Pdrou) ; 77, 52.
Gotseva (St4phanie), Orphelinat de garcons, Alexandrie ; 62, 40.
Dlaz (Maria), Maison Centrale, Madrid ; 82, 59.
Vanni (Emilie), Petit Hopital, Bologna (Italie) ; 85, 73.
Bil (Maria), Hopital St Joseph, Kiiustedt (Atemagne) ; 75, 48.
Offermann (Anna), H6pital St Joseph, KRilstedt (Allemagne) ; 62, 42.
Jesenoveo (Ivana), Hdpital, Ljubljana (Yougoslavie) ; 52, 21.
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Kersmane (Maria), l1lpital, Ditalia (Yougoslavie) ; 47. 24.
Chabanolles (Marie), Hapital-Hosplce, Bddarieu ; 78, 56.
Nadaud (Marie), Male. de Charit6 St-Marcel, Paris ; 76, 50.
Portes (Marthe), Hdpital de Mustapha, Alger ; 66, 43.
Jedryezka (Thdophile), Asile, Zmigrod (Poiogne) : 70, 50.
Netmanszyk (Marie), Maison de retraite. Zebr:ydowice <Pologne); 80, 59.
Gelli (Ernesta), Hdpital, Fortimpopoi (Italie) ; 66, 42.
Borelli (Maria), Orphelinat, Montefiore dell'Aso (Italie) ; 65, 38.
Tocchetti (Enrica), Monistero-Sienne Italie) : 88, 64.
Devlin (Mary-Magdalen, H6pital St Jean, Lowell (Etats-Unis) ; 62, 38.
Vincintainer (Lucie), Infirmerie de Flores, Buenos-Aires ; 65, 37.
Ginart (Elisabeth), HSpital Ramos Mejia, Buenos-Aires ; 86, 43.
Dalbertoz (Anna), HRpital, Dourdan ; 68, 28.
Barthes (Marie-Louise), Hdtel-Dieu, MontmiraU ; 75, 53.
Job (Cldmentine), Maison de Charitd, Lille-Moulins ; 82, 52.
Laborde (Jeanne), Maison Saint-Sulpice, Paris ; 75, 52.
Toulou (Claire), Maison Sainte-Marguerite, Paris ; co, 42.
Odile (Marguerite), Saint-Pierre du Gros-Caillou, Paris ; 68, 45.
Ricalens (Paule), Maison tie Charit6. Puteaux ; 63. 40.
Hein (Louise), Maison Eugene-NapolBon, Paris ; 79, 53.
Hegarry (Johanna), Mount Prospect., Dublin (Irlande) ; 78, 55.
Srhwahl (Gertrude), Schernberg (Autriche) ; •7, 54.
Knaue (Margaretha, Hopital. Worgi (Tyrol) ; 65, 40.
Hock (Anna), Hopital St Jean, Salzbourg (Autriohe) ; 69, 52.
Adamska (Vdronique), Eco'e, Tenczynek (Pologne) ; 84, 58.
Pallards (Delfina), Orphelinat St-Joseph, Panama (Am. Gent); 82, 64.
Medina (Marie), H6pital gendrai, Guatemala ; 75, 52.
Rojas (HWitue). Sanatorium Saint-Vincent, Guatemala ; 33, 14.
Serrano (Teotista), Hospice. Quito (Equateur) ; 90, 69.
Coquelle (Laure). Maison de Charitd, Beauvais ; 91, 69.
Dao (Julie), Mis6ricorde, Montpellier ; 81, 60.
Bastos (Julia), Hopital des Ouvriers, Madrid : 61, 30.
Artana (Marie), Maison de l'Immaculee, Lusena (Italie) ; 78, 55.
Argiolas (Lidia), Maison de I'limaculde, Luserna <Italie) ; 27, 9.
Pagani {Marie), Maison de l'Inmmacule, Luserna (Italie) ; 76, 49.
Rd (Josephine), Maison Centrale, Turin ; 89, 69.
Pinho (Angelina). H6pital franeais, Salonique (Grece) ; 67, 45.
Burke (Anna), Maison Centrale, Emmitsburg ; 61, 30.
Lepeltier (LIontine), Santa Casa, Rio de Janeiro ; 89, 66.
Bonnery (Irma), Asile Lachaud, Agde ; 76, 53.
Losserand (Marie), HOpital Saint-Andr6, Bordeaux ; 77, 55.
Retailleau (Cldmentine), Hopital, Guise ; 72, 50.
Cavenaile (Odile), Maison Saint-Pierre, Limoges ; 81, 36.
Distinguin (Clemence), Maison de Charitd, St-Merri, Paris ; 84 65.
Code (Monica), Maison Centrale, Mill-Hill ; 81, 61.
Vaccaro (Paule), Orphelinat, Caltagirone (Italie) ; 48, 24.
Irisarri (Micaela), HSpital civil, Bilbao (Espagne) ; 69, 46.
Gomez (Juana), Foyer de la Sainte-Famille, Sevilla ; 85, 60.
Novoa (Maria), Maison Saint-Nicolas, Valdemoro (Espagne) ; 20, 1.
Fernandez (Maria), College de la Visitation, Burgos (Espagne) ; 83, 54.
Marsal (Antonia), H6pital provincial, Valencia (EspagneT ; 80, 46.
Peyro (Maria), Maternitt, Barcelone {Espagne) : 73, 48.
Arruabarrena (Ascension), Hopital provincial, Logrono (Espagne); 71, 55
Grangel (Irene), HSpital, Cuenfa (Espagne) ; 75, 51.
Janer (Francisca), Hiopital central, Sdville (Espagbey ; 73, 49.
Afonso (Lucia), Creche, Coruna (Espagne) ; e1, 1.
Martorell (Carmen), H4pital provincial, Valencia 4Espagne) ; 60, 36.
Cuatrecasas (Maria), Asile Vilallonga, Figueras (Espagne) ; 79, 58.
Nogueras (Tomasa), Sasa Amparo, Zaragoza (Espagne) ; 66, 32.
Etayo (Faustina), Hopital provincial, Badajoz (Espagne) ; 86, 65.
Martin (Abundia), CollBge Jesus-Maria, La Havane (Cuba) ; 76, 50.
Alarcon (Vicenta), Hdpital Saint-Vincent, Santiago (Chill)
33, 9.
Larroumets (Jeanne), Maison de Charite, Montolieu ; 84, 63.
Raulet (Blanche), Maison de Charitl,
Chdteau-l'Eveque ; 74, 54.
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Sanchez (Maria), Maison Centrale, Madrid ; 82, 57.
Amatriain (Maria), Maison Saint-Nicolas, Valdemoro ;Espagne) ; 25, 1
Trigueros (Valentina), Alidnes,Santa Cruz de Tenerife (Canar.) ; 48, 29.
Culla (Maria), Hbpital militaire, Carabanchel,Madrid ; 57, 32.
Murphy (Mary-Teresa), Mais. Ste-Marie, Hereford (Angleterre); 81. 50.
Ru.man (Jozefa), Hdpital g6n6ral, Ljubljana ,Yougoslavle) ; 35, 14.
Gomez (Timotea), infimerie, Flores (Rdp. Argentine) ; 59, 37.
Plantard (Jeanne) H6pital, Luvon ; 77, 52.
Leolere 'Marie), Hospice, Belletanche ; 85, 0O.
Haindl (Tdrese), HSpital gdndral, Graz 'Autriche) ; 73, 56.
Sowa (Francoise), Hopital genera!, Saint-Polpen (Autriche) ; 72, 49.
Deangeiis (Giustina), Enfants Trouvfs. Anc6ne Italie) ; 85, 64.
Fornaciari (Elvira), H.pital, Montegranaro (Italie, ; 56, 20.
34.
Ribero fClorinda). de Riobhamba Equaltur), dce. zI Qiilo ; i5,
Toquet 'Marie), Maison de Charite, Clichy ; 84, 60.
De Lagausle (Marie), HOpital des Enfants, Bordeaux ; 68, 44'.
Limousy (Jeanne), Maison de Charit6, Chdteau-l'Evdque ; 78, 59.
Clichy ; 87, 56.
Suty (PhilomBne), Maison de Charit
'agascar); 70, 50.
-.
;
Pokrywka (Marianne); Ldproser'
... ,ne) : 74, 53.
Wienerroither (Amalia), Hospice,
eurzydowice (Polog.); 60, 40.
Rerutkiewicz (Amalia). Mais. de Retr
Keane (Bridget), Hopital St Vincent, Indianopolis (E.-U.) ; 82, 56.
Juhel (Marie), Maison des Forges, Montluvon ; 87, 66.
Miserez {Fernande), Foyer St Vincent, Geneve (Suisse) ; 58, 31.
Mamini (Josephine), Hopital, Meldola (Ilalie) ; 87, 67.
Lombard (Jane), Maison Centrale, Mill-Bill, Londres ; 84, 59.
Verdier (Marie), Hopital Pasteur, Montevideo (Uruguay) ; 81, 58.
Aramburu (Micaela), H6pital municipal, Yauco Porto-Rico) ; 79, 54.
Nicolas (Ursula), Maison Centrale, La Havane (Cuba) ; 83, 60.
Perez (Maria), College. Leganis (Espagne) ; 58, 38.
Udi (Maria), H6pital Esgueva, Valladolid (Espagne) ; 58, 23.
Gonzalez (Petra), Maison Saint-Nicolas, Yaldemoro (Espagne) ; 76, 52.
Gurbindo (Josefa), Maison Centrale, Manille (Philippines) ; 85, 65.
Guiral (Maria), MisBricorde, Pamplona IEspagne) ; 82, 58.
Galdos (Brigida), Hopital, Carmona (Espagne) ; 86, 65.
Sanmartin (Maria), Asle, Astillero (Espagne) ; 48, 28.
Penez (Modesta), Hospice de Mujeres, Jadn ;Espagne) : 71, 44.
Razquin (Maria), Bienfaisance Ogijares (Espagne) : 82, 59.
Arnaiz (Jacoba), Coll. N.-D. de la Merci, Cordoba (Espagne); 73, 48.
Conlan (Margaret), Orphelinat St-Vincent. Dublin Irlande) ; 67, 25.
Pelat (Marie), Maison de Charit6. Clichy ; 67, 50.
Bonneau (Constance), Hospice Saint-Charles, Amiens ; 78, 53.
Kieffer (Berthe), Misdrioorde, Douai ; 65, 38.
Guarmani (Jos6phine), H6pital, San Benigno (Ita:ie) ; 73, 49.
Vannucci (<Csarine), Hopital Gradenigo, Turin ; 37 15.
Cavallo (Liloie), H~pital des Infortunes, Iglesias (Italie) ; 41, 22.
De Benedetti (Josephine), Maison Saint-Joseph, Alassio ; 84,, 56.
Ferretti (Marie), Maison de l'Immaculee, Luserna (Italie) ; 70, 51.
Strzelczyk (Marthe). Mais. du Sacr6-Coeur, Chorzow (Pologne); 87, 62.
Paradowska (Vdronique), Maison Centrale. Chelmo (Pologne) ; 52, 25.
Glover (Mary-Lily), Maison Notre-Dame. Willesden, Londres ; 57, 29.
Rottlander (Maria), Maison St-Joseph, Kommera (Allemagne) ; 71, 46.
Sieber (Agnes), Hdpital gd6nral, Graz (Autriche) ; 83, 61.
Bill (Christine), Hospice, Schwanberg (Autriche) ; 61, 42.
Kansy (Anne), HOpital Wilhelmine, Vienne (Autriche) ; 77, 58.
Pucelj (Marie), Maison de retraite, Dult ý(Autriche) ; 74, 46.
Ribas (Maria), Maison Centrale, Rio de Janeiro ; 34, 14.
Schmitz (Catarina), Santa Casa, Rio de Janeiro ; 87, 62.
Daussin (Marie), Hopital des Incurables, Lima (Pdrou) ; 79, 55.
Miliand (Elise), Maison Principale, Paris ; 81, 56.
Barthelemy (Josephine), Hopital, Villefranehe-sur-er ; 65, 33.
Nelo (Louise), Maison des Sts Anges, Bruges (Belglque) ; 78, 54.
Corti (Cldmentine), Maison Centrale, Turin ; 65, 38.
Dusi (Silvia), Maison de I'Immaculde, Luserna (Italie) ; 31, 6.
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1949 : Les darniers jours de M. Albert Blanc : pp. 156-161. - DLaxBerceau-Bordeauz : Visite du T.H.P. Slattery (14-19 avril 1949), par

M. Pierre Dau, C.M., pp. 62-67. -
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p. 18. - La Teppe : M. Jean-Auguste Constant (9 septembre 1874-21 septembre 1949). pp. 326-328. Lyon : 5 octobre
1657 : Cornpagnie de Prtires de la Mission, reclamations de saint
Vincent de Paul, pp. 181-182. - 27 jui!let 1891 : M. Jules-Joseph
Lebas, Superieur du Grand Sdminaire : son t6moignage sur le smiinariste J.-B. Lachat. pp. 291-292. Montauban : M. Albert Blanc,
professeur au Grand S4minaire (+ k Dax, 7 juin 1949), pp. 156-1It.
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M. Fiat ; son enseignement au Grand Sdminaire (1858-1866), pp. 9-10.
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Condom (+1865), p. 172. - 1650 : Saint
Vincent de Paul et la Congrdgation ces Stcurs de Sainte-Marthe,
p. 183. - Petit Sdminaire, pp. 178-183. - 1643-1650: Grand Seminaire
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les Lazaristes, pp. 174, 191-192. - 1634-1710 : Raymond Desmortiers,
Lazariste, p. 201. - 1815 : A la Misericorde, chapelle dediie & saint
Vincent de Paul. p. 201. - Strasbourg : 26 mai 1949 : Le jubili
sacerdotal de M. Theodore Kieffer, par M. lenri Desmet, pp. 58-60.
Cologne : 1882 : Visite du T.H.P. Fiat, pp. 25-26. ALLEMAGNE. Josefsthal : M. Otto Wahl, par Henri Auer, pp. 204-211. - M. Guillaume Stienen (11 f6vrier 1882-22 novembre 1949), par M. JeanBaptiste Meyer, pp. 298-301.
Twickenham : L'6cole normale d'instituteurs ; son
ANGLETERRE. historique, son centenaire : 6vocation des Annales, pp. 329-330. I" juin 1950 : Inauguration d'agrandissements. Discours-programme
du Cardinal Bernard Griffin sur la question scolaire catholique en
Angleterre, pp. 330-332.
AUTRICHE. - Salzbourg : Juin 1882: Erection de la Maison centrale
1940-1945 : La Province, par
des Files de la Charitt, p. 23. Joseph Grabner (23 mars 1886Charles Spiegl, pp. 203-204. 4 f4vrier 1950), par Charles Splegl, pp. 302-303.
Verviers : 1916-1918 : OEuvres allemandes et M. Otto
BELGIQUE. Wahl, par Henri Auer, pp. 210-211.
ESPAGNE. - Mgr Carmelo Ballester (15 fNvrier 1881-31 janvier 1949),
par M. Maurice Collard, pp. 411-418. - MN.Mariano-Joachim Maller :
sa vie, son travail aux Etats-Unis, au Brbsil, en Espagne (4 septembre 1817-20 f6vrier 1892), pp. 370-371. - Madrid : 20 mai 1949 :
Mort de M. Ado!phe Tobar, Visiteur de la province madrilbne, p. 58.
- 13 juin 1949 : M. Silvestre Ojea, nommd Visiteur de la province
de Madrid, p. 58. - Barcelone : 22 mars 1950 : Passage a Paris du
Visiteur de Barcelone, M. Jaime Roca, p. 273. - Valencia : Apercus
sur la mission g6ndrale donn6e du 30 janvier au 14 fUvrier 1949,
pp. 89-98.
Panningen : 20 juillet 1903 : Ouverture de la maison
HOLIANDE. d'6tudes : le personnel des debuts, p. 34. - Susteren : 1902 : La
premiere fondation des Filles de la CharitO en Hollande, pp. 33-34.
- Wernhout : 21 novembre 1882 : L'dcule apostolique inaugur6e et
benite par le T.H.P. Fiat, pp. 24-25. - M. Antoine van Woerkom
(Ier deoembre 1896-22 mars 1950), de la Mission N6erlandaise de
Paris, pp. 275-276. - Biographie de saint Vincent de Paul par de
Rooy : examen critique par Joseph Colsen, pp. 252-261.
IaLANDE. - Le T.H.P. en Irlande. A Dublin, inauguration, le 25 juin
1950, de la chape!le du Sdminaire des Filles de la Charitd, pp. 293294. - 24 mai 1950 : A la Maison-Mere, a Paris, visite de M. O'Kelly,
President de la Rdpublique Irlandaise, p. 292.
Citd du Vatican : 21 flvrier 1949 : Inauguration d'un rbITALIE. fectoire pour les ouvriers: hospice Sainle-Marthe, p. 56. - Grossetto : 7 novembre 1949: Inauguration de la Casa San Vincenzo,
p. 230. - Livourne : 18 novembre 1803-8 avril 1804 : Sejour d'Elizabeth-Anne Seton, p. 136. - Plaisance : 30 octobre 1949 : Visite
de M. Einaudi, President de la Bepublique d'Italie, p. 230. - 17-18 de
cembre 1798 : Visite des Rois de Sardaigne ; 15-17 avril 1799 :
M. Pompeo Silva (1867-1932),
Visite du Pape Pie VI, p. 231. 14
1: juin 1949 : Nomination et installation de
pp. 231-232. - Rome
M. Jean Prati, Visiteur de Rome, p. 57. - 27 f6vrier 1949 : Installation de M. Benolt Varilone, a la cure de Tor Sapienza ; 5 avril
1949 : Bdnediction de la chapelle & La Rustica, pp. 56-57. - Sassari: Mal 1949 : DBbuts du proces informatif dans la cause de
M. Jean-Baptiste Manzella, C.M., p. 58. - Sienne : 7 fevrier 1949 :
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M. Pierre Castagnoll, directeur des Seurs de la province de Sienne,
p. 57.
POBRTGAL. - Lisbonne : M. Carme:o Ballester & Saint-Louis-des-FranVais (1903-1918), pp. 412-413. - 1911 : La R6volution, ses victimes
vincentiennes : M. Alfred Fragues et M. Barros-Gomes, etc., pp. 31-32.
- Etat de la province. Statistiques et apercus des ceuvres, par SBbastien Mendws, pp. 61-62.
TURQUIE. Constantinople : Octobre-novembre
1883 : Visite du
T.H.P. Fiat en compagnie de M. Leon Forestier, pp. 26-27. - M. Joseph Jammet {10 novembre 1875-10 novembre 1949). par Arthur
Droulez, pp. 211-212. - 22 mars 1949 : Obseques de M. Jules Levecque : Allocutions de M. Jean Bertrand, C.M., et de I'Attachd
culturel de l'Ambassade francaise A Istanbul, pp. 273-275. - Paul
Kergozien (9 septembre 1878-20 Janvier 1950), par Arthur Droulez,
pp. 303-304.
ASIE
LmAN. - Antoura : 28 mai 1950 : Le monument du P. Ernest Sarlotte, Superieur de 1911 & 1944. La cdrdmonle, pp. 311-326 ; Le programme. p. 312 ; Evocation de M. Sarloutte, par Michel Chiha,
pp. 312-313 ; La cer4monie du 28 mat 1950. Discours ; pp. 313-326 ;
Discours de M. Gabriel Bounoure, pp. 314-318 ; Discours de
M. Pierre Benolt, de 1'Academie francalse, pp. 318-324 ; Discours de
M. B1chara El-Khoury, President de la Rdpublique Libanaise, pp. 324326. - Beyrouth : Novembre 1883 : Visite du T.H.P. Fiat, pp. 27-28.
-6 Tripoli : 10 aoQt 1949 : Jubild Azoury, par Joseph Gebran, pp. 223226.
SYvRI. - Da ma s : Decembre 1949 : Effectifs du College Saint-Vincent,
p. 230.
AFRIQUE
AL i a JE . Kouba : 1 860-1869 : M. Calixte Iriandes, professeur au
Grand Sdminaire algdrols, pp. 69-71. Oran : Jean-Marie-Calixte
Irlandes (8 octobre 1834-6 mars 1899). Notice biographique par M. le
Chanoine Victor Dejardins, pp. 68-84. - En 1869, ouverture du SMminaire. L'dge AhroTque, pp. 71-75. - De 1872 a 1899 : Le supdriorat
et !es
vertus de M. Irland 6 s, pp. 75-84. - 7 mars 1949 : Oraison
fun c bre de M. Calixte IrlandBs, Superieur du Seminaire d'Oran (18721899), par M. le Chanoine Munoz pp. 84-89. - 7 mars 1949 : Le
cinquantenaire
de la mort de M. dalhxte Irlandes. Service et oraison
fun e bre, p. 57. - Souvenirs biographiques de M. Eugene Hottin (19161933), par I'abbd Burdet, pp. 13-117. - Saint-Michel : Jean-Hubert
Heyne
(11 septembre 1879-1" juln 1949), par Pierre Vergts,
pp. 307-311.
EGYPT.
- 1950 : Mgr Stphane Sidarouss, C.M. Son ministbre en
Egypte. Situation religieuse du pays, pp. 292-293.
ABYSSNIE. Massaouah : Dimanche 7 janvier 1849 : Nultamment,
sacre de Mgr de Jacobis par Mgr Massaia, p. 251.
MADAoACAR - Fort-Dauphin : 17 avril 1950 : Mgr Antoine Sdvat. Vue
d'ensemble sur le Vicariat de Fort-Dauphin : le personnel et les
oeuvres, pp. 276-278.
TRANSVAAL. - Bocksburg : i*r anvier 1950 : La mission San Antonio
inaugurde pour les indigenes portugais venus du Mozambique,
CaINE. - Chala : 1948-1949 : Le Grand Seminaire. Vie et incidents,
par Raoul Cartier, pp. 213-218. - Shanghai, Ningpo, PdkiL,
Wenchow en 1949 : Menues nouvelles, p. 230.
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AMERIQUE
CA.ADA. 27 mars et 2 octobre 1948 : Double 6quipe des Filles de
la Charit6 pour diriger deux maisons & Sherbrooke et & Asbestos,
pp. 125-26. Shertrooke : 1948 : Les Filles de la Charit6, leur
arrivee, leurs ceuvres en 1950 : pp. 232-234. Charlottetown :
mal 1847 : La direction du Seminatre offerte a la Congregation de
la Mission, p. 126. - Montrdal : Novembre 1841 : Attente des pretres
de la Mission et des Filles de la Charitd (Lettre de Mgr Ignace
Bourget), pp. 125-126.
ETATs-UNIS. 4 septembre 188 : Division-drection des deux provinces : orientale et occidentale. Lae ligne partant de l'ouest de
1'Etat d'Indiana et aboutissant & l'ouest de l'Etat d'Alabama, determine les champs d'action, p. 28. Emmitsburg : La Mfre Seton
et son oeuvre scolaire, pp. 57-58. - Mere Elizabeth-Anne Seton (17741821), pp. 135-139. - 1850 : La rdunion des Scours Setoniennes & la
Compagnie des Filles de la Charite, pp. 13-4-143. - 16 juillet 1910 :
Dddoublement et limites des deux provinces des Filles de la CharitB
Emmitsburg, Normandy, p. 143. - En 1950 : Centenaire de la r6union
de la Congrjgation setonienne & la CommunautM des Filles de la
Charitd, p. 333. - Les Soeurs de Saint-Joseph de 1809 a 1850, par Seur
John Mary Grumlish, pp. 334-373. - Les Maisons des Filles de la
Charite de la province d'Ermitsburg de 1850 & 1950. Vue d'ensemble,
pp. 374-380. - Catalogue syst6matique des maisons, en 1950. des
Flles de la Charit6, pp. 380-382. - Index alphabhtique, topographique,
chronologique des fondations, pp. 382-383. Saint-Louis : 19381950 : M. Marshall Winne, son visitorat, p. 222. - 25 janvier 1950 :
M. James Stakelum nommd Visiteur, p. 222. - Los Angeles : M. Robert Brown (1905-1949), note biographique. pp. 222-223.
BatsL. ---La province en 1948. Statistiques : ceuvres et ouvriers, p. 57.
COLOMBIm. Mgr Emile Larquere (16 mal 1869-3 juillet 1948), par
M. David Gonzalez, pp. 383-409. - ii juin 1949 : M. Franclsco-Tulio
Botero, nomme eveque titulaire de Marida et auxiliaire de I'archeveque de Cortagena, p. 61.
AuISTAL. Ashfield : Mort et notice de M. William-Joseph Lynch
(5 septembre 1903-31 janvier 1949), pp. 60-61. - Eastwood : M. JeanAlbert Souter (11 octobre 1899-6 juin 1949), par Nicolas Rossiter,
pp. 226-229.
NOTICES BIOGRAPHIQUES

Carmelo Bal!ester (15 fevrier 1811-31 janvier 1949), pp. 411-418.
Albert Blanc (11 mai 1878-7 juin 1949). pp. 156-161.
Robert Brown (12 octobre 1905-27 juillet 1949), 222-223.
Jean-Auguste Constant (9 septembre 1874-21 sept. 1949), pp. 326-328.
Andrd Delpy (15 octobre 1873-15 fdvrier 1950), p. 273.
Joseph Durand (29 ddcembre 1865-8 novembre 1949), pp. 153-156.
Antoine Fiat (29 aoft 1832-1- septembre 1915), pp. 4-56.
Joseph Grabner (23 mars 1886-4 f~vrier 1950), pp. 302-303.
Joseph Guichard (7 avrll 1876-7 fIvrier 1950), p. 272.
Jean-Hubert Heynen (11 septembre 1879-1i juin 1919), pp. 307-311.
Eugene Hottin (16 fdvrier 1860-9 decembre 1948), pp. 111-119.
Calixte Irland&s (8 octobre 1834-6 mars 1899), pp. 68-89.
Joseph Jammet (10 novembre 1875-10 novembre 1949), pp. 211-212.
Paul Kergozien (9 septembre 1878-20 janvier 1950), pp. 303-304.
Jean-Baptiste Lachat (24 juin 1869-19 mai 1950), pp. 290-292.
Gilbert Lambert (28 septembre 1860-8 janvier 1950). p. 270.
Emile Larquere (16 mars 1869-3 jui.let 1948), pp. 383-409.
William Lynch (5 septembre 1903-31 janvier 1949), pp. 60-61:
Mariano Mailer {4 septembre 1817-20 fevrier 1892), pp. 370-371.
Ernest Sarloutte (7 septembre 1878-23 fevrier 1944), pp. 311-326.
Pompeo Silva (28 aoat 1867-26 novembre 1932), pp. 231-232.
Jean-Albert Souter (11 octobre 1899-6 juin 1949), pp. 226-229.
Guillaume Stienen (11 fevrier 1882-22 novembre 1949), pp. 298-301.
Antoine Van Woerkom (1' decembre 1896-22 mars 1950), pp. 275-276.
Otto Wahl (20 mars 1872-15 juin 1949), pp. 204-211.
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Coadjuleurs :
Theophile Brion (27 oclobre 1867-11 mna 1947), pp. 98-101.
Paul Dequidt .26 fdvrier 1879-8 mai 1950), pp. 286-290.
Andre Dodin. Saint Vincent de Paul, p. 128. BIBIOGuRAPHIE. Albert Dupoux : Saint Vincent de Paul organisateur de la Chltrid,
pp. 251-252. - De Rooy. Biographie neerlandaise de saint Vincent de
Paul. Examen et jigements de M. Joseph Colsen, pp. 252-2<61 Edouard Abadie. Vie admirable de saint Vincent de Paul..., p. 432. Salvatore Pane. Vita del Beato Giustino de Jacobis.... p. 251. Charles White. Mother Scion Mother of many Daughters. 1949. pp.
131-135. Henri Desmet. Imitation de Jesus-CGrist... Traduction,
edition 1949, p. 248. - Jos Hlerrera, G.M. Historia de La Congregacion
de la Mision, p. 126. - Giulio Foddai. I Fioretti del Signor Maazella.
L'Apostolo della 6ardegna, p. 249. - Nancy Lehmann. Les Dames
de l'Union Chretienne de Saint-Chaumond, p. 127. - Jesus Ma.tlinezAbbd L. Blauchet.
Barrena, C.M. La enfermera perfecta, p. 430. Une famille spirituelle. L'Union Chritienne de Fontenay-le-Comte,
pp. 250-251. - Jacques de Bivort de la Saudde. Anglicans et eatholiques. Le probleme de l'union anglo-romaine (1833-1933) et Documents sur le probleme de I'union anglo-romaine. pp. 127-128. Ruben Berroa. La obra pedagogica del Rev. Padre Hipolito Duhi.nie...
p. 431. - Annibale Bugnini. I missionari di S. Vinceitzo. pp. 431-432.
- Mauricio Collard. Coracao de Apostolo : Jose Baeteman, pp. 429430. - Carlos Zanatta. Nossa Senhora miedianeira de todas as gragas,
pp. 126-127. Louis Retit. Catchisme et mission ouvridre : Du
cattehisme ou cafdehumdnat. Appendice. par Etienne Diebold, C.M..
p. 430. - Remv de Ravinel. Diacre et martyr : le oienheureux Anoine de Ravinel (1769-1792), pp. 432-433. - Achilie Riggio. Esclaves
et missionnaires en Barbarie (14 lettres de Jean Le Vacher), pp. 430&31). - M. Cuyien. Maria schenkt tier W'elt die wunderbare Medaille,
p. 433. W1ernr Durrer. Siegeszug der wunderbaren Medaille,
p. 433. -- Marie Chalendard. La promolion de la femme & l'apostolnt
(1540-1650), pp. 433-'34. Guido Bergin-Rose. Element* di Fitosofia : Logica. Ontnlollia. p. 249. - Breviorio de predicacion... deux
tomes, pr6pares pour :a mission gFen6raie de Valencia (30 janvier14 fevricr 1949), p. 91. - Jacnto Fernandez-Martinez. C.M. Alaunos
ministros extraordinarios de la confirmacion, et Exencion de las
Hijas de la Caridad de San Vicente de Paul, p. 127. - ThBobald Lalanne. L'inddpendance des aires linguistiques en Gascogne maritime,
p. 249.
NtCROLOGIE. - Missionnaires. pp. 132, 261, 434-435. - Filles de la Charitd, pp. 132-134, 261-268, 435-437.
GBAvURES. - Ch4teau-l'Ev'eqe : Chapelle Saint-Julien ol fut ordonna
pretre saint Vincent de Paul (23 septembre 1600). p. 133. - Emmitsurg : Saint-Joseph. Entree et facade (bois), p. 138. - Croquis cartographique des Etals-Unis, pp. 140-141. E:izabeth Seton. Jeune
fille (gravure stir bois), p. 142. - Elizabeth-Anne Seton (28 aoAt 17744 janvier 1821), en Soeur de Saint-Joseph. hors-texte, pp. 148-149. Mgr Paul Faveau (7 avril 1859-23 mars 1949-), hors-texte, pp. 164165. - Le T.H.P. Fiat. Glenat : leglise paroissiale : le moulin de
Savoie (maison familiale des Fiat) : le pressoir familial, p. 32. T.H.P. Eug'ne Bor 6 :1874-1878). p. 33. M. Jean-Louis Melier
(1834-1879). p. 33. - Calixle Irlandes 11834-1899), p. 48. - Oran : Le
Grand S6minaire au faubourg de Gambetta (1873-1902). p. 49. 28 septembre 1949 : La Legion d'honneur conflrde h M. John-Bernard
Me Closkey ,hors-texte). pp. 148-149. - Vichy : La Maison du Missionnaire, fondee en 1922 (hors-texte), pp. 164-165. Rome : 6 fvrier 1950 : Groupe des Staurs aprbs 'audienoe papale de la T.H.M.
Blanchot
p. 332. Madagascar: Mar Antoine Sevai, Vicaire
apostolitique de Fort-Dauphin, p. 333. - Pais : 2 mat 1950 : Mgr Patrick O Boyle, archevgque de Washington, requ par M. Robert Schuman, ministre des Affaires tranghres, p. 348. - M. Jules Levecque
28 fvrier 1879-20 mars 1949). p. 3 49.M
Emile Larquere
(16
mai 186uillet 1948), p. 349. - Le Bousca: En 1933, groupe
de mTissionnaires
: 349.
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